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AU JOUR LE JOUR
1953
3 mars. - En cette fNte du bienheureux Rogue, pendant
que discrrtement la maison prie Je martyr de Vannes. insirons
ici. dans ces souvenirs, que dix-sept eveques se trouvent reunis
sans convocation, rue de SAvres. La rdunion bis-annuelle des
cardinaux et archeveques de France, avec ses commissions et
leurs consulteurs ou rapporteurs, amtne un tel rassemblemrnen
qui conflue au Salon rouge, vers les appartements du cardinal
Roques. un des six ou sept archeviques, nos h6tes habituels en
de telles circonstances.
4 mars. - Peintres. sculpteurs. graveurs et autres artistes.
d#-puis bientot trois sibcles. se sont penchis sur les traits de la
physionomie de Monsieur Vincent, et nous I'ont rendue familibre.
En ce jour. apres de longues semaines de travail et d'etudes.
est presentie la maquette d'une nouvelle mcdaille de saint Vincent de Paul doe au ciseau et talent de l'artiste medailler et
graveur. .i Muller, grand prix de I'Ecole francaise de Rome.
Dans ce magnifique travail. qu'6dite en divers modules la
maison Arthus-Bertrand, on reconnait, cela va de soi. et I'on
admire. saisie avec un vigoureux talent. la physionomie traditinnelle du Pcre des Pauvres. qu'a rendue vivante le ciseau le
g.rattoir de I'artiste. VoilA. avec i'actuel saint Vincent de Paul
de la Aonnaie, un autre cadeau fort appredci pour temoigner sa
gratitude i un bienfaiteur : surtout qu'un emplacement est
prnvu pour graver un nom. une date personnelle.
7 mars. - Rentre de Paris par avion, aprrs !cs journecs
charades de la recente A.C.A. (Assemblie des Cardinaux et Arlrv,.'-ques). notre confrbre Mgr Gounot, consacre en ce jour. a
T':hourbn 'Thubursicum Numidarum). une nouvelle dglise. edifife. dans leur bourgr natal, en l'honneur des martyres cartha'inises Perptlue et Felicit (f" 203) : celles-li meme que nous
'"in~rIienorons et prions chaque jour au canon de la Messe. Ieur
pa!sinn demeure un des joyaux de la litterature haliographique
africaine. La Tunisie s souvient de ses illustres martyrs. et en
1,nlaborieux dquipement d'dglises etchapelles. se complait i
faire revivre ses gloires de jadis. pour I'ddification spirituelle
i!'e chrdtiens et fidiles d'auijourd'hui.
14 mars. - En ce samedi. la maison des Swurs de SaintL.ouis-en-l'Isle. A Paris. fiUte ses trois cents ans d'existence. Ce
-o,,t surtout les obscurs dk\ouements durant trois siecles que
I'on celAbre aujourd'hui. dans cette paroisse enclose dans le
I,;lrie de son ile p'acide. hercee et dtfendue par les deux bras
id la Seine.
Parmi nomhre d'invitis. sont A signaler le Cardinal Feltin,
archeveque de Paris, le Trbs Honord Pere Slattery, etc... On y
voit aussi dom de Gramont. abbe des Olivetains du Bec-Hellouin
Lure). frbre de I'actuelle Soeur Servante de la maison.
Pour prdparer cette cedrmonie. une modeste brochure de
ML.Ernest Plagnard a group6 familierement quelques souvenirs : 7 rois siecles de Lharitd dans I'lsle Saint-Louis (cinquantesix pages). Sans pr6tention aucune, les pages de ce Memento
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dvoquent divers souvenirs et generosites de la rue Poulletier (p. 26). Puis quelques extraits des Circulaires et notices
font passer devant les yeux plusieurs figures de superieures et
de soeurs oh dans leur biographie on remarque notaininet le
grand nombre d'anntes, passees dans ces charitables et patients
devouements pour les a petites kcoles , et les pauvres du quartier.
Cette plaquette et les eloges prodigues aux Soeurs par les
invites de ce jour, sont en quelque sorte 1'acquittement d'une
facture, d'une longue dette gonflee par tant de gen6rositls, et
tout ensemble restent un encouragement pour soutenir, li
comme ailleurs, le zele des h6ritieres de tant de riches vertus.
Loyalement, deux nons de Superieures sont sitipleinent
donnes avec leurs dates. Les Archives nationales - d'apres les
fiches de M. Parrang - apporteraient au moins quelques siches
precisions chronologiques : un petit os d6charnd, jet6 devant
nos curiosites :
Gabrielle Cortigier (de Clermont). baptisee le 29 aoat 1707 ;
entree le 6 septembre 1729 ; Soeur Servante (A Saint-Louis en
1'Isle, 1755-1762). & Saint-Germain-en-Laye ; decedee A la Maison-[Mere] le 20 mai 1792.
Smeur Delfaux (Jeanne Ponce de Granier) (de Saint-Pons),
baptisee le 11 mai 1717 ; entree le 25 mars 1740 ; placte a
Saint-Louis (Soeur Servante, 1762-1768), h Dourdan, k Vannes
(juillet 1771) ; ddecdee le 10 novembre 1786.
15 mars. - En ce quatriieme dirnanche de Careme, qui repousse au lendemnain la Sainte-Louise, au 140, rue du Bac.
11 heures et demie, une convocation assemble, pour une messe
occitane, une notable partie de la colonie languedocienne de
Paris. Dans le cadre clair. ripolin6 et ensoleill6 de la chapelle
de la M1daille, monte la priere et retentit ]a langue des bords
de la Garonne, celle de Mistral.
Les avis et les simples commentaires de la messe rdsonnent en lanyue d'oc, parmi les chants de nostr6 Midjour. A l'Evangile. le majoral du ftlibrige, Mgr Salvat. professeur de langue
occitane h l'Institut catholique de Toulouse, tire ais6ment de
'office de ce jour, en une langue sonore, ainsi qu'il se doit.
quelques lecons concretes, encloses dans cette multiplication des
pains, si pleine de significations, de realisme et tout ensemble
de symbolisme eucharistique (saint Jean, cap. VI).
24 mars. - Apres un p6nible sejour de plusieurs semaines
A l'infirmerie de la Maison-Mere, M. Narguet s'eteint aujourd'hui, ayant conserve jusqu'k la fin sa lucidit6 d'esprit et son
energie qui demeurent quasi intactes jusqu'au bout.
11 etait procureur g6enral depuis trente-quatre ans. nommd
en 1919 par le Pore Verdier qui, h Montpellier et en Sicile, avait
eu de multiples occasions d'appr6cier son savoir-faire et son
entregent. C'est quasi mot a mot, et en ces termes memes que
se rdsumait, ii y a plus de cinquante ans, la note de 1'6tudiant,
lors de son admission aux saints voeux : sait se tirer d'affaire.
Le directeur des 4tudiants d'alors dcrivait cela sur la fin de
mars 1896. et FrBre Narguet prononcait ses voeux h Paris. le
5 avril 1896, en prdsence du Tres Honor6 PBre Fiat. II marchait
alors sur ses vingt-trois ans. et en ce jour, A ses c6tss, six
autres clercs se trouvaient r6unis pour se donner au Seigneur :
seuls survivent. MM. Georges Rouyer et Charles-F. Jean.

-5Ne A Lille, le 27 juillet 1873, Alfred-Albert Nargutet fut
baptisI le 10 aoOt suivant en l'etlise Notre-Dame de Fies.
11 se rendit a Wernhout paiiii les premiOres 'gen-ratiuosd'eives qui frequentaient cette kcule de Loos, qui. en 1882. \enait
d'y A(tre transferee. Alors, tout autour, ce n'tait que bruyeres,
disparues depuis, devant les champs et prairies. Voir dans
Aumrnls. tome 69, les pages 312-318 de M. Joseph llact).
Admis le 18 aott 1890 au Smninaire interne de Paris, Frere
Narguet y poursuivit sans histoire Ie cycle normal de ses etudes.
.Malgr'e son service militaire A Lille (nov\emtbre 189!4-septemlbre
189);. il eut besoin d'une dispense de trois miois pour recevoir
la pretrise, le 12 juin 1897, des mains de MAlr lieynaud. alor:
jeune e\ique de Ningpo. Deux ans de lRome '1897-189,8) mkniagerenit a M. Narguet les ciassiqu(s et faciles dipl'riies d'alors :
doctorat de philosophie et thdologie a I'l'niversit doinicaine.
1'lac6 au Grand Seminaire de Meaux. en 1898. ii v resta
trois ans. avant d'etre en 1901 envoyv6 a Montpellier. Peti aprbs,
en 190(3 (date fatidique pour maisons et confr'res de France).
ii suivxit a Noto te Pere Verdier. son superieur de .Montpellier.
De ccs tempsý sur ses levres. fleurissaient les souvenirs de Sicile : its rejoignaient los histoires suggestives de tous les confreres d'alors, atteles A la moimne besog-e, en ce pays ardent.
aux coutumes savoureuses. Le milieu pourtant delneurait sympathique. car, Ih comme ailleurs, ii fal)ait bien et intelligemment le comprendre et 1'ainer pour s'efforcer de lui procurer
son \eritable hien.
Au lout de quatre aus. toutefois. M. Narruet, fatigu6. rejoianait Bordeaux. En cette ville et naison. ii s'aduona particuliereient au ministbre des Seurs. II I'aima et avait pour y
reussir. convictions ardentes. ton imperatif et cordial tout ensemiie. gen6rosit6, don de soi. dans la discretion et I'esprit de
saint Vincent
En 1918. M. Narguet 6tait nommii superieur de laImaison
de missions A Lyon jmontee du Ciemnin-Neur. II n'y resta
qu'une annee, car alors commencait i'ultime etape de sa vie :
celle de procureur general. La vie de bureau. ceil•e des affaires
du
le tcuait dis lors, nous conlie 3l. Wattelet. dans la confftr'e·r
II s'y d6pensa courageusement, demnianda t e exigeant
1ril.
17 "
ausýi de ses collaborateurs. un labeur qu'il s'imposait a luimnme. rngentani soigneusement !es operations de I''Of'ii-e. .En

plusieurs circonstances, nous fit encore expresstment observer
Mf.Wattelet, if y eut bien de-ci de-l hlieurts et oppositions.
C'eaIit inevitable. Malgr6 tout. et en depit de sa sante delabree,
dige.tions difficiles surdit6 s'accentuant, M. Narguet poursuit
aeec I'ardeur de ses convictions arritees. son inlassable travail

de devouement.
Les ddbuts de la guerre de 1940 contraiguirent M1.Narguet i
se rifugier en sa chore maison du Bouscat ; il y resta sept ans
durant. dans le silence et la priere. Au cours de ces souffrances
ggenerales, a deux reprises au moins. ii offrit sa doiission 4
.M. Robert. vicaire gendral, mais en definitive, elle no fut pas

prise en efficace consideration.
Dis lors, rentre a Paris en 1947. et jusqu'i la fin de sa vie,
A travers hauts et bas, et malgr6 de multiples incidents de sant,.
il continua A Paris dans sa chambre capitonnee et silencieuse

cet obstin6 d6vouement. En ddpit des souffrances et des d6fail-

-6lances du corps, I'esprit deneurait ktonnainnent lucide jusqu'i
la tin ; enfin, \eritableenit epuisd. totalement \id6 dans cette

lutte contre la mort, ii fut enle%~litcette vie.

Le 27 mnlrs sur les neuf heures du matin, eurent lieu les
funirailles. L.e Tris Hlonorte IPre lui-iiiime chanta la messe,
assist6 de M.11. Dulau et Pachier, conlue diacre et sous-diacre.
A l'orgue. exceptionnellement, M. Castel accompagne les chants
de ces ultimes prieres.
Dans 1'assistance, on remarquait les representants d'autres
Congregations missionnaires et de nornbreuses cornettes. qui
proclamaient par 1h leur gratitude pour des conseils fernies et
directions avis6es.
Le soir, peu apres quatorze heures. cut lieu le transfert au
cimetiere dans ce caveau qu'en ces dernieres annmes, fit restaurer et reparer une modeste et genereuse bienfaitrice, .lle lathilde Becq. Desireuse de voir l'utilisation de ses offrandes, cette
fiddle cliente de notre chapelle, toute devoude aux missionnaires, fit exkcuter elle-iinree, par la maison Labatie. les travaux
de ravalement et de refection de notre caveau mortuaire. Depuis
lors A l'occasion des obseques de nos confrbres, la petite chapelle funmraire au cimeti4ire Montparnasse ouvre desormnais sa
porte. qui demeurait auparavant obstinmnent close et totalement rouillee.
Sur le nmodeste autel de cet oratoire cimeterial. deux chandeliers offrent leur flamme vacillante t I'entour de la croix,
symbole de foi ardente, de charitd fervente et de persivdrantes
priires. Quclques semaines apris M. Narguet Mile Becq. apres
avoir distribu6 d'autres offrandes, pour I'orgue sp6cialement,
mourait subitement : sa charite 'dans ses \ouloirs impirieux
et concrets) 1'anima jusqu'au bout. Esseulee sur la terre. quasi
sans famille, elle pouxait d&s lors affronter avec contiance les
incertitudes de 1'au-deli. Eile I'avait souvent tneditt
: la charite est un manteau. Ainsi v\tue at reconnue par le Seigneur,
que cette dine repose en paix - parmi nombre de fidbles - en
cette gigantesque necropole parisienne de Thiais !
18 mars. - De Zgorta (Liban), I'on mande qu'en cc Cardme
1953 la mission a etd specialement consolante pour nos confreres lMM.Sakre et Ballouze. Aux miissionnaires. les Filles de la
CharitP ouvrent leur chapelle, salle des retraites et leurs classes:
elles aident elficacement au bon ordre des exercices.
Diverses categories se partagent successivement I'attention
et le zile des pridicateurs : d'abord les quatre cents 6e1ves des
Seours. Les enfants ont icurs deux ins-iuctions par jour, sans
oublier la reunion du soir a l'*glise paroissiale bondOe : mais
un haut-parleur permet d'entendre dans la cour, et beaucoup en
profitent.
Viennent ensuite une retraite pour trois cents jeunes filles
de la campague qui accourent des environs ; une autre pour
quatre cents mnres de famille, et enfin une troisieme pour quatre cent vingt-cinq Enfants de Marie.
A cela s'ajoutent la pr6paration A la premiere communion
d'une centaine de garcons et filles ; des instructions aux sept
cents 616ves des ecoles officielles A pros de cinq cents jeunes
gens : et enfin aux peres de famille, qui, apres les travaux des
champs, assistent A l'exercice du soir.
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A cette simple enumneration ,familiere aux zslds missionnaires de Lous les pays), on dev me aisement et le bien realise
et I'effort denmaund aux vaillants ouvriers du Christ. Pour ce
labeur, en tous lieux, que notre priere et nos menus sacrifices
participent a cette pacifique et bienfaisante croisade de 1'Evangile I 11 y a tant a faire !
Avril 1953. - Entre Nous ;n° 12). le Bulletin de I'Aiicale
du Siminaire Saint-Vincent de Paul a Cuvry, nous apporte outre ses nouvelles des anciens, des precisions sur I'actuelle vie
de la maison. Dans ce numdro, nous rencontrons M. Joseph Girard. le ldgendaire trait d'union entre les debuts et le present du
seminaire. Vu et heureusement caracterise par M. Etienne Diebold. le portrait s'axivre comprehtensif sous la plume minutieuse
de celui qui aida efficacement M. Girard ai mettre au point son
travail sur 1'ceuxre des enfants de saint Vincent en Lorraine
Annales, tome 116, p. 321-367 ; tome 117, p. 97-144 ; 377-408).
En marge de ces pages solides et parfois begayantes, en voici le
robuste et meritant artisan.
NS a Brouviller, canton de Phalsbourg, le 12 mai 1887, fils de
Jacques Girard et de Mathilde Zick, il poursuivit i Wernhout
ses etudes secondaires, et fut admis & Paris le 18 septembre
1907. Ordonnd pretre le 12 juillet 1914, il retourna en Lorraine
et y creusa son sillon d'apOtre : en 1919, A Belletanche enm1940 a Cuvry ; 1940-1945,
bryon d'6cole apostolique). de 1922
Sl
Metz (Saint-Simon, ; puis h l'auminerie de Belletanche jusqu'i sa mort. Bon ouvrier lidele serviteur du Seigneur.
Duns la soiree du 9 octobre 1952. on apprcnait la mort de
31. Joseph Girard, Prdtre de la Mission. Ce fut une consternation ; les edvnements s'dtaient tellement prdeipites. Les dernidres nouvelles avaient dtd favorables. Fin septembre, M. Girard
ýtait parti pour une tournde au pays de Sarrebourg dant ii surveillait le recrutement depuis toujours. II mainqua une marche
du train et tomba sur le quai : un tendon du genou itait coupd.
Revenu e Metz, ii fut admis a l'h6pital pour une opdration, au
ddbut d'octobre. Le 9 du mdme mois, vers deux heures de l'apresmidi. il mourait d'une embolie au cteur.
En notre pays mosellan, peu expansif d'ordinaire, M. Girard
fut l'objet de regrets sinceres, et son enterrement fut une belle
manifestation de sympathie. Des pretres tres nombreux (quelque
soixante-dix) se trouv&rent presents : parmi eux, MM. les chanoines Gerbes, Stenger, Leclerc, Simon, Morhain et Sibold. On
y remarquait une dtdlgation de Brouciller, le village natal avec
M. l'abbd Jean Thomas, cur6 de la paroisse. A c6td de la double
famille vincentienne. bon nombre d'anciens de BelletancheCuvry etaient pr#sents.
M. le chanoine Sibold, tyalement originaire de Brouviler,
rdcita les dernieres prijres au petit cimetiere de Belletanche
of repose disormais M. Girard.
Combien le cher disparu etait estin); et regrettd, cette couronne de pretres le disait suffisamment. Un journal de la ville
prdsentait le t PNre Girard , comme , une figure tres connue a
Metz of il avait exercd un long et fructueux ministBre ,. Le
journal ajoutait : a Sa disparition brutale creuse un grand vide
dans les rangs du clergd mosellan. , n Le PNre Girard c'dtait la
bont6 meme ,, confiait un pretre eminent de Metz. ,,Le bon
PBre Girard 6tait un pr6tre zl6e et un bien excellent homme ,,,

-8disait de son cdtd un laic qui le connaissait bien. Pour beaucoup
parmi les prldres presents, ii fut un anti personnel.
Ces lignes, dans le bulletin des anciens de Cuvry, ne sont
que le temoiynage d'une affectueuse reconnaissance pour un
ancien Maitre aimi et v6endr. L'un de ses tres chers amis dcrivait au lendemain de sa mort : < Cuvry perd en lui l'un de ses
plus grands bienfaiteurs. > On cherchera d le dire en dvoquant
quelques souvenirs dpars, its permettront, on l'espere, de deviner
qu'au deld de l'extdrieur, it y avait encore toute une vie consacree et ddvouee & I'wuvre de Cucry. Parmi tous ceux qui ont
rdalise l'ddifice materiel et l'dme de Cuvry, ii a droit d une place
de choix.
M. Girard fut L'homme d'une idWe qu'il poursuivra avec une
tCnacitd digne de sa region et doublde en quelque sorte d'un sentiment de pidtd familiale. Un mot d'histoire s'impose ici dont
on empruntera les premieres lignes d <(son livre n, ce fameux
livre qu'il n'eilt pas la joie dacherer, mais qui a illumind ses
annees d'apres-guerre.
Depuis la Rdvolution francaise, la Congregation de la Mission, comme telle, avait disparu totalement du pays lorrain. A
peine quelques recrues isoldes illustres parfois, tel M. Etienne,
Supdrieur gendral -- s'ucheminaient-elles vers Saint-Lazare.
Cependant, vers la fin du xix* siecle, sous l'influence des Filles
de la Charitd, dont les wuvres avaient repris apri's la tourmente
rdvolutionnaire, le mouvement de recrutement s'dtait accentue.
Pour se prdparer d leur vocation, ii fallait aux futurs Prdtres de
la Mission s'expatrier en Hollande. L'idde d'une maison de prdparation en Lorraine faisait son chemin. M. Girard, encore novice au Sdminaire interne, songe a ce projet d'avenir auquel ii
se sent inclind a consacrer sa vie.
In fut ordonnd pretre le 12 juillet 1914. Les circonstances de
cette ordination sont relevdes par le livre d'or des pretres originaires ou desservants de Brouviller avec le nom de l'dveque qui
a procdd d la collation du sacrement de l'ordre, Mgr Sontag, un
quasi compatriote et un temoin de Dieu. Ce livre d'or, dressd le
23 juillet 1950, porte la signature de Son Exc. Mgr Heintz. II
s'exprime ainsi : Prdtre A Paris, dans la chapelle de la rue de
Sevres, par les mains de S. E. Mgr Sontag, C.M., d6ldgu6 apostolique pour la mission de Perse, massacr6 pendant la guerre de
1914-1918, par les Kurdes, avec 20.000 Chalddens. ,
Au cours de la visite accordde par le T.H. PNre Fiat aux
jeunes pretres, M. Girard exprima comme desir particulier si
l'autoritd le jugeait opportun, de pouvoir travailler d la realisation du projet de fondation d'une ecole apostolique. L'heure
n'etait pas encore venue. Le nouveau prdtre fut designd pour les
missions de Chine. La guerre le surprit d Brouviller oi ii venait
de cdlebrer sa messe de prdmices au milieu de sa famille si chrdtienne. Deux de ses sceurs et trois de ses cousines appartiendront d la Congregation Sainte-Chretienne.Que faire ? La mobilisation avait privd la paroisse de Phalsbourg de son vicaire. Le
curd de la paroisse intervint aupres du Pere Fiat et obtint de
garder provisoirement M. Girard comme vicaire de Phalsbourg.
La guerre de 1914-1918 le consacre une premiere fois au clergd
mosellan et le prdpare d des lendemains, en harmonie avec
l'idde si ancree dans son esprit. Plus tard, on l'entendra dire :

-9.<Dans ma vie, j'ai vu la Providence intervenir toujours au moment voulu ; j'ai une grande confiance en la Providence. a
1918 ! C'est la victoire avec le retour a la France. L'yaleinent, la situation prenait des aspects nouveaux. Son livre permet de mieux saisir comment se prisentait maintenant le projet
de fondation d'une ecole apostolique. M. Girard exposa une fois
encore son desir de tracailler e la noucelle creation. 11 fut adjoint d M. Alcide Thierion (1854-1924) [Annales, t. 89, p. 155156] comme second aumanier de Belletanche. L'heure de la ddcision dtait venue. Bon nombre de pretres d& la mission plaidaient en faveur de la foudation : M. Cazot. MJ.Kieffer, directeur
du S&minaire interne, et bien d'autres. Le Tres Honord Pere
Verdier ddeida : fonder des dcoles apostoliques etait l'une des
idees majeures de son Gendralat. M. Girard se rappelait par le
menu toute cette origine et la dvcourerte des premiers apostoliques : Grosstefan, Jean-Baptiste, Ill, Kobi et tous les autres.
II restait reconnaissant h ses amis les cures de lui avoir fourni
les premiers 6ilves : < LUn tel ni'a donn' X. Y... ,, disait-il, s'expriinant dans son style un pen particulier. On installa la premiere demeure •aI'tage superirur de l'aumdnerie de Belletanche.
L'annde suivante (1921-1922). premiere emigration ta I'hospice des vieillards de Saint-Maurice : les apostoliques itaient
ddjd plus de vingt. SM. Halinger (Annales, t. 100. p. 875-899 ;
t. 102, p. 871-876). cure de Saint-Simon dtait plus ou moins
supdrieur. Tous les jours les quelques rcpresentants de la quatrieme faisaient route vers Fort-Moselle pour liiiser une science
icieux et delicat qu'dbien riche aupr s de cc professeur eonseci
tait M. Halinefcr. Les ddbutants de septi;'me rrceraient les rudiments de francais de Sweur Collet, alors visitatrice. Belletanche
lui doit un merci particulier.En cours d'annee, deux thWologiens
de Dax, MM. Lassus et Sabin, feront la releve en quatrieme et
septi me. La sixieme dtait le f;ef de M. Girard ct la charge de
In maison, effectivemnent, reposait sur ses tpaules larges et carr;es. On reste confondu e distance du travail enorme qu'il dit
fournir. M. Girard. au reste. toute sa vie durant scra un travailleur acharne. Toutes les matieres en si.ri'me, le chant a toute
Ifomaisonnee, sauf eventuels remplacements par M. Kremer, les
recreations, specialement a midi et le soir oi I'on gagnait le
terrain militaire au de/i de Borny. Tous les matins, apras la
pridre et une petite meditation, on se rendait laI chapelle des
St'urs ; au prealable. une inspection minutieuse des talons de
souliers non cirds etait de rigueur ; les promenades normales
et hebdomadairement les confessions. la messe du dimanche avec
sermon et la direction du chant, a vepres, complitaient ce taun petit diapason
bleau de travail. . Girard arboraitce jour-Ml
qui scandait a petits coups rCguliers la cantilne gregorienne.
Diminud du quart ou de la moiti6 de so grandeur normale, ce
diapason servait aussi d requerir de l'organiste un demi-ton supirieur ou infdrieur a Ia note donnee.
Un point trOs important a signaler : le siminaire de Belletanche fut immediatement une institution organisde avec un rtglement net et une discipline precise. Les notes nous etaient
donnies regulibrement, ce qui nous valait la.visite de M. Halinger. Les tableaux d'honneur marquaient les fins de mois et li
distribution de prix celle de I'annde. On pent consulter les pie-
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ces 6 conviction imprimedes d la bibliotheque de Cuvry. Ajoutons qu'un esprit Stait insuffld, simplement, dans la liyne du
temperament de celui qui veiltait au lancement de la maison.
Acant certaines promenades, on entendait le petit discours que
voici : c Mes enfants. on vous regarde ; lenez-\ous bien et soyeznmoi ii I'lionnur. l IUn jour, M. Girard rencontra pres du cimetiere de I'Est le pretre qui /ut i I'oriyin- de sa vocation. Familierement ce pretre lui demanda ce qu'il faisait : , Je fais une
ecule ,,rlpondit-il. On voil par les quelques souvenirs qui prde4dent la portee de cette parole ; le moins que I'on puisse dire
nl tiche

a

remplir n'Ctait pas uine sinecure.

Saint-Mauric ,ee suffisait plus i la monlte du recrutement.
31M. Sabin et Las.sus furent les premiers 'ii prendre contact acce
Cuery. Le chdteau etait en vente. I1 offrail un espace suffisant
avee qluelques amrruiagecmnts et des possibilit;s d'ayrandissewent et d'adaplation. 31. Bettemboury, alors risiteur de Belyique. rmultiplia tes ddmarches, et cosacra & L'achat de la proprittd des ressources importantes. Quelle joie pour M. Girard
le jour oit ilrilt trourer M. Halinqcr le contrat d'achat en pothe ! Touts ies cacances furent ,nces.ýaires pour abaltre lei
cloisons et consolidcr par des traverses les nouv'lles salles du
dortoir. du refectoire et de I'unique grande classe. Cinq eleves
parrmi les plus grands - its itaient en cinquieine - decancer nt leurs camarades pour dijaUer le terrain dectnt la maison,
la noucelle cour de I'cole apostolique. Nous ricions un peu de
notre travail. Vogelgesang cut la charge de faucher le champ
d'orties qui avait en.vahi V'enlrJe du chateau. Les wufs trouves
en cours de matinde. au milieu des ortics, nous etoient sercis par
la cuisine arec les carottes du jarain. Tres vraisemblableient
nous n'en avons jamais autant mange de notre vie. M. Girard,
en blouse noire a petits plis, presidait 'auo opdrations. II ne dpddsebroussailler
daignait pas de prendrc la pioche en main et d
aree nous. Les mnoments de ddtente etaient ponctuds par les 9tincclles de son petit briquet 4 pierres. Apres !a retraite, nous riMM. G(;iraod et Ricals.
mes arriver apres le saint M3..tauriole,
Dnsormtais la maison atnit son complet edqipement. Le r·'ve
une roa'it#it. Priedant lunnde -1922-1923, I'dcole
etait derenit
cpostolique a p'is son enrol vers son plus beau developpement.
fut ln
Ce ,pef
1

vie

et le rJle jouc par la cheville ouvridre de In

prenmil,'r hear'. i'auleCr de ces lignes ne le sail pas directement.
II se contenti de rapporter son propre temoignage.
Quelques fails doirent etre mentionnes acant d'aborder la
derniiere ltape. M. Girard a toujours surrcil .et assure le recrutcient de sa ri'gion. Les parents aimnaient a lui confier leurs
preoccupations sur leurs enfants. Possddant la double langue,
la Iidce lui tnait
plus facile. A la veille de In q/uerre, il quitta
Curry. Ce fut un grand sacrifice pour lui : ;< Je vois comment
ie pars. je ne \vois pas cvomment je re iendrai i Cuvry ,,.
confia-t-il. I)ans In sutir.
minme apres In guerre. it ne reviendra
que rarement e I'rcole apostolique. Le bulletin de I'Amicale en
fournit maints Mclos. Mlnis Curry restait prdsent 4 son esprit et
d son cwur. Les anci,:ns, professeurs ou eleves, trouvaient en lui
un ami toujours pr:t i (es recevoir, pendant nl dure pdriode de
la guerre, ii sera le roc inebranlable et le gardien fiddle. On
pourrait citer ici Fune de ces conmparaisons dont itavait le secret : Rien
fl
n'est oublid. ecrivait-il, je dors comme notre chat
qui ne dort qu'avec un ceit et demi.,,
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Ce n'est pas le lieu ii
de dire ce que fut sa vie pendant
l'orcupation. Mais des le prenmier moiment de In liberation, it mit
au courant de la situation ct suijygra des solutions qui furent
a'ldpt&es. Lui-mdme se retira accr
miodesti'. non suans avoir au
pi',ilatble facilitd efficacqtient la lt4 che de cru.r qui allaient recounin ncer sa ch&re maison, l'eucre do son cn'ur et tid su rie.
L'homme d'une idee, il ne Ic fut que par un trarail acharne
qui lui fit mener acec tenacitt son decoir tel que la Procidence
le lui avait fixd au yre des trentcments et des jours. II fut
I'liciime de la fiddlitl. On s'en doulera sans peine an rappel dc
cc que l'on vient de dire. Sa fid:litc fut simple, sans rien de
itaninque, acec une pointe d'origitalitM qu'il ne sinmble pas nt'cessaire de souligner. Tel on poucait le voir d,: iambtuler d Met:,
rers"I's anndes 1920-192t aerc son chapeau de paille noir et sa
douillette en alpaua, tel on le rencontrera enore i)a a cille de
so mort. Le beret, loutefois, acrit rcmptlac le clhapeau en dchors
des cisites protocolaires. Sa chlambre n'arnai pois chatny de phlysionomtie ; elle etait seulemnent plus riche ie litres. de imanuscrits et de cahiers. La chalibre d'entr•c'
de l'auminnerie ctait
minlile enco'mbrie un Iantiniet elf, d'ailleurs. inare,.ssibltian coinman des mortels. Pluttt que le systemne des ficrhs. it praliquait
eI cahier pour ses notes ct tracau.r dirers. Des nuineros cisibles
au crayon bleu ou rouyg, sinon des litres iimprins on ')i fencre roiue, signalaient 'il'itil tdu tlectur ce que son ocriture arait
dcjri passablement prt'seidt acec clart'. Le tout dtait relid ou
groupf par chemises etiquetIes. Tout n'tltit pas esthetique.
iais c'dtait solide, cc'nne toute sa personne.
Si de l'extrieur, nous pren:trons dans sa rie plus inlite,
inous serons certainement friipps par son sens du devoir.
Quatnd il avait dit : u Ce soir, j'ai mon service 1,.it etait superfin de penser i une exception plausible pour un imoif ou un
antre,.
C'est cela qui lui a permnis tie r,'iplir urne besoqrne crrasante pour un autre au ddbut de tl'role apostolique et dans la
suite. JI. Girard aimait Vltude. sanait admirer et s'enthousiasnir. Scs recherches aux Archirei's dioccsaines, dipartrienetales
oiln r'-m•e privdes se rattachent ti son amour d, I'ttude, au serric• du beau imtier de professcur pour qui sail s'y donner de
brin twur. Sa science de I'histoirc locale dtait considerable.
Ultitil on lui demandait un rInseinem'tent, on itait abasourdi
Ila premiere fois par le coimmentaire, qu'il vous donnfait avec une
rlolilitd
qui allait s'accentuant. Le rertige semblait vous prendr cet le point d'interrogation surgissait naturellement : tout
celia tst-il fondd ? Et pourtant tin contr6le sourcillreu et sedvre
roniifiestait la soliditi
dp I'information. Un jour de visite a
ton.r organisde par la SociCtd d'Histoire et d'Archeolotgie de
.Metil i tint en haleine tout son compartiment par ses excursus
hisltriques agrimenets de reniarques de psychologie v'cue.
Arant la separation. un professeur d'histoire dit i& M. Girard :
, Ce soir, je pourrai remplir un certain noinbre de fiches grdce
t' ,C que vous nous arez dit. , Sa chnambre de Curry et surtout
de Billetanche. dtait decenue an studio pour gens entendus en
la mnatibre. L'un de ses amis historiens de Metz venait travailler
dans sa belle bibliotheque de Lorraine et profitait de ses multiples richesses que M. Girard comnuniquait avec largesse. Le
.oir it lisait face d M. Girard, les pages rHdigdes en cours de
joturni'e, lui demandant appriciation et correction. Ses recher-
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ches aux Archives l'acaient mis en rapport avec beaucoup de
cherchcurs : ii profitait de leur science et it ne tarissait pas de
questions ou de reflexions de son cru. A Nancy, comme ! Metz,
facilement on faisait cercle autour de lui. Et pourtant, il a trbs
peu ecrit. Ses projets sont restes en trbs grande partie l'd tal
d'dbauche. Un mot seulement sur quelques sujets qu'il connaissait ou prdfirait plus particuliýreient.
Et tout d'abord, Brouviller et sa famille. II itait fier d'avoir
pu constituer un dossier merceilleux sur son village natal. Le
mdrite edait grand. Songez done. Brouviller n'dtait pas une seigneurie ! Pendant vinyt ans, it a scrute les notaires. 11 fut en la
matidre Iinitiateur de M. Parrang lui-mime qui fut, pourtant,
un fureteur de classe. Sa famille venait de I'interieur et son plus
vieil ancetre connu etait gruyer au pays de Sarrebourg. II rencontra avecemotion un autre parent aux archives du palais de
justice oi ii fut question de lui apres sa mort. Et tout ce pays
de Phalsbourg, excessivement important, au 'moment oit la
France s'infiltrait plus profondement dans la region. II avait fait
une conference sur la route de la Francequi passait par la Lorraine vers l'Alsace. II connaissait par cueur toutes les pierres bornieres qui longeaient ce parcours. Et puis. cette chose curieuse
que le roi de France avait oblenue : le cicariat apostolique de
Lixheim. 11 comptait en derire I'histoire.
L'histoire religieuse lui 6tait bien familiere. II connaissait
personnellement et admirait les historiens du cleryi local : Lesprand, Cuny et les autres. Le chanoine Dorvaux avce sa mine
de renseignentents du P.ouille dee etz etait Iun de ses grands
hommes. II avait trouvd un proces-verbal de visite, probablement le plus ancien de la rigion. M. Parrang fut engayge
le
dichiffrer. De temps it autre il venait le relancer, lui disant :
aAvec toute votre science, je cois bien que vous n'arrivez pas d
tirer ces pages au clair. , Le livre des benefices avait dte intdgralement copie de sa main et il sonyeait d le publier avec des
notes sur le clergg de la Moselle, dont ii possedait une masse de
notices. Les anciennes listes nicrologiques, les catalogues et
mn-ime des stations prolongyes decant les pierres tombales du
cimetiere de I'Est lui avaient fourni ce matiriel historique. Ce
fut enfin I'histoire de la double famille de saint Vincent en
Lorraine qui decait commencer l'weuvre constructive. II achevait
ainsi la boucle du chemin parcouru au cours de sa vie. Lt encore, il fut I'homme d'une idde. Le 10 fivrier 1940, le dessin de
cette nouvelle 6tape de construction est prdsentd par lui-mdme
dans une lettre : << Je puis, avec ce que j'ai, travaillerchez moi.
J'ai trid mes notes, en ai fait dix-huit paquets avec enceloppes
et etiquettes et les ai placees debout dans ma bibliotheque. Ce
qui reste est sur feuilles grand format dans des chemises sp1ciales et classe. Le travail sur les bdndfices est dans une grande
boite en carton qu'il remplit tout entier. Cette boite est prite d
itre emportde au premier signal. Mes efforts constants depuis
quinze ans me permettent maintenant de travailler laI maison
en toute tranquilite. Cette premiere etape franchie. ie rais d la
seconde qui est de parcourir ces innombrables renseignements
(pris pour beaucoup dans les notaires) et de dresser une bonne
table rdpertoire afin de me rendre compte de ce que je possede,
de m'y retrouver rapidement d propos d'une recherche quelconque pour moi ou pour d'autres. La troisiime etape ne tardera
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pas : apres avoir reconnu exactcment cc que je possede, je
pourrai rddiger... En attendant jc vois que j'ai beaucoup de choses iynortes du public savant. ,
Le pritre zeil que fut .. Girard constitue un autre aspect
de sa vie bien remplie. II est inutile d'en dire plus ici. Lui-mdme
reconnaissaitdans 'intitim
: a Je ne me suis jamais senti autant pritre qu'au moment de la yuerre 1939-1945 ,.
Ceux qui I'ont connu spdcialement savent ce que recelait de
dc&ouement et de ddlicatesse simple son amiid fidele.
1 fut un homme de Dieu. C'est par it que I'on achecera
ces lignes. II y a peu de temps, il derivait ces paroles rdvelatrices de son esprit de foi et de son attitude la plus fondamentale
de sa vie de Pretre de la Mission : 4 La Providence a veiUl
commne tant d'autres fois dans ma cie, je ne saurais pas mieux
dire. A distance on comprend mieu.r... On finit tris souvcnt par
aller droit son chemin jusqu'au bout, le reste appartient i Dieu.
II n'y a d'imprivu que pour ceux qui n'osett pas placer leur vie
a ce niveau. II1 vivait de cette confiance en Dieu et ii conseillait aux autres cette voie filiale : , Soyez reconnaissants pour
tout ce qu'on fait pour vous. Notre Pare saint Vincent ne vous
tiendrait pas un autre lanyage. Laissez-rous faire par la Providence. Nous sommes et nous restous enfants de la Providence
en la double famille. Que nous faut-il de plus , ?
Dieu I'aura rdcompensd de sa fidelitg ia son service. Tous ses
amnis, anciens de Cuvry ou non, lui conserveront avec I'affection
du cuaur la fiddlitd du souvenir.
Nice, le 23 fivrier 1953.
E. DIEnOLD, C.M.
Madagascar-Sud.- Apris I'rocation du patient travai!leur
lorrain que fut M. Joseph Girard, Entre Nous, bulletin de Cuvry (avril 1953), nous entraine. par la plume alerte de M. Joseph
Benoit, sur les routes du Sud-Malgache. A la suite de I'apostolique missionnaire, d'Ampanahy-Ouest, suixons done i Bcroy,
a Ambatosola, ce

a

Prospecteur du bon Dieu ,.

Ah ! cette vieille commere et son dindon, je les aurais enroyds au diable !... Arricee la nuit, elle n'acait rien trouvd de
mieux que d'attendre ? mia porte, et le volatile entravd en se
ddbattant m'avait reveille avant l'heure. Comine si j'avais ddjd
trop de sommeil comme cela ! J'ouvre ma porte : t Qu'est-ce
que tu veux ?
-4 Bonjour Mompera ! , a Bonjour la
vieille ! o v Tu ne me reconnais pas ?,
. Ah ! c'est toi,
Victoire Palaria...Que veux-tu ? - - , Je viens seulement te
saluer. , - a Merci, c'est tres bien, mais ce n'est guere l'heure
de faire des palabres, je vais d l'dglise. - Au sortir de la messe,
elle m'attend encore avec son dindon. AAlors, quoi de neuf ? )
-

( Je voulais me confesser et commvnier. a

-

a Tu ne pou-

vais done pas le dire plus tot ? J'ai attendu longlemps l''eglise
naant de cdldbrer la messe. ,, - , Mais j'ai encore autre chose
d tl dire, Mompera. Ld-bas, a Beroy (prononcer Berouy. ce qui
signifie : beaucoup d'6pine), oui j'habite, nous sormmc. maintenunt plusieurs chrdliens. Nous voudrions une iglise. Viens done
noFus voir. , - a C'est bien perdu chez toi, d plus de cent kilometres au Nord, mais j'irai vous voir en janvier prochain un
jour de marchd, avec le camion d'un marchand ambulant. Et si
vous valez la peine que l'on s'occupe de vous, vous aurez votre
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ygise. . - . Mais tu nous prtcicndras ? , - 4,Oui, je vous enverrai une lvttre pour vous indiquer le jour. u
Un mois plus tard, par un beau clair de lune, nous suivons
une piste pen fr6quenlte vers le Nord. A plusieurs reprises,
nous craiynons de cerser, tellement la piste a detracinde par les
pluies torrentielles de jancier. Enfin. nous ddbarquons sains et
saufs a Beroy. Personne n'attend le Pere. Evidemmient, j'avais
oublie d'ncvoyer la lettre promise... Au clair de lune, toute
l'Afrique chante. Cette nuit au cillage, on cAante et danse pour
un a bilo , [bilou), c&rCmonie paienne fort bruyante en cue de
conjurer maladies et iuuvais sorts. Soudain, tout se tait, les
tambours cessent de battre : on a reconnu un etranger : a Vazaha

'...

azaha !... Vazaha mompouera !... , Le camion s'est ar-

rdtt juste decant la case d'un jeune menage chr~tien. Surprise
pour eux aussi, lorsqu'ils se rdeeillent et reconnaissent la silhouette familiere du missionnaire. On me fait entrer, vite on
fait chauffer le cafe et l'on cause 4 qui mieux mieux. Iour se
faire comprendre du yrand-erce, it faut tout lui Ecrire sur une
ardoise ; ii est sourd comme un pot. Tirant sur ma bouffarde.
je lui prcsente non paquet de gris,.geste qui n'a pas besoin du
secours de l'ardoise pour etre compris... C'est un ancien tirailleur. ii roule les cigarettes, ii sait lire et dcrire, ii a appris le
catchisme autrefois, mais it n'est pas encore baptise. Dans un
village voisin habitent deux families chritiennes isoldes ; un
coureur leur est envoye pour les prier d'arriver de bonne heure
acant le marchd, afin qu'ils puissent entendre la messe.
Le yrand-pere est commerqant ; dans une case en pisd qui
lui sert de magasin pour stocker le mais et le manioc, on m'installe pour In fin de la nuit. C'est 14 aussi que tout a I'heure je
dresserai mon autel portatif. Une petite porte, plus de fendtres :
elles ont tci obturees avec des pierres et de la boue. Je vais
ttouffer conmne un rat enfume ld dedans ! ( Pourquoi avezvous condamnu

les fendtres ? ), -

c( Le rieux est

tetlement

sourd quil n'entend pas les coleurs qui passent par la fendtre.
On nous a vold pour plus de dix mille francs d'argent et de marchandises., II est une heure du matin, lorsque je im'dtends sur
mon lit de camp. MJalyr: la chalcur et les cancrelats, je m'endors sans tarder. Mon loyeur a pousse I'amabilitd jusqu'i poser
sur ma cantine un rtveil-nmatin. II a pris soin de r.gler la sonnerie sur quatre heures. II a qucquefois des iddes moins saugrenues. le brave vieux ! Ne pourait-il pas deciner que le soleil
suffirait e me tirer du sommeil vers cing heures ?
Une dizaine de chrdtiens sont rdunis, lorsque je ce~lbre le
Saint Sacrifice. Joie intense d'une prcmiere consecration en ee
point de notre terre oi pour la premiere fois dans l'histoire du
monde. Jesus se fait present Corps et Ame. Apres la communion.
entrent deux hommes porteurs de sagaies : ce sont des chefs
paiens :

"

Saldma Vazaha. saldma ! , -

ti Taisez-vous

!,

Its

s'accroupissent sur les nattes et suicent intriquds la fin de la
messe. Ils bCndficieront encore d'une leCon lratuite de catrchisme en &coulant
I'instruction qui suit la messe. Enfin, its
peuvent exposer l'objet de leur demarche : a Vazaha, lorsque tu
es arrivt cette nuit, nous acons eu peur. Nous arons interrompu
notre bilo. Nous soimmes polis et pour ne pas te dcranger, nous
avons cesse de battre le langorona (langouroitna : petit tambour
en peau de zdbu). Nous acons ddjd fait tout ce que nous pou-
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vions pour notre malade : sikili (consultation du .sort;, sacrifices
de bieufs et de moutons d notre hazomanya (hazouimanya : bois
sacri, mtais notre malade ne .utlrit pas. Enfin, cette nuit, c'cst
a cause de toi que nous avoas interromtpu notre bilo. Alors nous
colmptons sur toi, tu vas prier ion Dieu pour qu'il ,juirisse notre malade., Paiens et chrttiens, tons suicent le Pere dans la
case du malade. C'est un paurre vieux de plus dre soixante-dix
ans ; couch6 sur so natte, ii me rejarde un preu iprdlu. det're
regard de chien etonnd de ne pas dire battu. Pcncah sur lui, je
la
I niorlui prends le pouls : tres faible, tetinprature itnftritcurr
nmale. Je ne vois vraiment pas quoi lui adiministrer comme remede ; je n'ai avec moi que quelques comtlrivues d'a.pirine ct
de quinine. a Ecoutez bien, dis-je, pour soigner cc paucre ci'uxr,
suice: les indications de l'infirmiter qui rient ici cn tournltc.
Pour ce qui est de son dine, nous autres chrdliens allons nous
en occuper, nais d une condition : plus d'otbiasa sorcicr). plus
de sikily, plus de grisgris, plus de sacrifice i ,olre thazontanya :
ce nest qu'un morceau de bois mort.:. Que peut faire une buche pour un malade ? Tout cela ne peut absolumtent rien, ni
pour l'dme ni pour le corps. Nous allons prier notre Dieu pour
qu'il aide votre malade. Lui seal peat tout pour l'diie ct pour
e corps. S'i juye utile de guerir le malade, il Ic yuriria. Sinon,
il le prendra avec Lui dans le ciel oil it sera tout 1i fair heuRlainy any
reux. , A genoux, nous commnencons lentement :

an-danitra... Notre Pere qui etcs aux cicux... Arahaba ry Mary...

Je cous salue Marie. Voninahitra... Gloire an P're... . Suiccent
quelques invocat'ons improvisdes, puis je cionfie Ie nalade aux
chritiens : soignez-le, ceillez-le, essaycz de Vinstruirc iunpen
des grandes vdritds chritiennes.Dieu : un Pere qu'il ne faut pas
craitutre, mais aimer ; un Pdre que nous cerrons dans la joie
et mort par
hAlinm
du ciel ; Jdsus-Christ, son Fils, drenit
amour pour nous ; Marie, mnre de Je.sus... Et rn dany:r de mort.
i-'si- . jk luit
baptisce-le bien vile. Et pour rerplarc'rle's ot(y
Et
passe autour du cou une itndlaille dI InP Sainte Vierge. voici 'nmment sera peut-' tre r;roltee sur Ic lard et introduite
tiln jusqiu',alors ifnoClans le grenier du Pere de famille untle
ranlt de son Pere des cieuz.
A;nsi en va-t-il de la prospection des dintes. Et it y a encore bien des terrains t prospectr dans cette savane du Sud
malyarhe. Les prospecteurs de minierais rares y ont deja trournr
le charbon, le fer, le grenat, le rubis. Vor. rlberyl, 'amiantle
e cutirre. le mica, le graphite. On y chercthe ctnore le diamanl.
Mais le prospecteur du Bon Dieu y trourira encore de plus
grandes richesses. Dans mon terriotire. ii y a 113.500 in.es,.
Il hapi,;.ii.
parrii lesquelles 1.400 seulemvntn out r,.rtlFuturts
prosv.'etlers du Bon Dieu qui lirez ces liygnes, cons aurez encore id rirhes filons d decoucrir rt ti m,'tlrre , rurilur pa'r In
lumi 're chrdtienne.
Je cous conterai encore deux autres prospections (nI terr'
ot le prdtre n'acait pas encore pcniftrd. Appl''; pr nI
paltenil
bicyclctlt. afin d,
,inglyi,:tr catholique, je fis un detourii
visitftr un toub de mica en exploitation. Distant d'Win ilo)nitre.
un auttre toub est exploitd par unc autre socildd. LU, i' d*i'oitvre un, quinzaine de baptisis, presque tous de ranr atinlo-y.
originrcires de Fort-Dauphin. Dans Ife.snlon liddirrlintr. r,' ',lIbre aI Messe et je catechise un pen la foulc, car it y a foutl
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devant la maison oil quelques-uns seulement ont trouve place :
le directeur du toub voisin, un creole catholique, est venu, accomlpagn6 de presque tous ses mineurs antandroys paiens ; its
sont plus d'une centaine. Je lear parle un pen de Jesus-Enfant
qui, par amour pour eux, s'est fait plus pauvre que le plus
pauvre d'entre eux. J'ai tenu d ce que le directeur me serve
lui-meme la Messe : militant d'Action catholique dans le milieu
ingenieur d Paris, it frappa tous ces primitifs par sa tenue 6difiante et la pietO avec laquelle ii refut la Sainte Communion.
Je note les noms de tous les Chretiens, afin de faire la demande
d'une reunion culturelle, car pour ourrirau culte soit une eglise,
soit La maison d'un particulier, ii faut l'autorisation de L'Administration civile qui exige un minimum de dix demandeurs pour
une reunion culturelle dans une maison privee, et quatre-vingts
pour la construction d'une dglise. Cela fait, le directeur me fait
descendre au fond de la mine et me fait visiter les galeries qui
sont creustes de vingt a trente metres de profondeur. II m'a
muni d'une paire d'espadrilles, afin de patauger d l'aise dans
l'eau qui degouline des parois. Avec nos lampes de mineurs,
nous examinons les poches de mica dans la roche. Revenus au
grand jour, nous sommes surpris par la lumiere aveuglante et
la chaleur du grand soleil de midi.
Enfin, c'est a Ambatosola (Ambdtousoiila) :
la pierre
chauve, que je fis une autre prospection. A la demande des
Chretiens. de Soaseranana,je m'y rends d bicyclette ; Ren6 et
Robert, deux adolescents de Bekily, m'accompagnent. Les bagages de tournse sont rdpartis sur trois bicyclettes. Deux heures
de route par une vague. piste automobile peu entretenue oik
nous perdons bient6t la bonne direction. Egards dans de petits
sentiers, nous devons souvent porter nos montures qui n'aiment
gubre le tout-terrain. Lanced toute allure pour grimper.sur
un talus, Rend fait une belle pirouette : to machine se cabre et
retombe en un joli saut perilleux sur 1'6tourdi. II en est quitte
pour la peur : nous regardons la valise-autel arrimde sur le
porte-bagage rien de cassd heureusement. - Ambatosola :
c'est ici que les Chrttiens de cinq ou six villages environnants
veulent construire une dglise. Jusqu'a present, its avaient une
petite eglise d sept kilometres de Id, mais its veulent ddplacer
le lieu de leur reunion, car d present, la population est concentree autour d'Ambatosola. Je reltve une cinquantaine de noms
d'adultes chretiens auxquels viennent s'ajouter autant de paiens
qui acceptent de se joindre d la petition que nous allons adresser
au Chef de district. On me prdsente quatre enfants de paiens
pour les baptiser, puis on me signale une vieille malade qui,
parait-il, aurait des ennuis avec le diable. Je vais la voir dans
sa case, suivi de tout le petit peuple ravi de se distraire.Assise
dans son coin dont elle n'est plus sortie depuis de nombreuses
annues, la vieille me reqoit avec son sourire ddentW. Elle a bien
quatre-vingts ans et des poussibres, elle crache dans un petit
tas de sable a c6td d'elle. Le diable lui apparait assez souvent
et lui demande de faire le mdtier de sorciere... Elle aurait tout
A fait la tete de l'emploi I... Mais elle a toujours refusd, et a
cause de cela, le diable vient l'importuner. C'est ce qui arrive
justement en ma presence : les yeux de la vieille se ferment,
ses mains se crispent, autour du nez aplati comme une vieille
pomme de terre, tout le visage tremble. Les enfants rient a
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demi, pas trbs rassurds, me regardant du coin de l'wil pour
observer mes reactions devant le diable, prets d fuir au moindre
geste de peur de ma part. Crise d'hystdrie probablement, sans
qu'il y ait intervention du diable. Quand elle revient a eile, la
eieille se remet 4 sourire. Elle a ddjd appris un peu de catdchisme, et comme je crains de ne plus la revoir en vie a ma
prdchaine tournde, je lui donne le bapteme : 4 Et maintenant,
la vieille, tu n'as plus rien d craindre du diable, le Bon Dieu
qui habite en toi est bien plus fort que le mauvais esprit, et
tu peux attendre en toute tranquillit que le Bon Dieu vienne
te chercher pour t'emmener en Paradis. , Encore une pierre
precieuse sortie de sa yanyue patenne et qui brillera de tout
son eclat dans la lumibre dternelle.
14 avril. - Longtemps attendue (Voir Annales t. 117, p. 304),
I'operation pinceau inaugure enfin en ce jour ses travaux de
nettoyages et peintures dans les couloirs et parloirs du rez-dechaussee. DEjA centenaire, le lavabo. a l'entree du rdfectoire,
cesse ses services : totalement vermoulu, il tombe littdralement en poussiore, divor6 par de lentes infiltrations. On ddmonte son imposante sdrie de robinets et surtout !'on r6cupere
cette epaisse couche d'4tain qui, sur quatre metres, recouvrait
la cuvette. Deciddment nos ainds, ici comme ailleurs, ne reculaient pas devant le solide, le trapu : leurs arriere-cousins leur
doivent gratitude. Pour succider A cet antique bahut, mais pour
moins longtemps probablement, trois robinets gringalets de style
actuel et une modeste cuvette 6maillde remplacent le meuble
massif. Au plafond, sous une nouvelle couche de peinture. disparait le classique verset Asperges me Domine et mundabor,
lavabis me et dealbabor. Le tableau du frere lazariste Francois :
le bapteme de l'eunuque de la reine Candace demeure toutefois
en place. Le char de I'abyssin reste toujours A I'arr&t. tandis
que, sous la main baptisante du diacre Philippe, la musculature
dCnudee du noir 6thiopien s'incline dans I'eau providentiellement
rencontrde. Au second plan, et en toute patience, se profilent
les blancs coursiers hidratiquement attentifs a la scene dvangdlique. (Voir Annales, t. 91, pages 57-60.)
A Rambouillet, durant cette semaine, du 14 au 19, les etudiants vont suivre une session intensive pour leur Brevet de
moniteurs, s6minaristes et scholastiques de tous Ordres poursuivent ces ndcessaires dipl6mes en vue des colonies de vacances. Toute cette formation dduque et dmoustille le sens p6dagogique pour dompter et former ces petits bouts d'homme °dont
le caractere se devine dedj sous les reactions de 1'enfant. Cette
universelle ndcessit6 des dipl6mes souligne le souci pour la
sociedt moderne d'avoir des competences dducatrices : loyautd,
franchise, courage, altruisme, etc. Que de vertus a cultiver
dans ces colonies : reductions de la vie et societe de plus tard !
19 avril. - Translation des Reliques de saint Vincent de Paul.
Le cardinal Feltin, archeveque de Paris, officie A 9 heures,
dans le cadre et le programme bien connu et dej. maintes fois
evoqud.
A midi. en la salle des Reliques. une reception de tout le
personnel de la Maison-MBre, permet au Tres Honord P6re d'offrir
au cardinal les vOeux et les souhaits de la famille de saint Vincent.
En effet, il y a quelque trois mois. 1'archeveque a revu le
chapeau cardinalice, lors de la derniere promotion. Sur ces pa-
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roles aimables et cordiales, le cardinal remercie, puis dvoque
familierement et avec details personnels les diverses ceremonies
qui, a Rome, font et creent un cardinal. Puis demandant des
prieres, ii en souligne le pressant besoin, devant les travaux
et les soucis qui, a l'archevech6 de Paris, rongent chacune de
ses journees et seiuaines. UI demeure savoureux d'entendre le
cardinal expliciter concretement quelques-uns de ces nombreux
et dalicats problcmes de I'heure qui se posent A lui. Certes qui
rdtflchit tant soit peu s'en doute aisnment.
Ainsi. dans cette quinzaine, se prtsentent, dnumbre le cardinal : I'affaire des enfants Finaly 'ces garconnets juifs orplelins, baptises par leur bienfaitrice, reclamds par leur familte),
le cas des Rosenberg (aux Etats-Unis. problCme d'espionnage
sur la bombe atomiquej, le massacre d'Oradour (responsabilit&s
des operations de la repression militaire : enfants, femmes et
vieilles personnes enfermes dans J'dglise du village et impitoyablement brOles), le probldme des usines Renault nationalisdes (question de travail, du salaire, de la propagande, de:
reclamations), etc..., sur les remous de l'actualit6, en sens diveret opposes, on demande, on exige de la hidrarchie, des declarations nettes et pr6cises ; certains les voudraient tranchantes:
ceux-1& meme qui demeurent les moins dociles devant les ddclarations nettes de la hi6rarchie.
En conclusion, devant ces problmes qui engagent les plus
d6licats principes h manier. la sagesse fait 6carter toute ddclaration sur des points qui d6bordent la mission et I'autorite
de I'Eglist ; pour d'autres sa pensee, sa doctrine est bien
connue. Inutile d'y revenir.
1"' mai. - En cette Fete du travail que l'on chome pour
honorer le labeur quotidien - on ne peut oublier que s'ouvre
pour I'actuelle piktA populaire le mois de Marie. Aussi notable
nouveaut6, chaque soir du mois, en notre chapelle, de 20 heures 30 a 21 heures, se r6unissent de noinbreux tidbles. Les stalles
se remplissent - non moins que dans le choeur, la centaine de
chaises supplementaires des grands jours.
Apres deux ou trois strophes de cantiques et une dizaine
de Chapelet, M. Eyler. Directeur du Seminaire interne, adresse
une courte instruction, que suit la b6endiction du Saint-Sacrement. Enfin. pour ceux qui le dssirent, ont lieu et l'imposition
de la Mddaille miraculeuse et la discrete distribution de n6dailies pour les amis et absents.
Tout est si sagement chronomdtr6 qu'A 21 heures. la r6union prend fin. Chacun de ces soirs, plusieurs centaines de fideles
chantent et prient. Quotidien. durant le mois de mai, l'exercice
marial aura lieu, chaque jeudi soir, durant le reste de 1'annee...
Exp6rience heureuse !
Dans un autre ordre d'id6es, ii convient de noter qu'en ce
1" mai 1953, debuteL la Maison-Mere la recitation du Breviaire.
suivant la nouvelle version des Psaumes.
DIsormais un chacun, meme le plus accoutumd de I'ancien,
est muni du nouveau Psautier ; et ce qui n'6tait et ne reste encore qu'un usage facultatif, devient d6sormais officiel, lors du
Br6viaire en commun.
2 mai. - Sans bruit, notre voisin, le Seminaire dioc6sain
des Diacres (rue du Regard), accomplit son annuel phlerinage
aux reliques de saint Vincent. MM. les professeurs de Saint-Sul-
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pice accompagnent leurs 61eves et celebrent aux bas-c6tes, pendant que M. Levassor-Berrus, supdrieur, dit sa messe au maltre-autel. Cette annde, pas d'organiste au clavier, mais quelques strophes de cantiques par un groupe restreint de voix. Tres
edifiant, et fort suggestif, le comportement de chaque cours 1
8 mai. - A Madrid, notre confrere, M. Andre Azemar, recteur de Saint-Louis des Frangais, recoit la dignit6 d'officier
de la Legion d'honneur. II 6tait chevalier depuis 1936.
La cernionie a lieu, a midi, dans les salons de l'ambassade
de France ; elle est discrete et simple, suivant le ferine d6sir
du nouvel officier. Seuls sont presents, les hauts fonctionnaires
de I'ambassade. quelques dignitaires de I'HEuvre de Saint-Louis,
les confrbres lazaristes du Recteur. et une dtdlgation de Filles
de la Charitd.
Dans une allocution fort brbve, mais combien sentie, I'ambassadeur de France, M. Jacques Meyrier, rappelle par simples
allusions les titres incontestables du nouvel officier. Depuis
1931, M. Az6mar se d.voue & Madrid. et s'y depense modestement. Et pourtant, sur les seuls dvdnements de la guerre civile
de Madrid (16 juillet 1936-28 mars 1939), quel incontestable et
simple hdroisme ! Tout cela est le secret de quelques-uns. Oui.
que de services rendus ! que de dangers courus
A preuve. parmi nombre d'autres, ces deux traits que nous
extrayons des Souvenirs manuscrits de M. Jean-Baptiste Lasserre, lui aussi t6moin quotidien et observateur averti de la vie
madrilkne en ces ann6es sombres (1).
Apres la prise de Tolde (29 septembre 1936) les avions nationalistes venaient assez, frequemment surroler Madrid ; et
cela probablement surexcitait les nerfs de miliciens et les induisait d voir un peu parlout des membres de la cinquieme colonne. Un jour done que les avions nationalistes avaient dvoluh
:ur la ville, le Recteur (de Saint-Louis des Fraytais,M. Aztmar)
fut invite par des Dominicaines francaises de Carabanchel d aller
leur porter la communion. Cela paraissaittout d fait inoffensif
car plusieurs fois d(;jd, le Recteur ou moi-meme l'aions fait,
et sans aucun incident. Mais ce jour-ld ii y avait de forage dans
1) Avec un entrain courageux, aprbs avoir longuement narr6
ses olbservations personnelles et les mile occasions de patience durant
ces longs mois, l'auteur d6peint Madrid assitgb et le climat des horribles
scenes de lutte fratricide. M: Jean-Baptiste Lasserre clot toutes ses
Avocations cruelles et hlroiques par ce sonnet a la Vierge miraculeuse
de la Maison Centrale de Madrid (Cal'e Fernandez de la Hoz) :
Nous '. crions merci, Vierge aux mains de Iumi6re ;
La grdce en rayons d'or ruisselle de tes doigts !
Nous t'avons invoqude en tremblant bien des fois,
Dans les plus durs moments de cette horrible guerre.
Lorsque, d travers Madrid, dans un bruit de tonnerre,
Du canon dclatait la formidable voix,
Nous avons bien souvent - tous les ceurs aux abois Couru nous abriner sous ton bras tutilaire.
Dans ces lugubres jours aux tragiques destins,
Tu nous as protdge contre les assassins
Et fus .de nos maisons la fiddle gardienne...
Aux pleds de to statue, au galbe pur et blanc,
Oil notre chapelle est, ddsormais, deux fois tienne,
Se dressent, en faisceaux, nos coeurs avec elan !
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l'air. Le Recteur, apres acoir rempli son ministere. revenait
tranquillement i .Madrid par le tranmway.
Sur la route de Tolfde, des iniliciens ciennent 'accoster et
un
lui intiment l'ordre de les suicre. Le liecteur est conduit
ancien couccnt de reliyieuses, qui sert alors de poste mililaire.
et Id on lui fait subir un interroyatoire tres serre. II a befiu
exhibcr passeport et papiers du consulat francais, contresiym:s
par la SCdrette generale. et estaimpilles i,,mine par la Maison du
Peuple de Madrid. on lui replique quc les cachets sont falsifi's.
se ddfend
On ceut ubsolumient coir en ili un espion . Le lec'ur
riyoureusenm'nt. rar ii Itn se fail taI'uun' illusion sur tI det;oucment de l'acenture, s'it ne h'ussit pas 0 se lacer de I'accusation
l Ilcatdrrnt, t ltout en lui dides papiers faux. Les mitiliciens
sant qu'ils coat aller contriler ses diresi Ia Casa del pueblo, le
conduisent dans le jardin du cou'renl. qu'un petit mur sdpare
d'une rue laierale. M. Azdinar alors lprouce la sensation tri's
tnelle qu'On ta le coller contre ce mtur et lui aeroyer une ra{ale
de balles dans la peau. II se raidit et se retoimtnande d Dieu.
Cependant les sbircs traversent le jardin et debouchent dans la
ruelle oil its font mnonter en coilure leur prisounier. Est-ce le
pasco (1j fatal ? Von... Ils se rendent •1 la Casa del pueblo et
vont contrtler tes sceaux et cachets des papiers d'identitg du
Recteur. L'on finit par reconnaitre, alpres iinutieu.r eJamuen,
que les certificats contest s sont effectivement authentiques. Les
cainarades rumaenent alors leIecteur a son point de d6part, et
lt, le reldchent. en lui faisant remarquer bien yentiment qu'il
a de la chance d't:re Francais, sans cela ii eut diC dgjd fusilld
sans tant de cedrdmonie.
Autre scene plus consolante mais non moins hcrolque. Le 19 novembre 1936. dans la nuit, une bombe ddmolit le

Ilectorat et devaste dans 'onibre !'eglise Saint-Louis-des-Fraiiaais.

1) - Le mot puseo (promenade) etait employe pendant la Rdvolution espagnole, pour signitler qu'une victime dte Rouges avail el6 pounJse de grE ou de force, dans une xiolture lpur Ctre conduite au licu
du supplice. Get ironique euphemisme symbo:isait pour les MadriK'nes, ]e6 derniires minutes d'un condamne. 11 resumait, sous sa forme
innocente et ni•ime banale, la sonilme de transrs affrcuses el de soti'frances atroces par ou passaient les malheureux que 1'on execulait.
Car les modes d'exdcution etaient aussi varies que barbares... Souvent
ou se contente d'abattre, a coups de revolver ou sous des feux de mitrail'euse, des individus isoles ou des groupes compacts de suspecls.
On bien on fait revetir les pritres de leurs habits sacerdotaux, comme
oela se r6alise pour Don Pedro de Alcan4ara (un ami de M. Ballester) qui fut ainsi fusill..
Parfois on les imbibe d'essence et on les brOle vifs, tel par exemple le cure de Baena, qui est r6ti. Tel pretre. cure a Lerida. que I'on
promine en chemise dans les rues pendant que des femmes ddvergondoes s'efforcent de le discrdditer par leurs polissonneries, on le tue
ensuite...
...A Lrida. un temoin estime h mil'e huit cents, les assassinats
commis du 24 juillet au 15 ociobre 11936). Le vieux cure. de soixantequinze ans, malade ;le P. Lamolla). fut arrachi de son lit. Irain» dans
la rue tandis qu'il b~nissait ses bourreaux. D'autres furent amends au
cimetiere, en camiuns, pour y itrr Jusil'is par groupes. Parmi eux
se trouvaient l'tv.'que et lous les chanoines de la Cathtdrale et le
d6pute Casindro Langenis, etc...
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a Le lendemain matin, on constate que les portes avaient td6
arrachies par Ic ddplacement d'air et projeties dans la rue, rdduites en morceaux, dont s'emparerent vicement les fenimes du
coisinage pour faire du feu ; l'oryue acec sa tuyauterie n'etait
plus qu'un fol enchevetrement ; chaises, banes, lustres, statues,
roudte tout cela formait dans la nef un amas de dWcomibres, oil
I'on ne pouvait plus passer. Le maitre-autel dtait en morceaux,
ainsi que le retable ; le tabernacle dmergeait, beant, au-dessus
des debris ; le ciboire avait perdu son coucercle, mais les saintes hosties restaient intactes, couvertes de poussieres et de pldtras. Une pieuse dame (c'dtait la fenmme d'un deputd du Front
populaire) qui venait comamunier tous les matins, arrica
l'heure accoutumde, et s'arrdta pensive decant les ruines. Le
Recteur (31. Azemar), lui montra, au milieu du capharnaum des
poutres, planches. yravats, et ddbris de toute sorte, le ciboire
qui paraissait 1'attendre. La dame, toute heureuse, se fraya un
chemin au milieu des dWcombres, ecartant les obstacles, et titubunt sur les pyramides de ddbris amoncelds, et avec bonheur,
consonmma les hosties maculdes de poussi&re... Quand elle se
digayea. ses habits, ses mains et son visaye edoquaient a la
fois la silhouette d'un ramoneur on d'un pldtrier ; mais, tnmue,
radieuse, elle ne sacait comment exprimer sa reconnaissance
pour le privilege - immense t ses yeux - qui renait de lui
etre accord6.,
Ami de I'Espagne... en toutes occasions, et non seulement
dans ces heures terribles. M. Azýenar y a d&s lors multiplid les
bienfaits durant son ministire de prdtre et de Recteur.
C'est le sens profond de cette croix d'officier si bien nirit6e. Qu'on lise dans les Annales, t. 82 (1917), p. 836-841 : t. 83,
p. 980-989 ; t. 97. p. 519-520 ; 1. 104. p. 435-441 ; t. 105, p. 77,
ces pages anciennes (et elles ne disent pas tout) expliquent en
ce jour ces paroles admiratrices de I'ambassadeur de France,
M. Jacques Meyrier, un temoin averti des mirites de M. Azdmar.
Monsieur le Recteur,
J'aurais souhaitd que la Colonie frangaise tout entire, dont
tti cdrmonice, mais
vous dtes le guide spirituel, fut prdsene cette
votre modestie. decant laquelle je n'incline, a voulu qu'elle se
diroule dans un cadre plus intime : celui du Comrit de cette
(Eurre de Saint-Louis-des-Francais,dont vous Ites le chef et
le gardien.
Je reux, du moins, des mes premieres paroles, associer, par
la pensde, tons les Francais de Madrid - dans l'estime, le respect et l'affection qu'ils vous po'tent - i l'homnage que vous
rend aujourd'huile Gouvernement franais.
Cet hommage, Monsieur le Recteur, it va t votre personne,
Ai os mtriles, a ces hautes vertus de ddrouemcnt et de fidelite,
dont :nore rie toute enftire temoigne, tant d cotre mission spirituelle qu'i la cause de notre pays.
Djdi la guerre de 14-18 avait et6 pour vous l'occasion de
, servir n. Et vous Cavez fail pleinement, brillamnuent, comme
aum6nier volontaire d'un rdgiment d'infanterie, recevant deux
blessures et obtenant la MEdaille militaire et la Croix de guerre
aree cinq citations. Peu d'entre nous peuvent invoquer de pareils titres au service de la France.
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La yuerre civile espagnole et la dernibre guerre mondiale
vous ont trouvd aussi a votre paste, recueillwnt et hebcrgeant
les refugies, saucant bien des vies menacees, rdconfortant nos
compatriotes et montrant conslamitent d tous, simplement par
I'accomplissenent serein du devoir, la vole de la dignite et de
I'honncur.
L'hommage de cette croix ca aussi, Monsieur le Recteur, d
l'curre que vous acez accomplie ei la tete de la Fondation de
Saint-Louis-des-Franais,de cette belle teuvre francaise, aujourd'hui plus de trois fois centenaire, que vous ace: su - a
tracers les tourmentes des temps prdsents - preserver de toute
attcinte, affermir et decelopper et qui, dans tous les domaines,
dans celui de l'apostolat, par son yglise, de I'assistance medicate
par son hdpital, de i'enseignement par son college, fait, a Madrid, honneur d la France.
Et c'est pourquoi je suis str, au moment de prononcer la
formule sacramentelle vous elevant au rang d'Officier dans notre Ordre National, d'dtre, Monsieur le Recteur, C'interprte fiddle de votre pcnsde en associant a 'honneur qui vous est fait
les religieux et religieuses de France qui, avec vous, i SaintLouis-des-Frangais,servant leur foi, servent en meme temps la
France, et font briller ici son nom de la spiritualite la plus
pure.
Pere Gabriel-Andre Azdmar,
Au nom du President de la Rcpublique,
Et en vertu des pouvoirs qui nous sont confdrds,
.ous cous faisons Qfficier de la Legion d'honneur.
De telles paroles, de teis faits, suffisent A montrer que L'estime et la croiz sont bien placees. Les amis du Pere Azemar... et
tous ses confrBres, tout comme les Annales, sont pleinement de
eel avis.
11 mai. - Sur la fin de toute annie scolaire, la Sorbonne
est dans la fibvre des examens : par milliers, les candidats se
prdsentent, en ces dernieres semaines, devant jurys et professeurs.

Ce matin, les amphitheitres et les salles accoutumrs du
Doctoral sont occupes. Aussi la Salle des Actes. lieu d'assenible
du Conseil d'administration de 1'Universitd de Paris, s'entr'ouvre
pour un Doctorat d'Univcrsitd. Ce local, dans le secteur du Secretariat. est fort discret et demeure 4 l'abri des alles et venues normales des etudiants. La piece est relativement petite.
si on la compare aux amphis de plusieurs centaines d'auditeurs:
elle contient toutefois une cinquantaine de chaises massives,
diument capitonn6es et trapues. Une table court sur trois c6tes.
Sur le fond de la salle. une toile dvoque, en un symbolisme ramassd, je ne sais quel moment du pass6 antique de l'Universite.
Le long des murs. d'autres sieges amples et solides attendent les auditeurs : car, comme pour tout examen, l'entree est
libre : 'acte est dit public, meme si, en fait, il y a peu ou point
d'auditeurs.
Ce matin done, une Fille de la Charitd, une cornette d'Amdrique affronte le jury doctoral. Vu sa raretd, I'dvdnement est
ici h noter. Venue d'Emmitsburg, Saeur Margaret Flinton a
suivi, durant quelques semestres, divers cours d'histoire et littirature francaises : elle est done habilitee, de part les 4quiva-
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lences, h presenter sa these de doctorat: Sainte Louise de Marillac et son teuvre sociale, qu'accompaguent suivant les riglements, deux etudes : a) Saint Vincent et I'idde de toldrance.
et b) Histoirc aux Etats-Unis des Seurs de Saint Vincent de
Paul ; les fondations de Mere Seton. Ces travaux sont executes
sous la direction et les conseils d'un professeur qui surveille
progres et marche de la composition.
M. Ch.-H. Pouthas, professeur d'Histoire contemporaine,
preside la seance, ayant b ses cGtes M. G. Zeller et M. V. Tapid.
Parmi la bonne vingtaine des professeurs d'Histoire moderne el
entre
contemaporaine, ces trois Messieurs ont suivi et dirigr
maints autres, les efforts constructifs de Sour Margaret. La
competence s'unit chez eux avec la sereine comprehension du
tra\ailleur intellectuel. De par leurs relations sociates, ainables, polies, ils savent manier avec doigt6 et delicatesse leurs
jugements, objections et remarques.
L'auditoire s'en aperqoit ais6ment. Dans l'assistance, on
reconnait M. Castelin, directeur des Filles de la Charit6, et quelques trois autres Lazaristes : MM. Chalumeau, Chow, Combaluzier (tous quatre relevant de la troisieme lettre de l'alphabet !)
Pour complLter dignement le tableau, une dizaine de cornettes,
dont une bomne moiti6 vient du Secretariat, et encadre quatre
Sueurs americaines qui, par un providentiel hasard, se trouvent
de passage a Paris. A ces membres de la famille, s'ajoutent deux
ou trois messieurs et deux dames de la paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet, I'actuelle presidente des Dames de la Charite,
Mm~e Tapie. 6pouse du susdit professeur. et la IPrsidente des
Louise de Marillac. Tout cela accentue la couleur locale. En fait,
la salle qui nous r6unit, se trouve A cinq cents metres de 1'6glise
paroissiale Saint-Nicolas du Chardonnet, qui, il y a bientot trois
cent trente ans. recevait Vincent de Paul et la jeune veuve Louise
Legras...
La s6ance s'ouvre rituellement sur la demande du Pr6sident, par I'expos6 sommaire du travail pr6sentd, r6suin de la
these patiemment dlaboree : son but, son sens, les moyens employes et les rdsultats auxquels le candidat est enfin parvenu.
Aussitot Soeur Margaret, dominant son emotion, et dans un
silence attentif de tout I'auditoire, retrace ainsi et caracterise les
pages soumises la Facult6 :
II vient sans doute un moment dans la vie de toute personne
de vouloir se pencher sur son passd et sur celui de ses ancetres !
Un tel desir a 4td le n6tre a notre arrivee en France, il y a
dcux ans. Fouiller les trdsors de nos Archives de Communaute
pour nous pencher sur le passd de notre grande famille internationale - car les Congregations sont de vraies < families , la ndtre ne comprend-elle pas aujourd'hui plus de quarante-deux
mille membres ? Cette occasion nous semblait trop propice pour
la laisser.chapper. La these que nous essaierons de soutenir ce
matin en est le rdsultat !
Pour le public, la , cornette o - ai-je besoin d'ajouter d'une
Fille de la Charitd - dvoque tellement le souvenir du fondateur
que I'appellation de , Sour de Saint Vincent de Paul n est devenue tout d fait courante. Et, qui ne le connatt pas ce bon Monsieur Vincent ? N'a-t-il meme pas passeda l'cran ces dernieres
anhCes ?
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Cependant, si en presence de la grande crise de la misdre du
xvlr sidcle, de la crise plus redoutable encore de l'volution ddmocratique au xvur et au xix* siecles, la Providence a envoye,
pour y remidier, ce yrand crdateur et organisateur de la Charite ; elle a place d c6td de lui une collaboratricedevouee, qui
lui facilita. entre autres, la creation d'un r;ritable service social
dont benvficicnt encore les pauvres aujourd'hui.
Cette collaboratrice, Louise de Marillac, dont le ginie se synth*lise dans sa grande tiucre : les Servantes des Pauvres, forme
le sujet particulier de notre thise : Sainte Louise de Marillac I'aspect social de son oeuvre.
Mere. ceuce. fondatrice, iducatrice, infirmiere hospitalibre
et a domicile d une epoque oit I'ancienne coutume de soigner les
paucres malades a domicile aoaitite abandonnte depuis si lowgtemps que mdme I'id(e d'une telle coutume ne semblait pas possible.
Dame de la Charite gui. pour se divouer plus complt'ement
aux paurres. se fail it in vie des , bonnes filles des champs ,,

,i,

un temps oit la hidrarchie des conditions sociales tenait tant de
place ;
Fenmme d'action, pratiquant dans le monde les vertus d'une
religieuse - trois sidcles avant les Instituts sdculiers qu'on appelle noureautd du xx* sidcle ;
Louise de Marillac offre de l'intdret, nous semble-t-il, et par
sa vie et par son euvre, tant pour notre 'poque oil triomnphl,
I'apostolat du laicat que pour la multitude de personnes qui se
preoccupent plus que jamais des problemes qui touchent au travail et d la paurretd.
.ous ne nous sommes pas proposd positivement une biographie. Elle a dejiit et faite. Signalons entre beaucoup d'autres celle
d'un contemporain. Nicolas Gobillon, curd de la paroisse SaintLaurent, celle de la Servante de Dieu pendant les dix-neuf der-nieres anndes de sa vie. 11 pabliait son wurre en 1676. seulement
seize ans apres la mort de Louise. It faut aussi revenir d celle
que Myr Baunard ecricait cn 1897. sous le titre a la V6ndrable
Louise de Marillac >,.malgr certaines lacunes, et tout en attendant I'historien moderne de la sainte.
Une esquisse rapide de cette vie nous semble esscntielle afin
de conmprendre cette teuvre oil I'le..rrience personnelle jour un
si grand rdle.
NA'e le 12 aoitt 1591, d la veille de ce xvir siecle si merveilleuz pour la foi, Louise de Marillac sortait d'une de ces puissantes families de la bourgeoisie qui. a force de services, de d6vouement au pays, s'etaient rapprochees de la noblesse. Par son
pare, elle dtait d'une lignde fort ancienne et tres considdrde de
la Haute Aureryne, qui donnait a la France au commencement du
siecle mOme, un mardchal, Louis de Marillac, et un Garde des
Sceaux, Michel de Marillac, arrives tous les deux au sommet des
honneurs pour en etre prdcipites d'une manibre si tragique ;
celui-ci destitud et exild apres la fameuse Journde des Dupes :
celui-ld, arrdte en Pidmont, & la
ltte
de son arnere ; jugd par les
commissaires de Richelieu, et, d faible majoritd de voix, condamnd A etre decapite sur la place de Greve - celle de l'H6telde-Ville d'aujourd'hui !
Louise n'avait pourtant tire aucun avantage de la gloire de
scs oncles ; son die fut plutdt atteinte par le coup de leurs mal-
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heurs. Car s'il y c une chose qui se rencontre a un degrd eminent en sa vie, c'est sa part de souffrances. Elle-mnnme a dcrit :
a Dieu m'a fait connaitre de bonne heure que sa volont6 6tait
, que j'allasse h lui par la croix. Des ma naissance et A tout Age.
, il ne m'a presque jamais laiss6e sans occasion de souffrances. ,
Premiere yrande 6preuve : Louise cut le triste malheur de
n'avoir pas connu sa mere. (Les etudes des psychologues modernes nous apprennent quelle rdpercussion profonde peut en rdsulter pour loute une vie et combien nous avons tendance d transfirer dans nos relations sociales les habitudes acquises dans notre enfance !) Son pere elant mort quand elle n'acait que treize
ans, elle passa sous la conduile de son oncle, Michel, grave et
pieux, ami de Berulle et de Camus. De sanI6 languissante, elle
dut renoncer d son grand disir d'entrcr en religion chez les Filles
de la Passion. Maride en 1613 4 Antoine Le Gras. un des secrdtaires de la reine Marie de Medicis, elle eut un fils, Michel-Antoine. qui ne paraissaitpas devoir se dcvelopper normalemenL et
qui devint la source de soucis constants. Son mari tomba maluaie.
Se croyant responsable de cette maladie. Mile Le Gras fut saisie
d'inquietudes et de tourments ; elle entra dans la nuit obscure
d'une neurasthinie, qui lui enleva la force physique et, meme
pour un temps, rectitude du jugen'ent et dquilibre de la sensibilite !
En l'annde 1623. elle fut ddlivrde de ses obsessibns dans
I'dylise de Saint-Nicolas des Champs [Cf. Annales, t. 117,
p. 49-50]. Ld, dans une vision, elle cut une prdfigurationde son
qrenir et de celui qui devait la diriger.
Vers la fin de l'annee suirante se realisa cette rencontre
myst5rieuse du paysan landais et de la jeune bourqeoise parisienne. Mais environ dix ans s'dcouleront avant la rdalisationde
I'autre partie de la vision oir elle se voyait a en un lieu pour secourir le prochain ,, ce qu'elle ne pourai comprendre , A cause
qu'il y devait avoir allant et venant ). Dix ans de formation a
I'ecole de Monsieur Vincent lui seront d'abord ndcessairer avant
d'entreprendre sa grande teuvre.
Un psychologue pourrait y suivre le chemincment d'une dne
qui se cherche, se troure et enfin se realise. Nous y royons le
dPreloppement proyressif de la charit6 que Louise infusera i .son
tour aux Serva-ntes des Paucres, sous I'influence toujours plus
profonde de saint Vincent de Paul ; ce qui explique la place que
cette prdparation personnelle de Louise occupe dans le premier
chapitre de notre th&se.
Avec une psychologie experte, Monsieur Vincent ne lui permet d'abord qu'un champ d'action charitable trIs limitd ; il vel
plutit que cette time extremement sensible, d'une conscience ddlicate, trds inclinee i s'alarmer de tout, apprenne d se dominer et
d marcher seule. Alors qu'elle est impatiente de se jeter dans les
a'uvres a sociales , - comme on dirait aujourd'hui- Louise est
maintenue dans l'ordinaired'une vie rdglde, mais travaille pour
les pauvres, les soulage, apprend ainsi petit d petit i mieux connaitre leur misare en la touchant du doigt personnellement.
L'annde 1629 marque la derniere rtape de formation. Elle
marque de meme l'entrie ddfinitive de Louise de Marillac dans
I'histoire de la Charitd.
Par l'inspiration de Monsieur Vincent, des a Confrdries de
Charit ,, destinies au soulagement des pauvres, s'organisuientas-
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sez rapidement en province depuis la toute premiBre qu'il aiait
d0ablie d Chdtillon-les-Dombes, en 1617. II leur fallait maintenant un guide, un appui intelligent, une parole dclairde, apte a
donner des avis et des conseils capables de rechauffer le z'lc.
Tout cela, Monsieur Vincent le trouva en Louise de Marillac !
Visiteuse des Confrdries de CharitR de province, elle sillonne
la France. Intelliyence vice ct raffinde par une profonde culture
de'veloppie au monastere royal de Saint-Louis d Poissy ; jugemcnt fortifid par les epreu:es et la souffrance ; d'une discretion
que Monsieur Vincent apprecie, Mile Le Gras, veuve depuis quatre ans [21 d&cembre 1625], a tOt fail de s'imposer autour d'clle.
Elle prend des initiatives ; se rend compte de l'ignorance des
petites filles des champs ; decout re que la pauvretd n'est pas necessairement un crime comme I'opinion publique l'estimait
alors - mais que mnnme lorsqu'elle y conduit, ce crime a des causes dont on pout parfiis .'excuser ; tout l'achemine & se ruurr
completement a ces malheureux.
A Paris mnmee, sa pr6sence se faisait sentir de plus en plus
dans ce milieu mondain que dWji Monsieur Vincent a su enthousiasmer pour combattre la misere du peuple. Comme en province,
les Confrdries commencaicnt e s'dtablir. mais avec cette diff,rence : leurs mcmbres Etaient des dames pleines de zele et de
bonne volontd mais i noblemcnt » inhabiles aux soins managers.
Si reels que fussent leurs secours, ils avaient le grand ddfaut
d'dtre incertains et sans coordination ; il fallait done susciter
pour les paucres des dimes ddsircuscs de lear rendre un servire
constant, et aptes a cet emploi. L'ewurre de Louise de Marillac
coonsiste justement d'avoir su 'organiscr par la creation des
, Servantes des Pauvres ,.
Les principes de cette organisation sont etudids dans le premier chapitre. .
Femmes du peuple, ces premieres bonnes filles de village arrivaient revctues de leurs paucres habits de paysannes d'lle-deFrance : (c cotte , de drap gris bleu ; " chemisette , aux larcs
manches ; tablier, indispensable compagnon de travail ; collet
blanc qui aux entours de Paris tenait lieu du classique fichu des
provinces ; sur la tite un simple toquois de toile blanche qui cachait les cheveuz. L'usage de la cornette ne ciendra que plus
tard !
Le point de depart de leur formation est basd sur le principe
evanqylique que Louise a si bien appris de Monsieur Vincent :

servir le pauvre, c'est servir Dieu !

Pour cela, Louise, de la bourgeoisie parlementaire, d'unc
dducation bien poussee pour l'dpoque, emprunte la vie de ces
filles des champs dont elle partage la pauvrete et les fatigues ;
elle leur donne comme devise, I'admirable maxime de I'apotre
saint Paul, a Caritas Christi urget nos ,. Elle leur expose ensuite
la doctrine de ce culte du Pauvre en qui Dieu reside, soulignant
le besoin de leur part .
1* D'une pauvret6 v6cue - condition prialable pour l'apostolat d'une Servante des Pauvres. Par sa propre experience, elle
avait appris cette grande leqon que la pauvretd seule peut soulager la pauvretd ;
2* D'une simplicidt chr6tienne qui allait nouer entre la ddgradation du vice et la puretd des bonnes filles. entre leur pauvretd et I'altitude sociale des Dames de la Charite, des liens im-

privus et durables, de sorte que l'union des classes allait se faire
aupres des pauvres malades ;
3° D'une probitL scrupuleuse pour l'argent et pour tout ce
qui compose le bien des pauvres.
Poussde d'ailleurs par Monsieur Vincent, Louise, qui a les
deux pieds sur terre, comprend tres bien aussi la necessitW du
( savoir ,. Elle ne ndglige aucunement la Formation professionnelle de celles qu'elle place aupres des pauvres malades.
Quoique les acquisitions d'une infirmiire du xvrn siecle ne
puissent guire se comparer aux dipldmes actuels, ii nous a sembli interessant de noter ce souci de la u technique ,, mdicale,
rudimentaire d'abord, plus ddveloppEe ensuite, qui s'etablit sous
sa surveillance. Pour ces premieres infirmiires i domicile et
plus tard celles des h6pitaux, elle en prend l'initiative et la responsabilitd. A cet dgard sa correspondance souligne :
1" Sa connaissance personnelle des pratiques medicales de
I'6poque ;
2" Sa m6thode d'instruction : 'enseignement thdorique appuye sur l'experience rdelle du malade ;
3" Le choix judicicux qu'elle faisaitde Swurs qui montraient
des aptitudes i soigner les rmalades et d apprendred faire les remedes ;
4" Son placement des commencantes aupres d'infirmieres expirimenties afin de les initier petit i petit au contact mreme du
pauvre malade ;
5° Sa surveillance diserete - mais active - qui suit ces infirmieres dans Icurs stages, de maniere & pr6venir les ecarts et
I corriger les erreurs ;
6° Sa formation de leur esprit d la pratique, sachant maintenir a la fois I'essentiel et modifier l'accessoiredes coutumes et
priceptes 6tablis ;
7" Sa maniire de discuter avec les infdrieures,les conditions
.de rwucre ai laquelle elles allaient se consacrer ;
8* Ses insistances, bien en avance sur son sidcle, sur les rapports 6troits qui existent entre la morale et l'hygiene ;
9* Ses avis, ses encouragements, sa sollicitude maternelle .*
I'Nyard des Servantes des Pauvres et plus encore ta I'gard de
leurs a Seigneurs et Maitres ).
La pensde d'amiliorer et de perpdtuer ce qu'elle a si bien
inaugur6 prdoccupe Louise jusqu'aux derniers instants de sa vie.
AAyez bien soin du service des Pauvres , sera son dernier conseil. Aussi, si parfois nous semblons nous etre eloignd de notre
sujet en considerant faction des Filles de la Charite au xviiI
ou au xixx siýcles, c'est que nous y voyions realiser les memes
principes que Louise inculquait aux premibres Servantes des
Pauvres, principes qui n'excluent ni les adaptations, ni les mdthodes nouvelles, comme serait aujourd'hui le 4 Casework , par
exemple.
Aprls avoir essayI d'esquisser les principes d'organisation.
nous avons voulu. dans les chapitres suivants, dtudier son fonetionnement en face des miseres qui se presentaient simultan6ment. Guerres, 4piddmies, luttes civiles - deux Frondes en quelques anndes - les morts, les blessds, les affamds, les abandonnds:
les miseres morales, les invasions, les exodes ; la mendicitd devant laquelle le pouvoir public ne pouvait rien... Avec un bon
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sens el un 7quilibre remarquable, Louise et ses Servantes des
Paucres, pour leur petite part, firent face d tout. Nous n'avions
que l'embarras du choix.
Mettant de crdt les ('ucres procisoires, nous aeons choisi
celles qui, lout en ayant pour but imlIudiat de subvenir aux nmalheurs de la France du xvn* sieele. sont d'un caractere durable
et adaple aux besois de loutes ies (PpoquoEs,celles que les Fill's
de Louise de Marillac poursuirent cnrore dte nos jours. non scuI'iment en Franc"e 't en I'o!ol'ne. rcommeut du riicant de IV fondatrice. twais ipar unle t'ritable aroni,'; dre Serrantes des Pauvres ripandues d tracers le montde.

lar
tonsf•luent, nous avons eludihf I'action de Louise en fare
de : a; l'Enfunce tbandounte ; b) I'iyno'an'e de In jeunesse au-ere ; c, la mnisire des formats ; d) l'isolement des rieillards ;
e) I'affliction des alidnas.
Sealant son iimpualisance decant Fiimimense detresse qui el'nvironnait. clle sut accueillir les bonneis colouits ayuanes comime
elle

d

l'ideal concret du Christ

a servir en ses miembres soul-

frants. Acec so clairej
intelligenc.e rogant In plaie de ia misfere,
elle chercha le remede, et prudeminment, pers'eiranmmcnt, elle
I'appliqua. ne neyligeant aucun concours et multipliant les collaboratrices.
A foriter les bonnes filles de village, d les epauler. d les entrainer toujours plus loin, toujour.s plus.haut. elle a consacrd sa
vie. et c'est encore ce que. tous les jours, entetdent celles ent !ui,
apres trois siecles, elle recit : Infirmiires des paurres, assistantss sociales, institutrices des petites filles, meres des orphelines,
pu6ricultrices, visilcuses des trisons ou simples cuisinieres des
indiyents.
C'st rette action suscitie, diri''e,. nmultiplie, carite da 'infini qui, par I'atnpleur de ses manifestatiotns comine par sa durce,
donne ri l'uvre de Louise de Marillac cet aspect social, dmineinment utile et que le Service social d'nujourd'hui ne fait quc continuer, y ajoulant les proyres techniques du siecle prdsent.
Pour noire Itravail, c'est i laI collection autoyraphe des dcrits
de la sainte. cons'-rve aux Archives de la rue diu lBac - i sa correspondance en particulier- que nous ai'ons puisd. Cette correspondance est adressee d des gens de dir'rses conditions. Pour ne
citer que quelques noms, on y trouce ccux de : Mine In Chancelibre, Mine de Bouillon. Mile de Lamoignon" M. B~yuin, membre
du Grand Bureau des I'aucres,M. Maslc. grand chantre de NotreDame. Mgr le Chancelier Sdguier, M. Portail. Prdtre de la Mission, M. Vaux, abbe de Vaux, qui en a plus d'une centaine.
Les lettres qui nous ont fourni pourtant le plus de renscignements sont adressees a Monsieur Vincent (environ deux cents'
et aux Filles de la Charitd (plus de trois cents). Pour les compluter nous nous sommes reported la correspondance de saint Vincent de Paul dans I'ddition complete de ses wauvres 'qualorze volumes), publiee avec notes par M. Pierre Coste.
Nous tenons a remercier l'Archiviste de la rue du Bac, Swur
Reg•nault, et les Archivistes de la Conyregation de la Mission,
MM. Combaluzier et Chalumeau, d'acoir faciliid nos recherches
en mettant si largement a notre disposition les trdsors de leurs
archives. Nous les remercions de mdme de ecurs conseils et encouragements.
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Enfin, pour nous mettre dans 1'esprit mndme du siecle de
Louise de Marillac, nous avons tenu t nous familiariseracec les
quartiers qui, sous de diff6rents aspects, avaient dti les siens
a) Celui du Marais, qui rappelle ses premieres annCes avec, tout pres, I'eglise de Saint-Gervais, oft son mariage fut beni
et celle de Saint-Merry, aux fonts baptismaux de laquelle'fut
porld son fits Michel ;
b) Celui de ce quartier mire oit pres de tl'ylise Saint-Nicolas du Chardonnet coimmencerent lis premie'res yrandes auvres
de Louise et de ses Filles.
Combien de fois, par exemple, ne nous sommes-nous pas attarde d cantempler les citraux si symboliques de l'eglise de SaintSdverin, qui rappellent d'une ,maniresi pittoresque le bapteme
du premier enfant troucv que Monsieur Vincent ramassa - selon
une pieuse tradition-

dans la rue Huchette ;

c) Pres de la yare de I'Est, entre l'fylise Saint-Laurent et
celle de Saint-Vincent de Paul, nous acons, le long de ruelles qui
offrent un cachet tout particulier,retracd en esprit le terrain du
Saint-Lazare et du Saint-Laurent d'alors ;
d) A nmaintes reprises, nous avons longd la Seine, tout en essayant de replacer cette petite ruelle descendant a la riviere qui
abritait la Maison de la Couche. et la tour Saint-Bernard, oil les
galeriens attendaient le ddpart de la chaine pour Marseille.
Mais e'est surtout devant ia chdsse de sainte Louise, it la
chapelle de la ~v'e du Bac, que nous avons mdditd les principes
que nous etiohs en train d'etudier et de developper, lui demandant de nous les faire mieux comprendre pour que le plus grand
profit de notre these soit, apres tout, I'essentiel : dtre, d notre
tour. meilleure servante des Pauvres !
Sur cel expose, NM.Zeller, rapporteur, adresse brievement ses'
felicitations pour cette vue d'ensemble si suggestive, si claire,
comme il convient, a qui sait dominer son sujet.
Puis durant une demi-heure, dans un chassd-eroisd de demandes et observations, le professeur multiplie ses questions de
detail sur divers points de l'exposd oral, et du travail presentd b
la Faculte. Les r6ponses ais6es de la candidate manifestent une
rdelle connaissance du franCais et de son h6roine : elles satisfont le rapporteur qui. pour autant, n'est pas h ses premiers
dchanges de vue avec la th6siste.
Aprbs cette intervention, MM. Tapi6 et Pouthas, apres un
monologue charge des retlexions et annotations de professeur,
posent, eux aussi, quelques points d'interrogation suivant la r6gle du jeu universitaire.Le plus difficile est de se borner dans
un tel dialogue. Nettement la discr6tion, le sens de la mesure, la
sociabilit6 retiennent et moderent les observations et remarques:
les fleurets sont risiblement mouchetis ; les griffes rentr6es se
posent ddlicatemcnt sur le velours... Dans l'ensemble, ce sont surtout des questions de mithode qui animent ces interventions et
ces mises au point. Dans l'expose. ils visent a faire rectifier une
exageration d'expression, un jugement leg1rement et hativement
poussE : ils souhaitent que l'esprit critique reste toujours 6veillI
dans l'examen attentif des documents et sache parfois se ddfendre devant les outrances des sources :chiffres inconsiddrdment
enfls et dont ii convient de se defier ; tendance a ne voir que
son heros. i le grandir, si noble soit-il, au lieu de le situer dans
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son .cadre et son milieu ; transposer abusivement dans le langage de notre temps des activites et preoccupations qui denieuraient 6trangeres a l'optique et I'horizon du xvir siccle, etc...
Utiles et judicieuses leons t
En conclusion de ces interessants ichanges de vues, et apres
ddlib6ration secrete des professeurs, la seance se cl6t, a miidi
moins le quart, par les phrases rituelles du President : La Facult6 des Lettres, upres acoir lu votre these et en avoir entendu
la soutenance, vous proclame digne du titre de docteur d'Universite, acec la mention tres honorable.
Quelques discrets applaudissements de I'assistance soulignent
cette heureuse conclusion.
Ce sont ces felicitations du jury et des temoins que rejoignait
et consacrait, publiC dans la Croix du 19 juillet 1953, un article
pertinent et savoureux de Mgr Jean Calvet. De son bureau, a
Sevres, I'ancien professeur de littirature evoquait et recrdait en
un raccourci emotionnant. ces quelques heures de Sorbonne.
La competence de l'illustre ecrivain a\ait auparavant multipli les ccnseils a I'6tudiante. et sur quelques mnots de la ceremonie, 1'illustre Vincentianisant, de loin, xoyait et reconstituait
la scene que, sous sa plume ou mieux - sa dictde - venait animer le Clochard de la Sorbonne, en cette fete de Saint-Vincent
de Paul.
Au mois de mai dernier, la Swpur de Charitd Margaret, des
ULSA.. soutenait cn Sorbonue, une thise de doctoral d'Universit6
sur l'action sociale de sainte Louise de Marillac. Le sujet par sa
gravite, la salle sorbonique par son austeritd, les juges par leur
dignit6, l'assemblde composde en partie de Pares Lazaristes et de
Filles de la Charitd, tout invitait a an silence respectucux. La
Salle des Actes, plus petite que les amphithddtres ordiuaires et
dloignee des bruits de la rue, comnme dissinlulde derriere le secrdtariat, semblait faite pour concentrer les dies sur les miseres de
la Fronde et sur I'hdroisme de la charitd vincentienne qui se mesura avec elles.
Dans cette atmosphere d'attenlion fervente, la soutenance
etait enyageedepuis un quart d'heure quand it se produisit un
de ces petits dcnemerts inattendus, qui, sans qu'on ait eu le
temps de se demander pourquoi, vous saisissent a la forge. La
porte de la salle s'ouvrit et, dans l'encadrement de la porte, a
l'assemblee qui s'dtait instinctivement retournde, apparut debout
un <, clochard ,, un vrai , clochard , ; par son vetement use,
dichird, ddlaov, rapiecd, par son visage gris labourd de rides, la
statue vicante de la misbre. Semblable au " Pauvre
a du Don Juan
de Moliere, ii n'avait en lui ni insolence provocante, ni honte ;
avec soin, it referma la porte et, discretement, it s'assit au dernier rang.
Que se passa-t-il alors dans I'dme des juges et du public ?
Its eurent le souffle coupd pendant quatre secondes. Ils venaient
de voir face a face le Pauvre, celui de I'Evangile de Francois
d'Assise, de Monsieur Vincent, de Moliere, de la cour des miracles, qui venait de surgir brusquement amend par une inspiration mysterieuse dans cette salle retirde que I'on ne trouvait pas
sans la chercher.On y parlaitde lui ; vraisemblablement,ii venait
voir ce que disaient de lui des gens de bonne volontd qui sont vrlus ddcemment et qui mangent chaque jour a leur faim.
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II dut dtre content des propos des juges... - qui dtaient parfaitement adaptds a la matidre et aux circonstances - et des propos de la rdcipiendaire,a la fois tres amdricains et tres chauds.
II tira de sa poche un vieux crayon et quelques bouts de papier
et il prit des notes, pour pouvoir faire son rapport, j'imagine, i
qui ? Un quart d'heure avant la fin du ddbat, ii sortit comme it
etait entr6, grave et mysterieux et il disparut dans les couloirs
de la Sorbonne. On pourrait dpilogucr a l'infini sur cet incident
probablement unique dans I'histoire des soutenances de theses dc
doctorat.
Environ le temps de la soutenance de Swur Margaret, avait
lieu d Paris le Congres international des Dames de la Charit6 et
des Louise de Marillac. Les Dames de la Charitd out edM fondses
en 1617 par Monsieur Vincent pour canaliser vers la charite les
loisirs des femmes qui avaient le privilege de la fortune et leur
apprendre que la fortune est une fonction sociale. Elles furent
entre ses mains L'instrument d'une sorte de miracle continu. Sans
elles, son wuvre ne s'expliquerait pas. DWs qu'une misere, des
qu'une catastrophe venait frapper a la porte de son cur,
il r-unissait les Dames et il les mettait en face de la realitd tragique
dont les limites etaient celles de leur devoir. C'est ainsi qu'il sauva
de la famine la Lorraine, la Picardie et le Paris de la Fronde.
C'est ainsi qu'il agit par elles sur le ddsordre politique et qu'il
mit fin a la guerre civile.
Les Dames de la Charitt sont aujourd'Aui ce qu'elles dtaient
au xvir* siccle, elles n'ont pas de sp6cialit;, etant pretes t aller
au secours de toutes les formes de la misere et de la douleur.
.Elles se sont adaptees aux temps, avec cette souplesse rdaliste qtti
caractdrise toutes les institutions de Monsieur Vincent. Au temps
de la duchesse de Montausier et de la presidente de Lamoignon,
les jeunes filles, avant le mariage, sortaient pen de la manson
protqgde et n'acaient aucune activite propre ; la jeune fille d'aujourd'hui est autonome et vit ta 'extdrieur. Les filles des Dames
de la Charite out profitd de leur indcpendance pour constituer
leur Association des , Louises de Marillac ,. qui va conmme celle
des Dames d soulager toutes les misEres, et specialemtnt a donner
un peu de joie aux vieillards que notre dconomie 6crase et dtscvrpere.
A la seance de cldture du Congres internationaldes Dames
et des Louises, oit I'lite de vinyt nations etait representde, le cardinal Feltin a dit une parole, qui, au milieu des felicitations et
de l'euphorie qui en rdsulte, a provoqud quelques secondes de
silence grave. a Vous avez pos6 bien des problkmes ; ce sont les

hommes qui posent les problemes, mais il faut des saints pour

les rdsoudre. n A la redoutable question que jetait au milieu des
lazzis du thidtre, le Pauvre de Moliere, c'est la saintetd de Monsieur Vincent qui rdpond et qui peut seule rdpondre. II ne suffirait pas mdme, pour gudrir les blessures de toute sorte de la socittd, d'imiter ses gestes, et comme lui de tirer le chapeau au
malheureux apras l'avoir secouru si l'amour n'dtait pas dans le
coeur. Pour rdsoudre les problemes, il faut des saints.
SLe ,, clochard a de la Sorbonne venait peut-6tre au nom de
Monsieur Vincent prendre une tempdrature et savoir si apres
avoir dcrit et discut6 sur l'apostolat de sa chore fille, nous 6tions
disposes i devenir comme elle des saints. Pareille aventure n'dtait
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pus encore arric e i un jury de Sorbonne et

4 un auditoirc de

soutenu nce.

27 mai. - En sa feuille liebdomadaire A travers les Missions, le journal La Croix de ce jour, donne le resumd d'une
rdeente conversation de Mlgr Fresnel, arrive i Paris le 29 avril.
Le redacteur. M. J. Huguen, transinet les prdcisions que famiilierement lui fournit, dans le parloir de la rue de Sevres. le
nouveau vicaire apostolique de Fort-Dauphin. Ce sont
uI
quelques donnies et aperuus a recueillir sur le patient et meriloire
travail des missionnaires et Filles de la CharitO dans le Sud
.1algache.
**

Rue de Sxvres..., d'un cOit le Bon NMarchd : le monde en
effervescence, en dbullition, en inquidtude ; de l'autre, la Iaison-mbre des Lazaristes : le recueillement. Je calme, la paix.
Je franchis la lourde porte du couvent. Au grand parloir, ofi
I'on n'introduit. des yeux, expfessifs et profonds, me fixent de
toutes parts. Les mnurs, en effet, sont tapissds des portraits des
plus illustres membres de la Congregation : en place d'honneur,
Monsieur Vincent, fondateur, entourd des Superieurs gdndraux,
ses successeurs. encadres eux-mnines de quelques-uns des plus
grands %icaires apostoliques ; enfl, la plialange des martyrs
de la Congregation.
Je viens chercher !e sujet d'un article, et voici que tuus
ces tlounmes

tous ces missionnaires, ces rmartyrs, m'en sagg&-

rent une multitude !
Mais une porte s'ouvre. Un Prre de petite taille s'avance,
caressant sa barbe chitain pailletee de blanc. C'est S. Exc.
Mgr Fresnel, vicaire apostolique de Fort-Dauphin. Le pr6lat a
la simplicite et la bienveillance du missionnaire qui craint la
publicitd. Un grand journal du soir ne l'a-t-il dedj fait passer
pour un champion de lutte bretonne !
- Vous comprenez, cher Monsieur, lh-bas, nous ne pensotns
mpas tout cela. Le grand et le beau pour nous ce sont les dmes.
Mais c'est avec joie que je vous parleraidu vicariat que le SaintPIre vient de me confier.
- II fut un temps, Excellence o( I'extrnime-sud de Madagascar cut mauvaise presse en France. On v passait trop rapidement de la Mission de la terre A celle du ciel.
- C'est exact. Les debuts de la Mission au xvr siecle. d
l'dpoque oit Fort-Dauphin n'etait encore qu'un port de reldche
pour les vaisseaur des Compagnies franqaises de I'Orient et des
Indes orientales, furent trbs penibles. Les premiers Lazaristrs,
arrives en 1648, ne trouverent point Id la Terre promise. Les
colons francais, qui itaient presque tous des aventuriers ne
pensaient qu'd ravager le pays, d tel point que. exasperds jusqu'au paroxysme, les indigenes les chasserent de chez eux. De
1648 & 1674, date A laquelle M. Almiras, successeur de saint
Vincent, pria ses missionnaires de partir avec les derniers colons, vinyt-deux missionnaires avaient troure la mort dans ce
pays qui suinte la fierre.
- Ce sont les PIres Jdsuites. je crois, Excellence, qui reprirent au xix' siicle l'apostolat de Madagascar. Mais, vite ddbordds, ils firent appel a plusieurs Congregations. Et c'est ainsi
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que les PIres Lazarisles recueillirent la succession de leurs
alins du xvr siecle.
- Oui, cela se passa en 1895. Les Italiens venaient de conqudrir l'Erythrde, tandis que la France occupait militairement
et administrativement Madagascar. Mgr Crouzet, chasse d'Erythree etait nommd vicaire apostolique du sud de I'lte. II ecrivait avec une pointe d'humour : A Quand les hommes nous ferment la porte, Dieu nous ouvre tres larges les fendtres. a
- Apres Mgr Crouzet, Mgr Lasne, Mgr Sdvat, vous devenez done le quatribme vicaire apostolique de Fort-Dauphin.
Quelle est la population de votre circonscription eccldsiastique ?
- 985.825 habitants, dont 47.475 catholiques seulement,
disseminds sur une superficie de 165.000 kilometres carrds entre
les 22 et 25 degrds.
Vous dtes, je crois, Excellence, a Madagascar, depuis
une trentaine d'annees ?
- Depuis 1925, et depuis 1949, supdrieur religieux et visiteur des Lazaristes et Directeur des Filles de la Charitd.
- Cette charge vous aura permis de parcourir le vicariat
et de le connaltre A fond ?
Son Excellence Rtend sur la table la carte du Sud-Madagascar.
- Un simple chiffre vous donneia une idde : du nord au
sud du vicariat, it faut compter en moyenne 600 kilometres ;
d'est en ouest, c'est 400 kilom&tres qu'it faut franchir.
- Les routes sont-elles bonnes au moins ?
Un hochement de tUte du prdlat qui me propose une randonn6e, imaginaire bien sor, & travers les brousses, histoire
de faire connaissance avec les diffdrentes tribus du Sud.
- Commenfons par la c6te Est, qui est la plus saine. Nous
y trouvons cinq tribus : les Antaimoro, les Antaifasa, les Antaisaka, les Antavaratra et les Antonasy. Ces peuplades vivent de
la culture du riz, du manioc, des pistaches et du cafd. Les premiers nommds sont les plus malleables. C'est notre terre d vocations ; les Antaisaka sont durs et vifs, ils sont appelds les c Auvergnats de Madagascar a. Les hommes de cette tribu vont offrir
leur force musculaire dans tous les centres importants de 'tle.
II est d'usage chez eux qu'un jeune Antaisaka ne peut trouver
une compagne qui l'estime s'il n'a pas fait son tour de Madagascar.
Les Antonasy ont pour centre Fort-Dauphin. L'immense
pays plat qui forme l'extrdme Sud est occupd a parties a peu
prbs gales par les deux tribus des Antodroy et des Mahafaly.
Le nord de l'Antodroy a d'importants gisements de mica, tandis
que le pays Mahafaly possade les indpuisables charbannages de
la Sakoa. Leurs habitants, les derniers soumis, sont aussi les
moins dvoluds. Parlant d'eux, Gallidni derivait, en 1913, a
Mgr Crouzet : c Si vous arrivez jamais
ljes civiliser vous aurez
battu le record parmi toutes les Missions du monde. Y II faut
reconnaitre que le miracle ne s'est pas encore opdrd.
En remontant la c6te Guest, humide et tres malsaine, nous
rencontrons les Vdzos, peuple de pdcheurs habitant Tuldar et
ses environs ; d l'intdrieurdes terres, les Masikoro, pasteurs et
agriculteurs, et d 100 d 200 kilometres de la cdte, en plein centre,
les Bara et les Antonasy, les u voleurs de baeufs .
3
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- Et ce sont 1A vos fiddles ?
- It faut y ajouter, pour notre plus grande consolation,
les Hovas et les Betsileos, les deux types les plus intelligents et
les plus doolues de 'ile. Ceux-ci fournissent & l'administration
presque tous ses employes : tirailleurs, miliciens, dcrivains, interpretes, mddecins, etc. Its donnent aussi a la Mission un noyau
de fideles ddja formis autour duquel les autochtones du Sud sont
venus se grouper et se former a la vie chritienne.
- Combicn de missionnaires pour evangeliser toutes ces
peuplades ?
- Quarante prdtres seulement, dont trente-quatre Lazaristes et six pretres indigenes ; soixante Filles de la Charitd, dont
cinq indiygnes ; vingt-quatre Petites-Swurs de 'lnmmaculdeConception, Congregation indigine fondde par S. Exc. Mgr Sd-vat, deux cent quarante-deux catdchistes, trente-deux instituteurs et vinyt-deux institutrices. Ils sont disperses d travers tout
le territoire. Notre-Seigneur avait recomnmandi
ses disciples
d'aller deux par deux. Nous ne pouvons pas suivre le conseil
4vangylique : un missionnaire tous les cent ou cent cinquante
kilometres. seul dans un poste. II y a deux cent quatre-vingt-dixhuit stations, cent soixante-treize dglises et cent vingt-cinq cases pri•res oii le Pere, de passage, rdunit les fideles.
L'isolcment, la disparitW des tribus, sont avec le payanisne
et ses coutunmes barbures les plus grosses difficultes auxquelles
nous nous heurtons.
- La langue, au moins, est-elte commune ?
- Meme pas. Mais !e hoca, langue officielle de I'ie, nous
apporte un prdcieux appoint.
- Mais, Excellence. vous m'avez parl6 tout A l'heure des
kilometres et des kilometres que vous avez a franchir. Quels
sont vos moyens de locomotion ?
- Les mnoyets de locomotion ? la marche, la bicyclette, la
moto. I'automobile, je ceux dire l'auto-stop, car je n'ai pas de
voiture personnclle, la charrette d boeufs et sourent par des
routes imipraticables oi l'on patauge dans la boue.et la glaise.
- Lors de la revolte de 1947, vous avez da passer par de
bien mauvais moments ?
- Oui, dans les districts Ouest, Manakara, Vohipeno et Farafaangana, les (euvres de la Mission ont partagd le sort de la
colonisation franraise. Grdce d Dieu, PNres et Swurs ont eu la
vie sauve. Certaines residences ont 6t0 pillhes par les rebelles,
quclques dglises ont td incendiees. Ces .trois districts Rtaicnt
les joyaux de notre ceuvre. Le mal se rdpare petit a petit.
- Excellence. vous venez de parlez de Farafangana. Vous
y avez une 16proserie tres prospere ?
- Oilt Mgr Sdcat vient de se retirer au milieu des dcux
cent soi.rante lpreux et des Filles de la Chariti qui les soignent, donnant ainsi d ses missionnaires le plus grand exemple
de devouement.
- Une derniere question : vos seminaires ? vos dcoles ?
Monseigneur marque un temps d'arret...
- Nous nous sommes trouvds, dans ce domaine. devant d,.
tels obstacles que nombre d'entre ceux-ci ne sont pas encore.
surmontes.
Frdqucntrnt nos dcoles de brousses neuf cents gnrcons >4
filles, nos 6coles preparant au C.E.P.E., deux mille quatre cents
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yarsous, et deux mille quatre cent qualre-vingt-quinze filles,
nos ecoles d'apprentissaye professionnel trente jeunes gens et
Irois cent quarante-neuf filles.
Je dois signaler ici le beau travail accompli par les Filles
de la Charite, qui, secondles par les religieuses indigenes de
I'lmmaculee-Conception, forment des legions de futures meres
de famille, et celui de nos instituteurs malgaches qui dressent
d(cs bataillons de gars se r6velant aptes aux travaux et aux arts
les plus varies.
Le youcernement nous ayant allou6 une forte subcention
- 9 millions C.F.A. - et les bienfaiteurs de France s'etant montrd's ydinrcux, nous venons d'ouvrir d Fort-Dauphin un college
secondaire. Pourtant, nous devrons encore, pendant de longues
oanees, encoyer nos s6minaristes - d l'heure actuelle je n'en
ai que deux, un grand et un petit - dans les dcoles des vicariats les plus favorisis de Fianarantsoa et de Tananarive.
Ah ! cher Monsieur, si vous saviez quel cauchemar pour un
vicaire apostolique de faire vivre ses missionnaires et leurs
ieuvres !

Pour finir cet entretien des plus instructifs. Mlgr Fresnel
in'annonce qu'ii sera sacr6, en la Maison-MBre des Lazaristes, le
4 juin prochain, par S. Exc. 1Mgr Gounot. archev4que de Carthage, assist6 comme conskcrateurs de LL. EExc. NN. SS. Deymiuer, arclteveque expu.s6 de Hanchow, et Paul Montaigne, ancien vicaire apostolique de P6kin.
J. HUGU;EN.
4 juin. En ce jeudi de la Fkte-Dieu, la chapelle de la
Maison-1,ere voit le sacre episcopal de notre confrere, Mgr Alphonse Fresnel, vicaire apostolique de Fort-Dauphin, 6veque
titulaire de Cataqua en Numidie. C'est aujourd'hui le vingtieme
sacre reiu en cette nmme chapelle, devant les reliques de saint
Vincent. (En voir le minutieux relev- dans Annales, 1938, pp.
154-158 et 241).
Conimencee A neuf heures et prestement menee parce que
Consciencieusenient pr6par;e, la grand'niesse 6piscopale (entiereient chantee), nous conduit jusqu'
onze heures et demie.
'onmime particularit6 notable et rencontree pour la premiere fois
en ce lieu, les trois consecrateurs de ce jour se trouvent ktre
trois Bvoques Lazaristes : Mgr Charles Gounot, archeveque de
Carthage, second6 par Mgr Georges Deymier, archev6que de
Nanchang. et Mgr Paul Montaigne, dv6que titulaire de Sidyma,
jadis vicaire apostolique de Pekin.
Avant toute consdcration 6piscopale (suivant l'antique cermnonial), 1'Mlu doit pr6senter au cons6crateur ses Bulles de
iomination. Diployant le v6ntrable parchemin, M. Eyler, directeur du Sdminaire interne, en lit le texte latin (1) que suit la
Pius episcopus, servus servorum Dei, dilecto fllio
Pi)
Alfonso
Fresnel Congregalionis a Missione soda!i, electo Vicario apostolico de
Fort-Dauphin eidemque episcopo titulo Cataquensi salutem et apostolicam benedictionem.
Cum Ecclesiae adhuc missionalium curis creditae et nondun in dioe'cues primum redactae non minus profecto quam ceterae omnes Nobis
,ordi sint, solicite providendum esse existimamus ut et ipsis tales
praeficiantur Pastores qui sibi creditum dominicum gregem salubri-
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version fran'aise pour la comprehension g6n6rale de cette piiee
aux formules st6rootypees. Avec une traduction, les Anailes se
doivent d'inserer ici le texte officiel.
Pie, dvdque, serviteur des serviteurs de Dieu, a notre cher
fils, Alphonse Fresnel, de la Coniyryalion de la Mission, tlu
vicaire apostolique de Fort-Dauphin et dveque titulaire de Cataqua, salut et binddiction apostolique.
Les Eglises, qui, pas encore drigIes en dioceses, continuent
d'etre confides aux soins des missionnaires, demeurent aussi
chbres a notre ceur que toutes les autres. Nous estimons en
outre qu'il faut soiyneusement veiller a ce qu'elles soient dirigees par des pasteurs qui sachent et puissent conduire, augmnunter et paitre concenablement le troupeau de Dieu, d euw confid. Dbs lors, puisque noire YVndrable Frere, Antoine Serat,
vedque titulaire d'Ezerus, a renonc d la direction du vicariat
ter pascere, regere el adaugere sciant ac valeant. Quam ob rem, cum
venerabi:is Frater Antonius Sdvat, episcopus titulo Ezerensis, regimine
Vicariatus apostolici de Fort-Dauphin se abdica\erit, Nos, ratam habentes hane ejus cessionem et consilium sequentes venerabilium Fratrum nostrum S.R.E. Cardinalium S. Congregationi christiano nomini
propagando praeposilorum, Te huic. muneri, uti Nobis relatum est,
valde idoneum ad Vicuriatum ilium novo instruendum pastore, suprema nostra potestate eligimus eique Vicarium apostolicum praeficimus et praeponimus ; eujus igitur vicariatus, curam, regimen et administrationem sive religiosarum rerum sive temporaliur boporum Tibi
plene committimus una cum omnibus juribus et privilegils, oneribus
et obligationibus pastoralis hujus officii propriis. Te praeterea ad
episcopalem Ecclesiam titulo Cataquensem, in .Numidia, certo modo in
praesens vacentem. eadem apostolica potestate nostra renuntiamus
ejusque tibi titulum attribuimus una pariter cum omnibus juribus
et privilegiis, oneribus et obligationibus cum sublimi hac dignitate conjunctis. Quam ob rem majori tuae commoditati consulentes, Tibi facultatem facinius ut extra Urbem !ibere et licite Episcopus consecrari queas a quem volueris catholico Antistite gratiam et communionem
cum Romana sede habente, assistentibus ei duobus Episcopis qui omnes

gratiam habeant, et communionem cum Petri sede. Venerabili autem
Anstistiti, ad hoc electo. Te consecrandi munus ac mandatum per easdern
has Littera6 committimus. Volumus vero ut anteauam Episcopus
con-'on"r"' at in Vicariatus Tibi crediti canoiicam venias possessionm, teste aliquo. quem ma'ueris. catholico Antistite, ritualem cathol)cae fidei professionem facias atque fidelitatis erga sanctam Sedem et
contra modernistarum errores jusjurandum jures, secundum statutas
formulas quarum exempla his Litteris adjecta, Tui et illius Antislitii
nomine subsctipto ac sigillo impreaso, ad S. Congregationem Fid'l
Propagandae quam cito transmittes. Quod praeceptum si Tu et Episcopus ad Te consecrandum electus violaveritis, poenas uterque comm rebitis jure statutas.

Ceterum id auspicantes ut commisso Tibi munere plenius funri
va.eas, supernae gratiae lumina a Christo, aeterno Pastorum magi-tro, Tibi fidoli ac prudenti servo efflagitamus et amplissimum pra'nil.m.

Datum Romae, apud S. Petrum, die quarto mensis februarii anfn
Domini millesimo nongentesimo quinquagesimo tertio, Pontificatus
nostri quarto decimo.

Pro S.R.E. Cancellario,

t- Eugenius, card TIsSERANT, Sacri Collegii decanuArthurus MAZZONI, Prot. Ap.
Bernardus DE FELICIS, Prot. Ap.

Reg. in Cane. Ap. vol. LXXXVI, n. 14.

'Sigillum plumbi)
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apostolique de Fort-Dauphin, nous avons jugd boa de ratifier
rette dimission. Puis, adoptant l'avis de nos VWndrables. Freres, cardinaux de la Sainte Eylise Romaine, membres de la Sacrie Congregation de la Propagande, et en verlu de notre Pouvoir suprdme, nous vous choisissons pour cette charge. En constquence, suivant les rapports d nous adrcsses, vous qui arve
heureusement les aptitudes pour ce poste d pourcoir, nous cous
prdposons et nommons d ce vicariat apostolique de Fort-Dauphin. Nous vous remettons entierement le soin de ce vicariat,
la conduite et l'administrationde scs affaires religieuses et biens
temporels, ainsi que pleinement tous droits et privileges, charges et obligations attaches a cette fonction pastorale. En outre,
en vertu de notre pouvoir apostolique, nous vous nommons d
cette Eglise dpiscopale du titre de Cataquas, en Numidie, en
notre temps assurement vacante, et Nous vous en attribuons
le titre avec tous les droits et privileges, charges et obligations
joints d cette haute dignitM. Puis, disireux de votre plus grande
commoditd, nous vous donnons la faculte de pouvoir etre sacrd
vedque, hors de Rome, libremient et licitement, par n'importe
quel dvdque catholique de votre cnoix, qui en grdce et conmmunion avec le Siege Romain, sera assistdde deux vedques, tous
deux aussi en gr(ce et communion avec le Siege de Pierre. Par
ces mdmes lettres, d ce vendrable eveque par vous choisi d cet
effet. nous confions charge et mandat de vous consacrer. En ontre, acant votre sacre episcopal, avant la prise de possession canonique du vicariat vous confit, nous voulons que vous 6mettie: la profession rituelle de foi catholique et de fiddlitd au
Saint-Siege, et que vous prdtiez le serment contre les erreurs
modernistes, devant I'edvque catholique de votre choix, conformmeent aux formules prescrites, dont un exemplaire est joint d
ces lettres. Puis, vous et le susdit evique, apres avoir tous deux
siyne et scelle ces pieces, les encerrez le plus vite possible & la
Sacree Congrdgation de la Propagande. Autrement, si rous et
I'dveque choisi pour votre sacre, violez cette prescription, vous
vous rendrez tous deux passibles des peines prevues par le droit.
D'autre part, avec le souhait de vous voir pleinement soucieux
de la charge a vous confiee, Nous demandons au Christ, Chef
eternel des Pasteurs. pour vous, prudent et fidele serviteur, les
luminres de la grdee divine et la supreme rdcompense.
Donne d RoBrie. pres Saint-Pierre, le quatre fevrier de l'an
du Seiqneur mil neuf cent cinquante-trois,de Notre Pontificat,
le quatorzieme.
Pour le Chancelier de la Sainte Eglise Romaine,
EUGENE, card. TISSER~NT, Doyen du Sacr6 Col!ýge.
Arthur MAZZONI. prot. apost.
Bernardis DE FELICIS, prot. apost.
(Registrd A la Chancelierie apostolique, volume 86, n* 14.)
Apres la lecture des bulles et la profession de foi, se diroulent les c6ermonies de la consecration dpiscopale : litanies
des Saints, imposition de I'6vangeliaire ouvert, imposition des
mains, preface consecratoire, onction de la tete et des mains,
remise des insignes : symboles de ia pl6nitude des pouvoirs
pontificaux : crosse, anneau 4piscopal et le livre des Evangiles.
Des livrets permettent A un chacun de suivre textes et gestes
qui ne sont 6videmment pas d'usage quotidien. A .1'offertoire,
une procession apporte au consecrateur les dons et offrandes
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du consacr : deux cierges de taille, deux petits pains et deux
barillets de vin tout argentes et dords. Ces dons sont tous marqu6s aux armes du consucrateur ct de l'elu.
Suit alors la conclhdbration au mOnme autel jusqu'i la finale
intronisation : imposition de la mitre, des gants. session sur le
trine. remise en mains de la crosse. Entin. la bdn6diction solennelle du nouvel ev4que, prcuddee d'abord d'un parcours parmi les ran-gs de I'assistance ; et comme conclusion. Je souhail
liturgique du consacr6 au cons6crateur : Ad multos annos '
lei ce ,ceu du cceur devait, helas ! se rdduire pour Mgr Gounot a quinze jours de vie ! Conme quoi. Dieu dispose de nos
meilleures intentions et pribres, et les exauce suivant son in-ondable sagesse !
A midi, nous retrouvons parmi les invites quelques personnages du sacre : Mgr Lemaire, superieur general des .lissions Etrangcres de Paris. le R.P. (riffin, superieur des Spiritains. Mgr Bertin, president des (Eu-res missionnaires, etc...
A leurs c6ts. noimbre d'autorites n(malgaches et autres), prennent part.
la joie commune. Sur la tin du cordial repas, en
quelques niots imprignus de simplicitd et de cour, Mgr Gourot, dvoquant ind\itablenient le passe, proclame la fidelite de
ses woux et prieres pour Mgr Fresnei. un cie ses anciens dleves..
et actuellemcnt son collb•ue africain et... quasi son suffragant
Certes. Tunis et Fort-Dauphin ne sont pas mitoyens, mais ils
sont unis par le rayonnement du cceur de Ja primatie africaine
de Carthage : maxinus metrorpolitanus est Carthaginensis epikcopus... illud [privilegium] usque in finem saeculi... sive deserta
jaceat Carthago si\e resurgat gloriosa aliquando [Le-on IX : cite
par Loon XIII, iv idus nov. 1881].
Sur ces paroles aimables, Mgr Bertin, en quelques mots
chaleureux. traduit sa sympathie et sa gratitude pour la famille
de saint Vincent ; rappelle ses anciens maitres de Montdidier,
salue son quasi condisciple, .M. Edouard Robert, et promet a la
Propagation de la Foi, de ne pas oublier le vicariat apostolique
de Fort-Dauphin.
Pour clkturer. et en toute simplicitd, Mgr Fresnel dit son
merci du coeur a tous les artisans de cette journde (el ils snrt
nombreux ceux qu'il d6taille), puis d'un co'ur emu regarde At
retrouve ses chers Malgaches, qui li-bas - par delA les mer,
a\ec le cher lMgr Sevat. sont ici par le c<eur, la pensee, la priere.
Puisse ce cher vicariat multiplier A ses .vaillants missionnaires
consolations et joies !
En marge,de ce sacre et en souvenir de celui de Mgr Sevat.
le 30 novembre 19.28 (Cf. Annales, t. 94, pp. 310-312 ; t. 93, !.
485), piquons ici le mot de lMgr Jacquin, ev\que de Moulins, qui
consacre a son ancien dioc6sain. le suggestif et 6motionnant entrefilet suivant : il fit le tour de la presse il y a deux mois sur
le thbme : Soigner les lIpreux, quel bel acancement '
Epuis6 par de longues anndes d'apostolat, depuis un quart
de sitcle vicaire apostolique de Fort-Dauphin, d Madagascar.
S. Exc. Mgr S6vat, notre ven&rd et trns aire compatriote, a supplid le Saint-PBre d'accepter sa dimission. S. S. Pie XII a daignJ
acceder au ddsir du grand missionnaire et vient de ddsigner.
pour le remplacer dans la Mission des PNres Lazaristes S. E.T.
M.Ir Fresnel, de la mime Congregation.
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Le rdre de Mgr Sit:at in done se raaliser.Ne poucant plus
parcourir en tous sens son caste diocese, le courageux dveque
prend sa retraite : il va finir ses jours en soignant les pauvres
lepreux.
Dans une lettre dmouvante adressie d Mgr l'devque de Moulins, le vaillant missionnaire, devord par le zele, ne peut taire
so joie : ii va continuer a servir, dans ses membres souffrant.,
le a Divin Lepreux ,.
, Dites, Monseigneur, soigner des ldpreux..., mais peut-on rever d'un plus bel , avancement ? ,
Cher Monseigneur, I'Eglise de Moulins que vous aimez et qui
cous garde, vous le savez, une si grande affection, ni ne peut ni
ne vcut vous oublier. Avec piedt, elle recueille de cos I'vres
cette heroique lecon. Ah ! qu'ils la comprennent et qu'lls la rientt, ceux qui, chez nous, rejettent la loi d'amour. Leur vie est
creuse parce qu'ils ne consentent de , mourir & eux-mdmes »,
se complaisant dans leur mndiocrite sterile, s'2tablissant froideient dans un bien-etre igoiste et scandaleux, qui insulte la mis're du paucre...
lPuissiez-vous, Monseigneur, longtemps encore, par votre
humble service au chevet des lepreux, continuer d'attirer les
bdnedictions du ciel sur le grand diocese que vous acez dvangdlisd avec tant d'ardeur apostolique, sur notre terre du Bourbonnais aussi. qui cous a vu naitre it y a soixante-quinzc ans et qui
est fiere de vous !
Moulins, le 3 avril 1953, (au soir du Vendredi-Saint).
t* Georges JACQUIN,
evdque de Moulins.
En contre-partie, et avec un sourire ainusý* relisons cette
itiformation ahurissante de l'Independant de LAube du 18 mars
1953.
Ce journal de Troyes pr6sente a ses lecteurs, tres symnpathiquement, Mgr Fresnel, le lointain ievque malgache. en I'auriolant des victoires d'un poing de boxeur. Une confusion evidente s'est glissee sous la plume du rddacteur ! Inutile d'ajouter qu'il n'a jamais 6td question d'un sacre h Notre-Dame, etc...
Le Champion de lutte bretonne devient vedque
Un missionnaire qui n'a pas revu la France depuis vingthuit ans recevra, dans quelques semaines t Paris, sous les voates de Notre-Dante, la consdcration episcopale des mains du cardinal Feltin, assistd du cardinal Roques, archevdque de Rennes.
C'est le R.P. Alphonse-Marie-Victor Fresnel. t1 est ne le
1" aout 1897, d Chantepie, dans l'llle-et-Vilaine.
Ancien marsouin de 1914-1918, ce Prdtre de la Mission Lazariste a direment bourlingut: le 20 avril 1925, it s'embarquait
pour Madagascar.11 y resta vingt-huit ans...
Le R.P. Fresnel parle aujourd'hui le malgache aussi aisdment que le breton. II a consacrd toute sa vie missionnaire aux
Baras, intraitables voleurs de bweufs. A maintes reprises, le pretre d d4i se t bagarrer , avec les voleurs pour leur faire rendre
gorge. Ancien champion de lutte bretonne, le R.P. Fresnel a chaque fois terrassd ses adversaires. Quand ils avaient dtd vaincus,
les Baras (le mot signifie pain en breton) devenaient ses plus
fideles a supporters >. Malheur h qui lui aurait manque de respect. C'est ce modele de l'homme fort, selon I'Ecriture, qui vient
d'etre nommd dveque de Fort-Dauphin.It remplacera Mgr Sdvat,
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qui se retire, par esprit de penitence, dans une l1proserie du
vicariat apostolique.
6-10 juin. - Apres le Congres des Louise de Marillac (6-7
juin). les Daimes de la Charite tiennent leur CongrBs international (8-10 juin). A ce dernier, %ingt-neuf nations sont representees, par leurs rapports tout au moins. Dix-huit avaient envwyi
effectivemuent des d6l6guees, et ce fut un des charmnes et lemons
de cette IHPunion. que la cordialit. de ces Dames charitables
qu'unit sp6cialeinent 1'alour du Christ dans le pauvre, sous le
l'cole de saint Vincent de Paul. Le dernier Congres
drapeau et Ah
international, celui de Budapest, remontait A 1935. II avait et6
alors ddcidd de tenir A Varsovie, un troisieme Congres international en 1940. La guerre, h(las ! fit sombrer ce pacifique et charitable projet.
Entre temps, malgrl tout. les Associes se sont imultiplices
en tous pays. Elles s'eftorcent de secourir la misere des pauvres, qui, elle, ne diminue guere. Elles d6veloppent un esprit de
charitY, que partout 1'on travaille a mieux comprendre dans ses
motifs surnaturels, ses exigences et sa valeur sociale.
Prepare par des questionnaires et circulaires, envoyes sur
la fin de 195i, le Congrus de Paris avait pour theme chez les
Dames : Uniil dans la charit.. Diversitc dans les adaptations,
alors que les Louisettes se penchaient sur : la charitd vivaite
dans le monde entier.
Chaque centre national a entasse et ordonn6 des statistiques et dress6 un Rapport d'ensemble ; cette vue d'ensemble se
doit d'etre loyale. soulignant 1'effort poursuivi, elle ne doit pas
4tre un pane'yrique maladroit - parce que visiblement faux et
fauss6 : elle ne peut done 6tre un tableau d'honneur sans nuance
et sans objectivitk.
Donc. avec des inodalites diverses, chaque vue d'ensemble
dmnonce ses deliciences. fait part de ses problemes et constate
ses difficultes. En dehors de divergences accidentelles ou locales
I'on se trouve devant des problines quasi identiques, dans un
monde qui tend. ici et l~ avec des retards. dans une certaine
uniformisation, au nivellenent d'une civilisation. Aussi les
grands principes du christianisne. les lois de la charit6 specialement, demandent et rclarnent des applications concretes.
En dehors de cette suite de rapports, en ce double Congres,
'on entendit des conferences suggestives oni les orateurs firent
passer ce qui leur est familier sur des themes longtemps et pertineninment mneditds.
Ainsi. pour les Louisettes, Mgr Ancel, auxiliaire de Lyon.
6voqua le Mystere de la Charitd, et Mine Couvreur : la psychologie des vieillards et valorisation spirituelle de la vieillesse :
de son c6td, simple et concret, Mgr Rhodain, secr6taire general
du Secours Catholique, fit toucher du doigt h ses jeunes auditrices quelques aspects et probltmes de la Charitd internationale.
Devant les Dames, M. Joseph Folliet, professeur i Lyon.
deroula avec virtuosit6 ses observations et reflexions sur Charitl .ternelle et Charitj d'aujourd'hui ; et Mile du Rostu dvoqua
VUnion mondiale des Organisations fdminines catholiques, etc...
En dehors de ces Conferences-Causeries, dont le texte parai-
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tra (1) d'autre part [volume et fascicules des Congres], il faut
souligner la remarquable preparation et le considerable effort
fourni par les Secretariats, tant des Louisettes que des Dames
de la Charite. Et que dire de ces pacifiques debats ou 6changes
de vues, mends avec aisance, sage bonhomie et autorit6 par
M. Magentie et Mmes de Marcilhacy et de Friville, etc. RBelle
snlnme de labeurs, vivante fraternit6 dans ces contacts d'ames
A Ames ; belles et fructueuses journdes !
Aussi des conclusions, dmrent ddduites ou tirees des Rapports et observations resumbrent le sens et I'esprit du Congres.
Pour les Louise de Marillac, favoriser les Conseils nationaux ;
veiller A la collaboration avec les Dames ; intensifier la formation et la tenue religieuse et sociale des membres et r6unions;
garder le contact avec les organismes internationaux ; s'integrer courageusement dans ia paroisse, etc...
Pour les Dames : chaque jeudi, confraternelle priere les
unes pour les autres ; organiser des cours de formation spirituelle et technique pour les Assocides ; union et collaboration
franche et loyale avec I'Action catholique et les Conferences de
Saint-Vincent de Paul (Messieurs) ; 6pauler les jeunes efforts
des Louisettes ; leur confier nos filles pour le prdcoce apprentissage de la Charite, et des lors preparer leur d6vouement de
'-Dames; s'occuper de I'angoissant probleme du moment : les
refuyids, les diplacds ; et en preparation du Congr6s eucharistique international de Rio de Janeiro en 1955, contribuer A la
construction d'une maison pour famille pauvre, etc...
14-15 juin. - A Saint-Flour, le Grand Scminaire cedlbre
son tricentenaire d'activites. Dans ce cadre, la Congregation
de la Mission s'est depensde durant nombre de gd6nrations ;
aussi a-t-elle 6et invitee par l'actuel superieur de la maison,
M. le chanoine Magne. DIs lors, le Tres Honore PNre Slattery
s'y rend, accompagn6 de M. Scamps.
Apres une journde de prieres, le fetes ddbutent ie dimanche soir, 14. Une cdremonie excepticnnelle r6unit A la cathedrale le bon peuple san-florain. Un choeur parl6, en un dialogue
concret. exalte et s'efforce de faire saisir, la grandeur et le sens
du sacerdoce. C'est cette saine conception de la pretrise que magnifie une allocution de Mgr Maisonnobe, ancien supdrieur de
Saint-Flour, actuellement 6dvque de Belley, le diocese du saint
curd d'Ars. a Le prntre, c'est un autre Christ, continuateur de
son ceuvre, lui donnant comme une humanite de rechange ; son
regard, comme celui du Maitre, successivement s'616ve vers le
Pere pour I'adorer, se replie sur lui-mbme pour s'immoler, se
penche vers les Ames pour s'encourager A les sauver. , Pensees
profondes qui, heureusement developpdes, orientent vers le gobt
et le sens de Ia vocation sacerdotale.
Le lendemain, lundi 15 juin, dans le cadre rajeuni du Sdminaire, la grand'messe est cdlhbr6e par Mgr Maisonnobe. A la
chapelle, devant pros de deux cents pretres du diocese, le cardinal Saliige, archeveque de Toulouse, et ancien supdrieur, prdside au trone. Le voilh bien la, comme toujours, tel que le d6(1) En attendant, ceux que la question intdresse, pourront avee
grand profit recourir aux notes d'un fervent et fidAle auditeur des deux
Congres, notre aimable Confrbre, M. Giuseppe Menichelli, publides
dans Annali della Missione, 1953, pp. 137-148.
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peint tcceitiumet un magazine. Dans ce portrait, base sur noimbre de muots et d'incidents bien cotnus, on retrouve la vie et
I'aliant de ce vieillard de quatre-v ingt-trois ans : plume et esprit, style tris perisuiiel, riots k 1'eiuporte-piece...
Pendant que la cterenonie comnuence, on admire le portrait
et son original : la. chez lui, bien ressemblant.
...Le cardinal Saliege a quatre-cingt-trois ans. II est impotent, a demi-paralyse et peut a peine parler. C'est un de ses chanoines, assis pres de lui dans la chaire. qui lit son texte. Mais
cc texte, le vicux prelat, affale dans son fauteuil, liyotl et co-mue
baillonni par son infirmite, le rit et le mimte acec passion et
cdhemence. A chaque instant, s'arc-boutant des deux bras sur
les accoudoirs de son siege, soulecant la lourde masse de son
corps ceinturt de pourpre, faisatt sauter la croix pectorale sur
sa poitrine, et d'un geste irri!d, raiaenant sa calotte dcarlate sur
les ycux, ii s'alile, iJneri'cint, interrompant le lecteur, et d'une
coir rauque. bredoaillante. absoluitent inintelliyiible, lance uni,
apostrophe, une boutade, un sarcasme, ou fait an long commentaire que son assistant doit traduire, exactement coummin
s'il parlait une laange etranylre.
11 s'est toujours piqaud de dynamisme. Au collhge, ii faisail
de la boxe. et aujourd'hui encore, lorsqu'il discute, donne volontiers des bourrades et ses interlocuteurs. II dit : aJ'aime les aryuments frappants ! n,,une professeur, it objeclait a son supdricur : t, Mon pi-re, nous cicons en chaises a porteurs et nows
soit•imes au temps de l'autorobile. n
II fat l'un des premiers ( circuler en molocyclette.
Derenu supvrieur du siainaire [de Saint-Flour], it bouscuia la regle et appliqua ses propres mdthodes. La pratique du
sport devint obliyatoire. 1 entrainait lui-vmime les siminaristes
dans de dures escalades de inonutane. Au repos, dans la halte,
quand il voyait un professeur s'asseoir et ouvrir un livre de
philosophic, it se cachait dcrriere un rocher et lui lanqait des
pierres. Sa rectitude, son exactitude en toutes choses etaient
stricles. Homime de yrand appitit, ii ne toldrait pas le moindre
retard d l'heure des repas. Un soir. pour le mettre en ddfaut, ses
sctinaristes t'enfcrmkrent dans son bureau. A I'heure precise
oil sonnait la cloche du diner, it arriva au rf[ectoire... la porte
sur les epaulcs !
Quand, if y a une vingtaine d'annaes, au cours d'un royag*
en Italie, une attaque de paralysie fit de cet athlete an infirme
el dc cet orateur un paucrecdre bredouillant, A qui le respect
humain semblait devoir imposer desormais le silence, on crut
qu'il deviendrait fou. 1I n'en fut rien. II venait alors d'&tre
noMintd archecdque de Toulouse, et comme on lui demandait s'il
lui serait encore possible d'assumer ses hautes fonctions, ii
rtpoadit : i Je ne peux plus marcher, c'est vrai, mais, grdces d
Dieu. ce n'est pas avec ses pieds qu'on conduit un diocese ! a
Un peu plu3 lard, ii disait au prdsident Herriot venu lui
rendre visite : i De la bouche aux pieds, je vous concede, Monsieur le President, que lgr Saliege est en assez mauvaise posture. Mais des yeux a la calotte, je vous*assure que I'archeveque de Toulouse se porte tres bien ! 1
Son horreur des poncifs et des periodes acad6miques est
cedlbre. Cet orateur ne tarde jamais une occasion de tordre le
cou a 1t'loquence : Pas de bla-bla-bla, mon fils. Au fait ! disait-
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it d un jcune franciscain,professeur de belles lettres, qui, flatte
d'dtre re-u par le cardinal, arrondissaitses pdriodes.
Un jour, ( une seance solennelle de reception des nouveaux
devques, it presenta ainsi le plus cerdmonieux d'entre eux :
, Et voici monseigneur L..., un jeune &veque en r6dage ! ,
Impotent, presque rdduit au mutisme, il continue d ne pouvoir resister au desir de faire un mot. II y a quelques jours,
un Congyrs de professeurs franciscains d Toulouse, l'un des 1Pres, I'accueillant, lui demanda s'il ne gardait pas une dent ~
saint Francois, a puisque c'est A Assise, dit-on. que vous avez
eu les premieres atteintes de votre mal. ,
, Non, mon fils, saint Francois, qui m'a toujours 6te benefique, n'est pour rien dans cette fAcheuse affaire, repliqua le
prelat. C'est dans les salons de I'Ambassade de France. a Rome,
que j'ai eu mon accident. Vous voyez qu'un religieux a toujours
tort de s'egarer dans le monde ! ,
II ne s'en price pourtant pas. II n'est pas un banquet de
Chambre de Commerce, une inauguration de creche ou d'adrogare, un meeting, une kermesse auxquels ii n'assiste. Sa traction-avant. qu'Henri, son chauffeur, conduit d cent d l'heure sur
les routes du diocese - et parfois dans les rues de Toulouse ne roule jamais assez vite au yre de Son Eminence. II a toutes
les peines du monde d s'enfourner dans sa voiture et t en sortir. Mais des qu'il a pu s'extirper de la carrosserie,accroche au
bras de son coadjuteur et d'un de ses chanoines - qui est en
mdme temps son traducteur - le voild clopinant au milieu des
invitis, pret d se mettre d table, et au dessert, d prononcer an
discours a retransmis , comme ii dit, par son fidele acolyte,
a qui parle toutes les langues, mtime le Saliege ! ,
Precisement A l'Evangile de cette messe jubilaire, I'hom6lie du cardinal, si riche de doctrine, est lue par M. le chanoine
Garail, d'une voix claironnante d'authentique toulousain. D'une
phrase t.rs decoupee, d la Saligee. cette page, en dehors de rapides souvenirs san-florains. et de quelques allusions locales,
denleure un resuim vivant, universel, des grandeurs et du sens
de tout Grand SBminaire ; ii faut en recueillir et mdditer tous
les enseignements.
Excellences,
Messieurs les Superieurs gnderaux,
Messieurs et chers confreres,
Un Grand Seminaire porte dans ses miurs et dans son esprit
tout l'avenir d'un diocese. 1I n'est pas seulement un reservoir
de forces, il est mieux et plus, it est, comme le mot I'indique, la
semence des moissons futures.
C'est ici que sous des directions diverses, mais animdes du
meme esprit, se sont form6es tant de gdnerations de prdtres qui
ont maintenu et ddvelopp6 la foi sur notre sol volcanique.
Tous, d des titres divers, nous sommes redevables a ces bdtiments que nous avons habites, et aux maitres qui nous out
formes.
La fete de ce Centenaire est une fdte de reconnaissance et
de fidelitd.
Une [ete de reconnaissance envers la Compagnie de.SaintSulpice et la Congregation de la Mission qui ont jete les fondements et crdd les traditions.
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Une f[te de reconnaissance t I'egard des dveques du diocese
qui tous ont eu ce trait commun d'avoir etd des protecteurs viyilants de ce Siminaire.
Gratitude a V'dgard des anciens maitres et directeurs qui
ont consacrd tant de devouement d la formation de prttres et
on me pardonnera de citer quelques noms : MM. Pereymond,
Nicolaux, Meuffels, Soucay, le chanoine Tissier, Mgr Brunhe,,
Mgr Bourbouze, M. le chanoine Thiron, M. le chanoine Sarazin.
Je ne puis oublier que daus ce Seminaire a enseigna le bienheureux Jean-Gabriel Perboyre el s'cst fornmd un futur bienheureux, le Pere Berthieu, martyrise en 1896 d Madagascar.
Je ne puis oublier que ce Seminaire a fourni aux Missions
Etrangeres de Paris, aux Peres du Saint-Esprit, 6 Saint-Lazare, 0 la Compagnie de Jesus des sujets d'elite et des dvdques,
qu'il a done un passe ylorieux et que ce passe surcit dans te
present.
II a toujours pour but la formation des futurs pritres. Ce.'
demeure, a travers bien des changements, bien des modifications, d travers bien des essais. L'essenticl, c'est cela : former
des pretres.
It n'a pas d'autre ambition que de rendre les futurs prdtres
capables de rcpondre uu commnandcment que Ic Seigneur donnait
aux ap6tres . a Allex par le monde entier ; proclamez la Bonne
.ouvelle a toute la creation. Celui qui croira et sera baptis4,
sera sauvi

; celui qui ne croira pas sera condamne. ,

Porter et vivre le message du Christ, c'est la mission confide par Notre-Seigneur d ses ap6tres. C'est l'ordre que de gen#rations en gendrations I'Eglise transmet a ceux qu'elle appelle
au Sacerdoce.
Elle ne leur dit pas : maintenez ou transforme: les structures sociales, conservez ou change: les regimes politiques, mai'
seulement : soyez les messagers du Christ et les ministres de
la grace divine. Le reste viendra par surcroit.
L'Evangile transcende toute sociologie. toute politique, bien
qu'il soit capable de pindtrer sociologie et politique, de les impregner du sens de Ithomme et de sa vocation divine.
Le S5minaire ne donne pas, ne peut pas donner et ne doit
pas donner un savoir encyclopedique qui rendrait l'esprit incapable ded dcision. mais bien une synthise doctrinale de l'enseignement du Christ tel que I'Eglise nous le transmet. t Tu es
Pierre et sur cette pierre je bdtirai mon Eglise, et les portes de
l'Enfer ne privaudront pas contre elle. ,
:, Simon, Simon, voici que Satan a obtenu de vous passer
au crible comme du froment. Mais j'ai pri6 pour toi, afin que
ta foi ne defaille pas, et toi, une fois revenu, affermis tes freres. ,, Luc xxu, 31-33.)
Par nature nous sommes tentds perpdtuellement de che*cher le sureroit avant le Royaume de Dieu. Par grece, I'Esprit
Saint nous pousse a chercher avant tout et mdme uniquement le
Royaume de Dieu.
CTest (d notre vocation, la raison de notre Sacerdoce.
C'est la grande mission du Sdminaire de nous avoir prdpares, de nous preparer toujours a cette mission sans cesse actuelle et pressante comme I'Evangile, et j'ajouterai volontiers, de
nos jours, plus actuelle et plus pressante que jamais.
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Bien des problemes et de toutes natures se posent aux intelligences contemporaines. Nous n'avons pas a les rdsoudre,
i moins d'un charisme special et bien contrlde, qui ferait de
nous des socioloyues, des politiques, des 6conomistes, que sais-je
encore ; ce charisme, s'il existait, serait en dehors et inddpendant de la grdce du Sacerdoce et son usage n'engagerait ni
l'Evangile, ni l'Eglise.
Nous savons ce qu'est l'homme, quel est son destin et la
route qu'il doit suivre pour le realiser.
Nous savons quelle est sa grandeur incomparable, cette
grandeur qu'il doit a l'adoption divine et qu'il tient de sa participation d la vie trinitaire.
C'est ainsi que Dieu a aime le monde, qu'il lui a donne son
Fils unique.
Le Fils unique nous a aimns jusqu'd la mort et 4 la mort
de la croix. De sa plenitude nous avons tous requ.
De sa plenitude nous vivons. De sa plenitude nous faisons
vivre les hommes. Nous sommes les mainteneurs de la Vie divine, dans l'humanitd, les apdtres du Christ et les dispensateurs
de ses Mysteres, charge a nulle autre pareille, qui exige, adaptation, soupless., par-dessus tout saintetd et fiddlitd d l'Eglise.
Le message tel qu'il est dans sa puretd et dans son 6tendue.
II domine les evdnements. II les fait servir an salut de I'homme,
d la gloire de Dieu. II n'est ni porte ni interpredt par eux.
La rdvelation est close. L'Eglise en a la garde. Fiddlite, confiance en I'Eglise. C'est l'enseignement que nous avons requ de
nos maitres et qui fait taire nos impatiences et nous maintient
dans la vdrit.
<, Magister vester unus est Christus ! a
Quelques minutes apr6s la grand'messe, M. le SupBrieur, en
une conference aux invites de ce tricentenaire, resume I'histoire et les souvenirs de ce pass6. Cette page d'histoire nous touche de fort pros, et permet de nous associer A la joie. h la vie
diocesaine, oh si longtemps nous avons effectivement participt.
Eminence, Excellences, Tres Honore Pare,
Mesdames, Messieurs,
Je vais vous raconter la belle histoire du a Sdminaire royal
de Notre-Dame de l'Hermitage , dont nous fitons en grande joie
le tri-centenaire.
Je diviserai ce travail en trois parties.:
1) La fondation du Seminaire,
II) La construction de l'ddifice,
117) La pdriode qui va de la Rdvolution d nos jours.
1653 : II y a trois cents ans... Mgr Jacques de Montrouge
est dvdque de Saint-Flour. C'est un parisien de la riche bourgeoisie commercante de Paris. Docteur en Sorbonne, aumdnier
ordinaire et predicateur de la Reine, it a ete sacrd le 21 septembre 1647, dans le Chapitre des Chartreux, d Paris.
Pendant sa jeunesse, it fut li d saint Francois de Sales :
plus tard, il restera trois mois d Annecy pour travailler au
proces de canonisation du Saint. Son portrait est expose & la
bibliotheque du Seminaire : je vous invite d le voir ; vous serez
frappes par cette physionomie empreinte de reserve, de pietd,
de douceur,.de distinction, toutes salesiennes.
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II avait subi l'influence de saint Vincent de Paul et de
Bdrulle, et M. Olier I'aiait particulirement.II prit comine vicaire yFntral et official M. Pierre Chomel, originaire de Lyon.
ancien conseiller uu Parlement de Paris, residant au Semiinaire
des Bons Enfants, visiteur gCneral des Carmillies de France,
hoimme Ires pieux et trbs zdid.
Ce prelat parisien, envoyd sur le rocher de Saint-Flour et
dans Its montaynes d'Auvergne, 4tait done intimement mli
au grand courant de spiritualitd et d'apostolat du xvii sicle.
1 n'est pus dtoinanit lue son premier souci ait 6td la formation
de son clergy.
II arait preciscment sous la main I'homme procidentiel :
M. Olier etait son diocesain par son Abbaye de PIbrac, prds de
Brioude. alors du diocese de Saint-Flour. M. Olier avait missionne dans la rdtiuon ; it etait inspird et soutenu dans sa vocation par cette grande mystique de la Haute-Aucergne, la vgndrable domtitticaine Agnes, de Langeac.
L'dceque s'adressa done a lui, et M. Olier le servit a merveille. II lui encoya M. Planat et M. Eymire.
Du premier, M. Filion, l'historien de .M. Olier, dit ceci :
, Sa pidt6, sa sagesse et sa doctrine lui attirbrent I'approbation
de la France entidre. n
Le second lait d'Aurergne ; conme tant de ses compatriotes, it 6tait parti & Paris y avait fail ses itudes et s'dtait agrCyg
au groupe de pretres de la paroisse Saint-Sulpice oft i avait
vcu avec M. Olier. M. Filion porte sur lui ce jugement non
moins dlogieu.r : 4 II parut trs propre, par sa ferveur et ses
talents. d la formation du clcrqy ,Les dcux Sulpiciens de choi.r arriverent & Saint-Flour eni
autonine 1650. Its y resterent deux ans. Its se procurbrent unie
maison, reunirent des ldtres, donndrent une mithode de formation. sacerdotale, se formdrent des successeurs et quand.le
Sinainaire fut en train, en etat de marche, avec un beau ddsintiresseicent, its le passerent 6 d'autres et le remirent entre les
mains des prdtres du diocese, et partirent ailleurs, I'un d Embrun, I'autre a Aleth, pour faire des fondations semblables.
Ainsi. c'est M. Olier. ce sont les Sulpiciens qui sont a t'origine et au point de ddpart de cc Seminaire de Saint-Flour.
Apres trois siecles, c'est i eux d'abord que va notre profonde
gratitude, et je suis infiniment heureux de l'exprimer ici devant
M. le Supdrieur General et derant ces Messieurs de SaintSulpice.
Le Seminaire fut done remis, en 1653. 6 deux prdtres du
diocese, M. le chanoine Delort, directeur, et d M. Crozat, sousdirecteur.
Its furent chargis du Sdminaire pendant vingt et un ans, de
1653 i 1674. Ils y firent du bon travail. En 1674. I'dcdque portern
sur cux ce temoignage : ( Its ont donnC des preuves continuelles
de leur zele, suffisance et pidtd. ,
D'abord, il fallait assurer l'existence l6Ciale du seminaire.
Au:r Archices Nationales se trouve le parchemin, en date de
mars 1653 1 agrcant et autorisant I'dtablissement d'un sdminaire
et Saint-Flour, d la demande de l'dvdque de Saint-Flour, aumdnier et pridicateur de la Reine-M&re n. Scelld et sign . Louis.
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Un autre parchemnin, du 2 avril 1653, contient I'arrdt du
Parlement ordonnant I'enreyistrement de ces Lettres patentes.
Voild I'acte de naissance de notre Smiinaire en date de
1653 : ii est signd par Louis XIV, dyd de diz ans. Celte pi&ce
capitale est d la salle d'exposition.
Le Seminaire s'appelait d'un beau nom : , Le Sdminaire
royal de l'Hermitage de Notre-Dame ,.
SSeminaire royal a,
puisqu'il dtait reconnu par le roi lui-mdme ; a de l'Hermitage
de Notre-Dame ,, puisqu'il etait contigu a un petit oratoire qui
portait ce nom. II dtait exactement ia 'endroit oil nous sommes
en ce moment, et, au checet de cette chapelle, nous coyons les
ruines de ses soubassements. II est sans doute l'un des rares
Seminaires de France qui, depuis trois cents ans, soit rested t lt
inmme place.
II se trouvait A la croisee des deux principales voies d'acces
ala ville, et des deux grandes routes de pelerinages, I'une vers
Conques, Toulouse, Saint-Jacques de Compostelle, Iautre vers
Langeac, Le Puy ; en face, le famcux h6tel de la Couronne, dont
subsistent encore les grandes chemindes en pierre sculptie et
les rastes caves vogtdes ; sous les puissantes murailles et les
fortifications de la Porte du Thuile, de cette porte que nut ne
put jamais forcer, nul... sauf le vent...
En 1674, Mgr Jdrdme de la Mothe-Houdancourt dtait evedque
de Saint-Flour. Il'gouverna le diocese pendant vingt-neuf ans
(1664-1693). II appartenait o la haute aristocratic franr-ise :
un de ses freres etait vice-roi de Cataloyne ; un autre, archeveque d'Auch. II voulut, suicant son expression ,, donner au
Seminaire une stabiliti plus parfaite -. A cet effet. il s'adressa
aux prdtres de la Conyrgyation de la Mission qui " youvernent,
dit-il, d'autres S:ninaires arce fruit et bneudiction ,. Par acte
du 2 janvier 1674, ii s'exprime ainsi : ,Y Nous diclarons, par
ces prdsentes, que nous avons donnd, Etabli et institud, donnons,
Ctablissons et instituons les dits Prdtres de la Congyreation de
la Mission, pour etre, sous notre autoritd, dirccteurs perpetuels
de notre S6minaire. Nous ddclarons pareillement que nou.<
leur donnons, c4dons et transportons tous les biens. meubles et
immieubles qui appartienncnt en cc moment, et qui pourraicnt
appartenir d l'avenir au dit Smininaire ,.
L'acte d'acceptation fut signd par le Superieur ygneral,
M. Jolly, et le premier assistant. II fut confirmd et approurv
par le Roi, en aoit 1674, et enregistrd par le Parlement le
13 dicembre de la mdme annde.
Un mois apres la decision de I'vedque. en fevrier 1674,
quatorze ans apres la mort de saint Vincent, les Lazaristes arrivdrent d Saint-Flour. A leur tete drait un homnme de grande valeur. M. Pierron. II fut plus tard le quatrieme superieur general
de la Congrigation. II acait acec lui deur prdtres de la Mission,
MM. Michaud et Fel, et deur frIres coadjuteurs. Tous, dvdque,
chanoines, diocesains, les recurent acec grande solennitd et bienveillance ; « ce qui donne lieu de croire, 6crivait M. Pierron au
Superieur gdnaral, que, Dieu aidant, ce Seminaire fera de grand
bien ,.

Depuis, les Lazaristes ont dirigd le Sdminaire pendant deux
cents ans : cent dix-sept ans avant la Rdvolution, quatre-vingttrois ans apres la Rdvolution. Ils sont les Peres et les educateurs
du clergy de ce diocese. II nous est extrdmement agrdable de
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voir ici le T.I.P. Suprieur ygenral de la Mission, de lui ddclnrer
que le soucenir des fits de saint Vincent est imperissable parmit
nous, et de lui dire que nous leur gardens notre immense reconnaissance.
Mgr de la .Mothe lioudancourt prit d'autres mesures fort
importantes pour le Sedmiaire. It determina son rigime intdrieur par les statuts diocesains du 28 avril 1671, et it assura son
avenir matdriel et financier. Aussi, est-ce acec un pieux respect
que nous cotnservons d la
lBibliothque son sumptueux breviairc,
d'un poids de ncuf kilogrammes, d c6t du riche fonds d'ouvrages
ldguds par Myr de Montrouye.
Les principaux points de ce riglement du S6minaire ntritent d'dtre soulignds : ils sent si diffdrents de nos reglements
actuelS !
a Nous ddclarons que nul ne recevra la tonsure de nos mains
qu'il n'ait douze ans accomplis, qu'il ne sache lire le catechisne
et n'ait les dispositions requises pour l'Ctat ecclsiastique. Nous
declarons que nut ne sera admis aux Ordres sacres qu'il n'ait
passe six mois dans notre Seminaire. Pendant ces six mois, les
seminaristes etudieront particulicrement I'administration des
Sacrements, les cas de conscience de Bonal et se preparerontaus
ordinations. Its logeront en ville d titre d'externes, dans la maison de quelques honndtes ecclsiastiques que nous designerons,
oih ils seront plusieurs ensemble pour y pratiquer les exercices
qui leur seront reglis. Nul ne sera admis au sous-diaconat s'il
n'a un btndfice suffisant ou un titre patrimonial dument insinue
de pension annuctle, au moins de 60 livres '.
Voild le premier regime du Seminaire et qui a durd quatrevingts ans, de 1671 ei 1750 : six mois de Semiinaire et d titre
d'externes. Yous me dire: : c'est pen ! Et pourtant c'etait une
grande nouveaute. Songeons qu'alors, I'dvdque de Comminges, si
pieux fut-il, ne demandait aux clercs, pour les ordonner, que
de venir la veille pour ouir un sermon, et eviter la dissipation
dans la maison oij ils passeraient la nuit.
Les principales mesures prises pour l'amelioration de la
situation financiere, furent les suivantes :
- M. Pierre Chomel, vicaire ytneral, qui etait riche et
yanedreux, donna 15.000 livres pour l'agrandissement et I'ameu-.
blement de la maison, et consfitua une rente annuelle sur les
Gabelles et sur la ville de Paris, de 2.400 livres.
- M. Pastour, tresorier du Chapitre Cathedral, donna 500
livres.

- L'Assemble generale du clerge diocesain, le 5 mai 1674,
vota une contribution en faveur du S6minaire.
- Enfin, I'eedque remit au Seminaire le prieur6 SaintLambert, de Talizat, qui s'dtendait sur la paroisse de Talizat
et de Saint-Mary-le-Cros, et dont le revenu etait de 3.000 livres au moins.
Grdce d ces deux grands 6veques, Mgr de Montrouge et
Mgr de la Mothe, le Seminaire etait entirement organish. Sur
son berceau s'etaient penchds avec amour les deux grands edacateurs du clerg6 de France. M. Olier et saint Vincent de Paul,
et, par leurs families spirituelles, its lui ont communique le
meilleur de leur esprit.
La fondation du , S6minaire Royal de Notre-Dame ,, humble dans ses ddbuts, est, sans contredit, apris la creation du
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diocese, le plus grand devnement de l'histoire religieuse de la
Haute-Auvergne. Elle a 0t6 d'une port6e incalculable. C'est ce
s6minaire qui a fourni d VlEglise des ouvriers, capables de transmettre le message du Christ et de resister d l'offensive redoutable des temps modemres.

II
1753 ! II y a deux cents ans... Mgr Paul de Ribeyre est 6vdque de Saint-Flour. Son pontificat durera trente-quatre ans
(1742-1776). Sur la grande porte d'entr6e de la ville, qui porte
toujours son nom, vous pouvez encore lire ce quatrain d'un
poRte Sanflorain, du Belloy :
De Ribeyre, en ces lieux, tu vois le moindre ouvrage.
Compter ses monuments, c'est compter ses bienfaits...
De I'Eglise et du pauvre, ii accrut I'hdritage.
II 16gue I ses parents les heureux qu'il a faits.
A cette 6poque, Antoine Magninet est Sup6rieur du Sdminaire. L'un et l'autre, I'dveque et le superieur,voient grand ! Le
vieux s6minaire royal de l'Hermitage de Notre-Dame ne peut
plus faire... II est trop petit ; itn'a pas de cours ; ii est entourd
de voisins g6nants.
Sur le meme emplacement, il faut bdtir un nouveau Seminaire. Le Superieur donne 50.000 livres or.
L'6evque donne 50.000 livres or et, en plus, 15.000 livres
pour la chapelle.
Un appel, lance d toutes les maisons de la Congregation.
fournit des fonds considerables. Le Suprieur de la maison fait
lui-meme les plans de la construction. On achete les pr6s, lec
jardins, les maisons. On fait d'dnormes deblaiements de terrain.
On creuse d'immenses citernes pour recueillir les eaux pluviales.
On apporte en masse des pierres de taille de Bouzentes et de
Murat.
Apres la maison des ministres, on construit la maison du
Seigneur. Les outliers travaillerent pendant neuf ans, de 1753
c 1762. En 1762, eut lieu la consecration solennelle de la chapelle, comme en tdmoigne le bloc de pierre conserve d la bibliothIque.
Et notre Seminaire se dresse d huit cent soizante-dix m&tres d'altitude, a l'abri des vents du Nord et d'Ouest, en plein
soleil, caress6 par les vents du Midi qui arrivent charges des
parfums r6sineux, cueillis a perte de vue, sur les fordts de pins.
Sur le front du magnifique ddifice, le grand ev6que appose
sa signature dans le marbre blanc de la facade de la chapelle,
dans la lave d'Auvergne, d la porte d'entr6e :
cc D'azur & la fasce ondee d'argent ,,accompagn&e de trois
canes de meme, becqueties et membrees de gueule, deux en
chef et une en pointe.
Mgr de Ribeyre fit en faveur du S6minaire d'autres imporlantes ameliorations ; en particulier it6tablit un nouveau rgglement, dont les principaux points 6taient les suivants :
1) La duree du sejour est de neuf mois et demi, du 30 octobre au 16 aoft, et les sdminaristes sont internes.
2) Pour entrer au Seminaire, il faut avoir suivi au College
des J6suites de la ville le cours des humanit6s, la philosophie
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et, pendant deux ans, frdquentg le cours de theoloyie doymatique qu'il a fondd au Collige par un don de 18.000 livres.
3) On ne pent pas recevoir la tonsure avant quatorze ans,
et avoir assistS, pendant trois mois, aux conferences de piitt,
avoir fait une retraite de huit jours au Smninaire, puis porter
la tonsure et la soutanelle.
4) Apres l'ann&e de Seiminaire, on peut rececoir les ordres
majeurs, avec six mois pour les interstices,
Quinze jours de retraite avant le sous-diaconat,
Huit jours avant le diaconat,
Un mois avant la prdtrise.
IIl
Deux te-ribles tempetes sont passtes sur le Siminaire et
I'ont temporairement abattu : la tourmente rieolutionnaire de
1791-1793, et le laicisme impie de 1903-1905. Le Seminaire
s'est toujours relevd et s'est remis an travail avec les. mimes
oueriers : prdtres de Saint-Sulpice, prctres de la Mission, pr,:tres du diocese, sous la puissante direction de nos devques. Ainsi
les abeilles refont Icur ruche apres un orage dtvastateur.
Le 21 janrier 1791, professeurs et seminaristes, an nombre
de quatre-vingts on cent. refusent tons de prater serment d la
Constitution Cirile du Clerg6 ; le dimanche 23 janvier, ils doicent quitter le S(minaire. L'6tablissement devient successivement seminaire de l'drique constitutionnel, Thibaut (il y fit
nmen' une ordination le 17 decembre 1791) puis, dp6di de salpetre et de poudre, et Icole centrale du departement.
Par decret impirial du t" fecrier 1803, it est mis d la disposition de Mgr de Belmont, &deque
de Saint-Flour.
M.qr de Belmont dewande d'abord au.r Lazaristes de reprendre la direction du Seminaire. Mais, faute de sujets, its ne peurent acceptcr. II s'adresse alors & M. Emery, supdrieur des
Sulpiciens, qui. sur insistances rditdr*es lui Cncoya an honmte
tminent. M3.Lecadous
et plusicurs professeurs.
Les Sulpiciens restbrent huit ans. Mais en 1811. Sapoleon,
irrite defour attitude courageuse les obligea i quitter le SdIts furent aussit6t remplacris par un personnel de pretrev
du diocese qui n'itaient pas sans caleur, et qui avaient i'exp5riew'e du amiaist6re pastoral. II y resterent pendant quatre ans :
ddcembre 1811 d juillet 1815.
En 1815. M3.de Rochebrune. vicaire capitulaire rappela d.nouceau les Sulpiciens, dont il etait un ancien dleve. Ce fut
pour cinq ans. 1/s repartirent en 1820. Depuis le diocese a yardd
des relations avec la Compaynie de Saint-Sulpice. II lui a fourni
des sujets remarquables : ils sent parfaitement representis ici
par M. le Chanoine Graaud, professeur de Morale au Grand
S6minaire de Lyon. D'autre part, Saint-Sulpice exerce sur le
diocese une influence discrite, mais feconde. C'est au siminaire
des Carmes que se prdparent la plupart de nos futurs directeurs
de seminaire. Aussi c'est avec grande joie que nous arons aujourd'hui avec nous M. le Superieur de cette illustre maison.
Mgr de Salamon. dveque de Saint-Flour, roulut renouer la
tradition et demanda aux Peres Lazaristes de reprendre le Sd-
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iMiire. Its arriverent en 1820 et le dirigyrent jusqu'en juillet 1903.

Pendant ce xix* si#cle, les Lazaristes eurent ici des saints
et des maitres 6minents. J'ai le yrand regret d'dtre limitd et de
ne pouvoir citer que quetques noms.
Le Bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, a Fdgye de vingttrois ans, fut nomnd professeur de Doyme et d'Ecriture Sainte
et occupa cette charge deux ans : 1826-1827, puis, pendant cinq
ans, it fut Supdrieur de I'lnstitution ecclesiastique de la ville.
Nous le cousiderons conmme le saint protecteur de la maison.
M. Pereymond, supirieur pendant trente-sir ans : 18531889. On raconte que le premier jour de son Supdriorat, ii arrica quelques minutes en retard d la lecture spirituelle ct les
sieiniaristes conmmencuient d se dissiper un peu. R frappa viyoureusement sur le bord de la chaire et dit, d'une coix forte :
SHReynabo ! iterum dico vobis : reynabo cum virga ferrea ! ,.
A partir de ce moment les lectures spirituelles furent toujours
silencieuses...
A cette forte autoritl it savait joindre la souplesse. On raconte qu'un jour, un yroupe de siminaristes, oryanisa un youter
claldestin dans une chambre isolee.
Et voild que tout d coup la porte s'oucre brusquement et
apparut Vaustere silhouette du Pere Superieur. Consternation !
cComme ca, ties amis, esl-ce que cous avez dit le Benedicite , ? Alles le dire duns cos chambres. n Tons se ddfilerent
rapidement et - parait-il- it ne fut plus question de l'affaire.
Les anciens rapportent que. daus ses recommandations aux
cdminaristes, en lecture spirituelle, it rappelait souvent le texte
Sihil, nisi grace, moderatione ac reliN
du Concile de Trente :
yione plenum. n
Ce superieur ldgendaire a laissE une profonde empreinte sur
le clerge de cctte epoque. C'est lui qui fit reconstruire cette
belle chapelle en 1868.
Le bon Monsieur Nicolaux, nd i Ccloux. ia ingt-cinq kilomnetrs d'ici. fut professeur de morale pendant quarante-quatre
(i's 1859-1903). ,Que de cas de conscience ii a resolus ! ( Doctor
nreectoire quand les seminaristes
,lt 'ifluens ,. il pleurait au

faisaient des sermons pathetiques !...
M. Andrieux, Supirieur de 1889 d 1896. dtait un artiste et
,n esprit remarquablement oucert. A la surprise de beaucoup,
it faisdit lire, en lecture spirituelle les a Lettres d'un cure de

crtnipagle

n.

par Yves

le Querdec. et les oucrayes de Goyau
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catholicisme social.
M. Soucay, professeur remarquable d'Ecriture Sainte. futur
tupdiricur ygneral. C'est lui qui, dans une poche de sa douillette.
porta, des Vosges. son pays d'origine, de petits plants de sapins
qui sont aujourd'hui un ornement du jardin.
31. Meuffels, le prdtre au grand teur, dont le sourenir est
impirissable chez ceux qui out eu le bonheur de le connaitre
et de I'aimer.

Les Peres Lazaristes ont donne au diocese un clergy instruit
e, solide. Its ont donng d I'Eglise de nombreux missionnaires,
,criques et pritres qui ont port la foi dans le monde entier.
Qu'il me suffise de nommer le PNre Berthieu, qui sera sans
doute bientOt bdatifid, Mgr Martrou, Eveque du Gabon, Mgr Caslatnier. evdque d'Osaka (Japon).
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1903-1905. Nouvelle tempdte ! Les Lazaristes doivent partir... Its sont remplaces par six pretres du diocese, dont trois
formds par les Sulpiciens : M. Saliege, futur cardinal de 'Eglise
romaine, et archeveque de Toulouse ; M. Brunhes, futur vedque
de Montpellier ; M. Bourbouze, futur vicaire gdndral. Trois
formis par les Lazaristes : M. Tissier, doyen du Chapitre, superieur ; M. Sarazin, futur archipretrede Notre-Dame-au.-Neiges;
M. Magne, dont je n'ai rien d dire... Cette premiere dquipe etait
une heureuse synthdse de Vesprit de saint Vincent de Paul et
de M. Olier.
Parmi les ldeves se trouvait un jeune seminariste, un tantinet espiegle, dont les bons tours legendaires passeront de ydneration en ydneration. Heureusement. ce seminariste est deccnu
sdrieux . c'etait le futur dveque du diocese du saint Curd d'Ars.
Quelle douloureuse 4poque que ce debut de xx* sidcle !
Sous le coup de la loi de Sdparation, les vocations fldchissent,
les confiscations Idgales se multiplient. Le samedi 15 decembre
1906, par une maucaise journee de froid et de neige, ordre est
donnd d'evacuer inmmidiatement les locaux du Siminaire. Les
Sminmaristes, desoles mais courageux ct confiants, font une derniere visite d la chapelle, et se retirent dans leur famille. Le
plus jeune des directeurs fait un dernier pHlerinage dans la
maison, jette d profusion des midailles de la Sainte Vierge
dans toutes les grandes pieces et demande a Marie de se conduire en maitresse de la maison et de nous y ramener.
Pendant sept ans, sons le titre enigmatique d' , Ecole de
Theologie ,, le Siminaire s'installe comme il peut, dans !a maison des Missionnaires, Montee des Roches. Les Carmelites nous
pretent leur chapelle et prient beaucoup pour nous.
Le 29 mai 1913, a deux heures de I'apres-midi, a la SousPrefecture, les bdtiments de I'ancien Grand Seminaire sont
rendus aux ench-res et acquis par M. le chanoine Fleuret, cure
de Saint-Phi'ippe-du-Roule, pour la somme de 48.400 francs. II
a pour concurrent deux entrepreneurs en ddmolition qui veulbnt
acheter la maison pour en extraire les pierres de taille. Une
heure apres, Mgr Lecceur est au Sdminaire ; il en prend possession, et la vie reprend, troublde, toutefois, par deux terriblcs
guerres, des bouleversements sociaux, des transformations dconomiques et matdrielles inouies. Mais a tracers toutes ces vicissitudes, I'&euvre de I'Esprit de Dieu se poursuit : ici se prdparent
les pretres comme il en faut au monde a I'heure actuelle. C'rst
cette longue, profonde et bienfaisante action de 1'Esprit de Dieu
que nous fetons aujourd'hui avec joie et alldgresse, en cette
grande fite de la famille sacerdotale du diocese.
20 juin. - A Tunis, sur les 9 heures du soir, en la Clinique
dioc6saine Saint-Augustin s'6teint Mgr Gounot, qui, la veille,
avait recu 1'Extreme-Onction des mains de M. Verhas Visiteur
de la province d'Algerie et Superieur du grand S~minaire
diocesain.
Mgr Gounot, le 8 juin, par voie aerienne, etait rentrd de
France ob nous I'avions eu , Paris lors du sacre de Mgr Fresnel,
le 4 juin. Sans perdre une minute, il s'6tait remis au travail
avec l'optimisme et le courage qu'on lui a toujours connu.
Pourtant il se sentait Idgerement indispose, mais comme de
coutume, encore, il ne voulait pas attacher d'importance i ses
malaises.
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Le samedi 13 juin, la fiAvre le contraignit ndanmoins A ne
pas envisager de se rendre A Bizerte le lendemain, pour la bdnidiction de la nouvelle dglise. Le malaise s'accentua durant la
nuit, et dans la matinde m4me du dimanche, on dut transporter
Monseigneur a la clinique Saint-Augustin. Le diagnostic d'une
occlusion intestinale rendit quelque temps perplexe devant la
solution extreme d'une intervention chirurgicale. I.e ecndredi,
enfin, on se d6cida A tenter I'operation : elle eut lieu aussit6t
apres l'Extreme-Onction que Monseigneur demanda, affirmant
simplement, avant de recevoir le viatique : voild ma dernimre
communion !
Apres l'opdration. et dans I'apres-midi, Monseigneur put
cependant converser une dernibre fois. et tdlephoniquement.
avec son frere qui lui parlait depuis Lyon. Le mal s'aggravait
avee .les heures, et le samedi.
13 heures, Mgr Gounot entrait
en agonie ; cela dura, avec des hauts et des bas, jusqu'a son
dernier souffle, sur les 9 heures du soir.
DBs 23 heures, apres 1'embaumement, M. Jean de Hautecloque, ambassadeur de France. Rdsident-gdnBral, venait s'incliner devant la d6pouiile de Mgr I'archeveque de Carthage.
Geste de sympathie, de vdenration et de priere qu'accomplirent,
par la suite, nombre de personnalitds et de braves gens.
Le jeudi 25 juin, I'Office religieux eut lieu solennellement
A la cathddrale Saint-Vincent-de-Paul, A Tunis. Notre confrere,
Mgr Montaigne, arrive de Paris par avion, c6lEbre au faldistoire
assistd par d'autres confreres, MM. Lampe et Espenon.
-A la fin de la messe, Mgr Leynaud, archeveque d'Alger et
jadis curd de Sousse, ne put s'empkcher de dire les mots d'adieu,
oi vibre tout son ceur jusqu'A I'dmotionnant : A bientot. Ce
ne devait pas 4tre une simple formule oratoire, car six semaines
plus tard, le 5 aoit, cet A bient6t devait etre une apre rdalitd .
Mgr Leynaud moui-ait A son tour. En ce 25 juin, comme tant de
fois dans sa vie, il laisse parler son Ame fraternelle.
Monsieur l'Ambassadeur,
Monsieur le Reprdsentant du Bey,
Cher Monseigneur qui pleurez un pire avec tout le
Clerg4 de Carthage,
Excellences, Messeigneurs, Messieurs les Reprisentants
des Autoritds civiles et mititaires, mes tres chers
frdres,
Les prieres et les larmes de tout un peuple sont le plus bel
hommage qui puisse etre rendu au vdnrde et tres aimn Archevoque de Carthage et Primat d'Afrique, dont la mort est venue
subitement endeuiller non seulement 1'Eglise et le Diocese de
Carthage, mais encore I'Assemblde des Cardinaux et Archevdques de France et I'Episcopat franqais tout entier et spdcialement l'Afrique du Nord.
A ce deuil, vous dtes venus vous associer d'un ceur tout
fraternel, vous Vdndrds Seigneurs et vous, Excellence Rivdrendissime, qui etes venu, accompagnd de Mgr le Recteur des Facultds Catholiques de Lyon, representer S. Em. le Cardinal Gerlier, Primat des Gaules, dont les Tunisiens gardent de sa dernidre visite un grand souvenir. Nous savons quelle haute estime
it avait pour Mgr Gounot. Veuillez lui transmettre nos respectueux remerciements.
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Ces prieres et ces larmes sont 1'hommnage de tout un peuple :
il le mnrite bien le diyne fils de saint Vincent de Paul qui pendant quaraute-sij ans, tour d tour professeur de philosophie,
superieur tres ddeou et tres ainre des seminaires de Constantine et de Montauban, homme d'teuvre, au courant des besoins
prtsents, grand ami des Semaines Sociales ainsi que son digne
frere et tres dislingfu doyen, professeur de Droit des Facultds
Catholiqucs de Lyon, dont nous partagyons tous la douleur.
II les a mdritis, vous le savez bien cous tous, mes tres chers
freres, qui Vacez reu depuis seize ans tracaillantsans relbche :
d vous donner de bons prdtres. a se faire aider par de vaillants
cencourawer
missionnaires. a bitir des dylises, a soutcnir et
tous les mouvements d'action catholique sur tous les fronts de
son apostolat, arec son bon sourire, qui lui donnait un charmen
auquel on ne pouvait rdsister.
aLa France I'arait ru en 1914-1918 sur les champs d I,
taille pret a mourir pour sa patrie.
Vous l'aes ciu. rous tous. chers Tunisiens. sans distinrtimil
de religion, ilevant au-dessus de vos tItes le drapeau dr la
charitd. prdt a rendre service i tous, a precher la concorde,
'union fraternelle, i rous rappeler sans cesse que nous sonmmes
tous les enfants du minte Dieu, qui r'gnpe au ciel et que ,mus
derons faire rgcner dans toutes nos fam-illes. Roi d'amour. Sans
ent it n'y a
la charitd dans le respect. dans un vrailderiot
nulle part sur la terre et ii ne peut y acoir nulle part de croritable paix, de rrai bonheur. Voils ce que vous nous diaie;
encore, mon tres cher ami, si nos caeurs pourai'nt cous redrs'.ser ricant sur ce cercueil. Vivant, mais cous Vetes toujours. La
parole de noire divin Sauceur est toujours craie : a Celui qui
deaneure en moi. qui se nourrit de 'adorable sacrement que fai
couil laisser sur tous les autels du moode, a la vie dterncllc. '
Cette ie eternelle, nous sumnmes tous ici pour prier humblement Dieu juste, bon et misdricordicux de vous la donnrr
dans toute sa spleadeur. C'est la priere que cous demandiez le
jour olt vous fites sacrd i Paris par le Cardinal Verdier, pour.
vous aider, commne rous le disie:, i porter les lourdes responsabilitds de otre
o'piscopat ; de telle sorte que cous nacez p(s
it redouter l'appriciatiotn finale du Son'cerain Jugse.
Mais nous n' sonmmte pas ls sus
scus it rier pour rous. Nous
sonmmtes sirs que la Tres Sainte I'ierce Marie, dont vous fit,'s
toujours I'enfant, Iapdtre de son culte. intercede pour rous ar'e
saint Vincent de Paul, eotre Pisre, le liere Le Vacher, tous cewr
qui corntme lui. sont lotombs na service des .Yord-Africains et de
tous vos frires les Lazaristes. qui dans nos Missions el
ci ,inaires ont fait et font toujours tant de bien. Ainsi une boni,,
place vous est proeparre auprss de Dieu.
,; rand el tres .ehherCarA c6td de ces intercessions, rene 6
dinal Lavigerie, gadnt de Iapostolat, fondateur de nos vaillant-i
et bien-aimis Prres Blancs. Et vous, Monseigneur Combes, .si
pieu.r et si bon, et cous Monseiqncur Lemnaitre, missionnaire intrepide, dont nous ne poucons oublier le zsle pour la gloire rtd
Dieu et pour le bien de toutes les nmes de ce pays, venez a:cueil.lir votre digne frere et successeur. Et tous ensemble, arce
les dvdques de l'antique Eylise africaine, nos pbres . Pater mi.
Pater mi, currus Israel et auriga ejus, continuez i protdger et
d guider le char sacrd de cette grande et glorieuse Eglise dans

-

55 -

le double esprit de la justice et de l'amour de Dieu, el de l'amour
de tous nos frbres. Un jour, quand Dieu voudra nous ressusciter
tous et nous rappeler d Lui, cous sortirez ensemble de cos tombeaux. El nous, qui vous avons connu et aimn, nous chanterons
acee vous les Oternelles misdricordes de Dieu.
Mais aujourd'hui, 6 vc~nrd et tres cher Monseilyeur, ce sent
nos priires que nous offrons d Dieu pour qu'il daigne vous recevoir dans la paix et le bonheur eternels.
Monsieur l'Ambassadeur, mes trbs chers freres, depuis plus
de soiraante-dix ans, j'ai pu admirer les bienfaits de toute sorte
dont la .France, fille ainee de l'Eylise, a comble l'Afrique du
Nord. J'ai cecu au milieu de vous, chers Tunisiens, et it rm'a dtd
donn, de conslater dans le respect de toutes les religions les
continuels progyres du christianisme.
Sous le ylorieux pontificat de Leon XIII, du Bienleureux
Pie X, de Benoit XV, de Pie XI et Pie XII, les vaillants archecdques que je viens d'ieoquer se sorn totalement donnes dans ce
pays d l'ceuvre humaine et divine de faire connaitre, servir et
aimer de plus en plus te bon Dieu. Its out fondd d'admirables
institutions pour le peuple des villes et des campaynes, pour les
malades, les pauvres et les enfants. Ah ! elle est tres grande,
notre dette a leur dgard ! Gardes-en le plus fiddle souvenir et
de cette dette de reconnaissance tdchons de nous acquitter tous
en nous unissant aux pridres solennelles qui ront termiiner eltte
tnmoucante cdrdmonie.
Vous surtout, priez. prdtres qu'il a tant aim~s et cous, reliqicuses, de toutes les Congrdcyations que j'ai vues depuis plus
de trois quarts de siecle partout oit vous appclaient des souffrances 6 soulager, des enfants a instruire,des affligis a consoler, prie: pour celui qui vous a si souvent bdnies et encouraydes, d'etre dignes de votre magnifique vocation.
Et enfin, vjndrd et trbs cher Primat, pour rialiser le souhait de l'Eglise dans ses pribres pour les defunts, nous supplions
notre Divtin Sauveur de vous donner le repos
tternel : Pie Jesu,
Dowiine, dona ei requiem.
Au revoir, auprbs de Dieu, cher Monseigneur, a bienltt.
Les absoutes rituelles furent donn6es par les eveques pirsents : Pinier, auxiliaire d'Alger, Ancel. auxiliaire de Lyon. Duval, evique de Constantine, et Leynaud, archev\que d'Alger.
A la sortie de la cath6drale tunisoise, le cortege accom;agna quelques temps le cercueil sur la route de Carthage. De\ant la statue et sur le terre-plein de l'avenue Jules-Ferry, la
ceremonie officielle se termine par un dernier hommage de la
foule h i'ami des humbles. h son archev4que. Un convoi automobile prend alors la direction de la Primatiale de Carthage
'h pros de seize kilomitres). Peu apres midi, I'ultime absoute
est donn6e par le c61brant de tout
Il'heure, Mgr Montaigne,
avant que dans la crypte, sous le cheur de la basilique SaintLouis, soit descendu le cercueil de Mgr Gounot, qui vient ici
reposer B cotM de ses illustres preddcesseurs : le Cardinal Lavigerie, Mgr Combes et Mgr Lemaitre. R. 1. P.
Pour caract6riser sans retard Mgr Gounot (en l'attente de
textes ultdrieurs), I'allocution de Mgr Hervt Bazin. lue au micro
de Radio-Tunis, le 21 juin, donne une juste idWe de cette belle
Ame et resume heureusement cette vie de Mgr Gounot. simple-
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meat mragnanime . Clero plebique totus. Tout entier A son
clerge, tout entier A son peuple

La mart de Mgr Gounot est pour tous ses pretres une vvri-

table et profonde peine, surtout pour ceux qui I'ent approchI
de pres. Nous l'aimions beaucoup, non seulement t cause de
toutes ses qualit6s, d'intelligence, mais plus encore d cause des
qualitis de son cwur. 11 9lait bon ; la bont6 etait, semble-t-il.
sa qualite dominante ; elle rayonnait de lui, et tous ceux qui
l'ont connu ont apprecid en lui cette qualite ; beaucoup plus rare
qzton ne croit, surtout 4 un semblable degrd, chez un hommne
occupant une importante fonction.
Sa vie entiere a dt0 consacrie au service de Dieu et des
dmes. 1 s'est destine tres jeune au sacerdoce, et ii fut specialement distingue par un directeur du Seminaire de Lyon, qui
devait devenir plus tard le Cardinal Verdier, et qui lui garda
une tres grande et fiddle affection (voir Annales, t. 105, pp. 307315). Le jeune abbe Gounot coulut alors, dans la gqndrositg de
sa jeunesse, entrer dans une Congregation religieuse entirc'ment consacree aux Missions et d la formation des prdtres, la
Congrdgation fondde par saint Vincent de Paul, dont les membres portent le nom de PrLtres de la Mission on de Peres Lazaristes. II fetait, it y a quelques mois, le cinquantietne anniversaire de sa profession reliyieuse : c'est dire, puisqu'il n'acait
pas encore soixante-dix ans, qu'il dtait entrd tres jeune parmi
les fils spirituels de saint Vincent de Paul.
Retatons brievement les premieres 6tapes de sa vie sacerdotale : ordonnd prdtre le 25 mai 1907 [d Paris, par Mgr de
Courmont], d 23 ans, it fut successivement professeur 6 la mai-

son de formation des jeunes religieux lazaristes & Dax, oh ii enseigna la philosophic, puis l'Ecriture sainte. C'est a cette vie
d'dtude et de priýres, au calme reylemcnt d'une communault
fervente, qu'il fut arrachd par la guerre en 1914 ; il partit
d'abord au front, comme ambulancier, puis, sur sa demande.
dans une unite combattante ; it fit partie des chasseurs alpins.
puis d'un re.iment d'artillerie, revint ensuite an 159* rigiment
de chasseurs alpins, et fut I'objet d'une magnifique citation :
, Soldat tr.s brave et d'une haute valeur morale : Ners6 sur s.
demande, d'une ambulance dans une unite combattante, s'est fait
remarquer par son courage et son devouement en toutes circonstances. notamment au cours des combats de Barleux et de
Biaches, on septembre et octobre 1916. Venu dans l'artillerie
conine brancardier. a fourni la preuve de ces mrmes qualit6s.
en aidant, en juillet 1917, au transport des bless6s de toutes
armes A travers un village violemment bombard& par l'ennemi ,
6' R.A.C., n° 390, 2 octobre 1917 . Le Livre d'Or du Clergd et
des Congrigations.
Apres la ,/uerre, ii continua d'enseigner la philosophic, puis
la thWologie, a Paris (1918), et d Dax (1919), jusqu'en 1922, dat'
a laquelle i f(it nomina supdrieur du Sdminaire de Constantine;
ce fut son premier contact acec I'Afrique da Nord, t laquelle
Dieu le destinait ; it y resta huit anndes, au cours desquelles.
it eut l'occasion de ienir en Tunisie ; it participa notamment au
Congres Eucharistique de Carthage en 1930.
NommW ensuite supdrieur du Grand Seminaire de Montauban (1930). il y developpa encore ses qualites de rayonnement
intellectuel et social ; le c6dt social du catholicisme l'intdres-
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sit
tout particulierement, et pas simplement d'une maniere
speculative, comme on aurait pu s'y attendre checz un hommr
qui avait presque toujours vecu une vie de professeur.
II excellait d lancer les jeunes pretres dans faction, ainsi
quo beaucoup de laiques qui aimaient d troucer pres de lui un
appui et un conseil. II avait, comme son frere, M* Gounot, le
souci continuel des ameliorations socialcs et familiales, et ii
etait parfaitement documente sur ces problemes.
Pendant ce temps, en Tunisie, la sante de Mgr Lemaitre,
idy de soixante-treize ans, donnait quelques inquidtudes ; la
direction et I'administration du diocese de Carthage clait une
charge trop lourde pour les epaules, pourtant si robustes, de
I'ancien dvdque du Soudan. de l'ancien inspecteur des Troupes
Noires, devenu Primat d'Afrique. Le Vatican dcrida done de lui
donner un coadjuteur acec succession (voir Annales, t. 103, pp.
159-161), et le choix du Saint-Siege, arec 'ayriment du Goucernement franqais, se porta sur le supiricur du Seminaire de
Montauban, M. Charles-Albert Gounot, Pretre de la Mission (von
Annales, t. 102. pp. 855-860). 11 fut sacrd A Paris, le 28 octobre
1937 (voir Annales, t. 103. pp. 79-83). et succeda automatiquement d Mgr Lemaitre, d la mort de celui-ci, peu de jours apres
le Congrbs Eucharistique d'Alyer auquel tous deux prirent part,
le 16 mai 1939.
Je n'ai pas besoin d'ecoquer les difficultds de la pdriode
pendant laquelle se deroula son episcopat : que de traverses,
que d'incertitudes, que de situations retournues et compliquees...,
et que de r:ines accumuldes dans notre Tunisie apres l'hiver
42-43... Les importantes Jylises de Sfax, de Sousse, de Bizerte,
de Thbourba, complbtement ddmolies, sans compter beaucoup
d'autres plus ou moins abinmes. et les presbyteres et les seminaires d remettre en Etat... Le diocese de Carthage se trouva en
face d'innombrables chantiers de constructions ou de reparations. Le temps nous manque pour etablir un bilan complet des
constructions et des reparations accomplies depuis la derniedr
guerre. Le jour oit ce bilan sera itabli d'une maniere complete,
on sera dtonne du formidable tracail qui a ete realise en moins
de dix ans. Que de devis a examiner, que de dipenses i engager,
pour lesquelles ne suffisent ydndralement pas les dommayes de
guerre, ni les dons des fiddles, que de soucis materiels, par consdquent, qui n'ont pas cesse, pendant dix ans qui viennent de
s'ecouler. Mais aussi on commence d en voir le resultat : les
eylises de Tebourba, de Franceville, de Bizerte, de Gromba!ia,
de Saint-Joseph de Tunis, la recolnstruction de Notre-Dame de
Sousse, bientot la nouvelle grande eglise de Sfax, sans compter
beaucoup de petites eglises bdties ou rebdties... Ce vaste programme de reconstruction, Mgr Gounot l'a accompli sans abandonner le lourd labeur quotidien qui s'impose d tout edvque ;
I'administration d'un diocese tres etendu, les confirmations .
administrer,les ordinations,les receptions et reunions de toutes
sortes, une correspondance considerable et quotidienne. It y a
use une santd pourtant tres robuste. II n'aimait pas a se menager. et ceux qui vivaient prbs de lui disaient qu'il ne savait
pas se reposer. Son repos, c'taient ses livres ; il aimait lire,
mais pas des lectures mediocres ; ce qu'il aimait, c'dtaient les
livres les plus denses de philosophie, de sociologie, ou d'dtudev
religieuses. II en voyait tr&s vite les c6tds faibles, grdce & son
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passe de professeur, parce qu'il avait dans ces matieres u'
yrande compltence : suns nckhancetd, car it etait incapable de
,inchancetd, il acait rite classd les licres ou les articles de rerue qui n'uapporhtient rien de noureau, ou dont la doctrine n'tait
pas stire. It s'ltonnait qu'on put apprecier facorablement des
uucrayes falbles, des thIses iral appuy;es. En recanche, it pretrait une ccritable joie aux lectures riches des thdoloyiens, ide
sociolouces, des canonistes, des historiens.
II avait trIs forteient le souci d'e-poser la valeur intellectuelle des douyies catholiques et des sacants croyants. Aussi
fti-il heurcux d'cablir tous les ans, yrice a des concours ,en&retux, un proiratmime de condfrences [aites par d'authentiquet
savants cetholiques, ct it aimait Dt y assister, lui-,mdte, quand
d'autres occupations ne le retenaient pas ailleurs.
Hloitme d'actioit par profession, ou plutdt par ddcoucment,
par charite. il scible qu'il [ut plutdt, par yoit, un intcllcrtuel,
un Ihonime d'etude, passiounn pour les iddes.
ct cdtque. It amit la
il dtait plcincment prtre
uot
.... En
bont; d'un pere, le decoucntent d'un pasteur, la sdrettd d doctrine nracessaire au chef d'un diocese, acec la charite d'u, fits
de saint Vincent de Paul.
II avait aussi du pritre ct du pon•ife, 'esprit de foi, et fesprit de prirce. On I'a bien vu, la ceille de sa mort, quand ii reVut sur sa demnande, Ics deruiers sucrements, arcnt de receroir
l'ectrtdme-onclion des mains de Myr Verhas, supericur du
Grand Seminaire, auquce it purtait une ir's confiante amitie,
il s'adressa u tous ses collaborateurs habituets rduuis autour de
lui {.1yr Perrin et plusieurs autres). ct exprimna ses sentiments
de foi, d'abandon 0 la coloint de Dieu. arec le calme et la scrdnito la plus entiere. Malgre les protestations de son entouraye,
it ne se faiscit pus d'illusions. et attendait sa derniere h,'ure
acec la confiance filiale du bon seritleur que son maitre appclle aupres de !ui. /I fit remarquer que le lendentain dtait un
samedi, jour de la Sainte T:ierye. ce qui signifiait certainemint' :
c'est demain qu'elle ricudra me chercher pour ie conduire rert
son Fils.
Une semblable mort est une mnort enciable. Mais. c'cst aussi
un exemple et une lecon.
Jeudi, ii ira prendree place auprs, de ses trois preddcesscurs,
Ic Cardinal Laieriferie, MIgr Ctobes. Igyr Letmaitre, dans le coreau
reserve aux eveques dans la basilique de Carthage. Et dans
quelques mnois, un autre archevdque riendra continuer une Iiynde dpiscopale qui remonte Ir&s loin, presque aux origines du
Christianisme.
Car I'Eglise. d tracers tous les deuils et toutes les vicissitudes de I'histoire, continue immanquablement de rdaliser l'wn,vre que le Christ a confide d ses aeptres et a leurs successeurs.
22 juin. PWleriinage de la Maison-AMre au Sacre-Cwurn de
Montmartre. Aux nmemibres des deux Maisons-Meres qui montent

b Montmartre, en cette annuelle occasion, se sont joints en qua-

Ire cars, les deux cents Sceurs Servantes qui actuellement font
leur retraite a la rue du Bac.
Leur nombre se renforce : en ce jour. nombre de Soeurs de
diverses maisons de Paris, gravissent la Colline. et viennint
s'unir a I'oftrande et h la pribre communautaire des coeurs vincentiens.
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Aussi, majestueusement precedde du suisse avec hallebarde
et tricorne rutilants, la thdorie des cornettes (toutes bien empeses) s'avance en ordre parfait... et garnit splendidement les
chaises de la nef principale.
I.-haut, de la tribune, lancees avec pitEt et dans une technique gregorienne de fin d'annie. s'envolent quelques pikces de
f'office du Sacr-Cceur. Ce sont les cleres de la Mission, qui. heureusement. interpritent la ferveur de toute I'assembl6e. Sur la
fin de celte messe du Tris Hunor6 Pere, I'acte de consecration
traditionnel redit et rCsume les desirs et les sentiments de ceux
que presse !a charite du Christ.
24 juin. - Sous la plume de Daniel-Rops, 'hebdomadaire
Carrefour (Lettres-Arts-Spectacles) de cette semaine saisit. en
une serie de croquis d'actualite. les ivantes manifestations de
la Reliyion dans la Cite. Aujourd'hui. le brillant essayiste est
alle voir f Bagnolet. afix portes de Paris. une illustration de
l'activiti toujours apostolique et g-nereuse des veritables missionnaires - aniiles de I'esprit de saint Vincent, penetr6s du
sens de la mission qui dolt toujours s'adapter aux besoins du
temps et du milieu. Les Annales, qui ont ddji d\oqud les ddbuts
de la Mission sous la tente (t. 116. pp. 147-157), sont heureuses
de suivre cet apostolat - et parmi maintes autres. - cette
buuillonnante activit6 do nos missionnaires missionnants.
C'est ei la porte de Baynoolt, pas bien loin du metro Gambetta. De castes terrains, prolongeant Ies anciennes fortificalions, s'dtendentl . entre les blocs des ti habitations a bon marchf I de la ville et la modeste banlieue. De ce plateau on voit
luire les milliers de lumieres de Paris, mais la foule qui St
presse an long de l'atcenue, puis sur Ic pierreur sentlir serpentant parmi I'herbe n'a de regards que pour d'autres lumidres,
rblouissantes. qui trouent la nuit et semblent appeecr le chaaind. at;cec 'appui des haut-parleurs.Un cirque ? Ce chapiteau
(d toile certe, a deux mtits. au haut desqucls flottent le drapeau
francwais et celui, blanc et jaune, du Pape ? Les Forains du Bon
Diu sont la et, pour que nul n'en ignore, ils ont inscrit leur
nonm. en lettres de cinquante centimetres sur un calicot blanc.
Ce sont des Lazaristes, c'est-a-dire les descendants de ceux
que saint Vincent de Paul institua pour aller porter I'Evangile
dinsls les campaynes : au temps de Monsieur Vincent ddja on se
',proci/Eupit de la dichristianisation.On sait le rdle qu'ont assume en France, dans les cent ans qui suivirent la Contre-Rdformc. les missions ; Ie PIre Maunoir en Bretagne, saint Fran,ois lft'gis sur le rebord oriental du Massif Central, saint Grignion de Montfort en Vendee et alentour, ont remud des foules,
laboure des terres oFt rien ne levait de l'antique semence chrdlienne, et lear action se repere encore en traces vivantes jusqu'i nous. Les modernes a missionnaires sous la tente , n'ont
fait qu'adopter a la psychologie populaire du xx ° siecle des mdthodes dprouvtes. A les voir en action, il n'est pas malaise de
se representer ce que derait tre, au xvi" sihcle, une de ces
missions dont se sourient I'histoire. Le pittoresque n'y manque
pas davantage, cc pittoresque auquel les saints ne se refusent
point.

L'idee vint done, ii y a quelque cinq ans, & un missionnaire
lazariste de Loos-lez-Lille, par hasard en sejour dans une ville
de la banlieue parisienne. Devant l'dglise tristement vide, il se
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posa des questions : comment attirer dans la Maison de Dies
les foules qui se dirobaient ? Mais, si elles y venaient, comment
les y faire tenir, puisque l'6glise, vdtuste, ne contenait guere
plus de trois cents places ? A force de creuser ces questions, la
solution jaillit en lui. A la porte de Paris, en passant, il avait
apercu les tentes d'une foire, maaeyes, balancoires, tirs 6 la carabine, cirques et attractions. La toile de tente ! Le chapitean
du cirque ! 11 en existe de dimensions moyennes, capables d'abriter deux mille a trois mille personnes, dix fois plus qu'une petite dglise, et son instinct d'homme qui connaissait bien le peupie le lui disait. ii serait infiniment plus facile d'attirerdes tiedes, des inddcis, des timides dans cet inattendu idifice de toile
que dans celui trop classe et cataloyud de M. le Cur, !
Depuis cinq ans done, deux chapiteaux de Forains du Bon
Dieu se deplacent soit dans la banlieue parisicnne, soit dans la
grande agglomeration Lille-Roubaix-Tourcoing. Bient6t, un troisieme, plus vaste encore, sera en service. Chaque cirque comple
quatre missionnaires, des homines pleins d'enthousiasme, de fo,
de gindrositd, et d'une bonne humeur communicative. A I'endroit qui leur est assigyn, its passent un mois : la premiere semaine est de preparation,durant laquelle la toile est montee,
Venclos installM et - ccci est plus extraordinaire - dhaque famille avertie de l'ouverture de la mission, par une visite personnelle, sans souci des rebuffades.
Et chaque soir, ensuite, la , representation ," commence.
Sur un des ctds de la tente une grande estrade a etC dressde,
qui porte un autel ; i cted, une a chaire n improviste, drapie
de rouge. Des le ddbut, I'atnosphere est crdYe, le contact est'
pris. Ces hommes n'ont aucun des tics, aucune des timiditis,
aucune des formules qui, si souvent, mettent entre l'orateurd'un
sermon et son auditoire un indechirable dcran. C'est direct, c'est
simple, c'est frappant. Entre le missionnaire et son public, un.
dialogue s'enagge. oil ii faut bicn que chacun participe : ce diable d'homme ne laisse dormir aucun ! De quoi parle-i-il ? De.
vertus naturelles d'abord, de l'honnetetd, du travail, du respect
de soi-minme ; de petites histoires, d'un style un peu... marseillais, mettent en confiance l'auditoire, mais I'amnent, tout doucement, ( recevoir d'uttiles lecons. Puis r'est un sermon, un :rat
sermon, qui dure vingt-cinq minutes. et qui stupeur, se fait
dcouter par une foule recueillie.De quoi y est-il question ? Uaiquement du Christ, de l'Evangile, raconti en termes directs et
simples. II devait en dtre d peu pris ainsi quand, dans les bas
quartiers d'Ephese ou de Corinthe, Paul et les premiers disciples parlaient... Ensuite vient un t tableau vivant ,, d'un style,
ii faut I'avouer, tout a fail patronage, qui pritend d 'voquer un
des chapitres de la Bible : quel bon public ! II est ravi... Le Bon
Dieu (qui est incarnd par une jeune fille en robe rouge) cree le
monde, precipite les mauvais anges, chasse Adam du paradis :
toute i'assistance est enchantke. Quand, apres un salut du SaintSacrement, elle s'dcoulera, on entend de groupe en groupe dos
rdflexions admiratives, comme au sortir du meilleur spectacl".
J'entends bien que les dilicats pourront juger sdverement
cette mithode : on est loin de l'art oratoire qui s'enseigne ci
Saint-Sulpice ! Mais le fait est incontestable : cette technique
reussit. A Bagnolet, par exemple, oiu la population ddpasse dixhuit mille dmes, toutes les messes du dimanche ont bien du mal
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d ramasser un millier de fideles. Or, sons la toile des Forains
du Bon Dieu. chaque soir, vingt et un jours de suite, it vient
entre deux mille et deux mille cinq cents personnes, sans parler
de ceux qui se refusent d entrer, mais dcoutent de dehors, cachds dans les terrains vagues d'alentour : il y en a, chaque soir,
quelque deux cents ! Rdsultat plus impressionnant encore : les
missionnaires dentandent e leurs auditeurs de venir a t'dglise,
le matin, d une messe qui se celebre & 6 A. 15 ; its arrivent 4
y compter trois cents personnes, et l'dglise est pleine, qui, depuis longtemps, n'en a pas tant vu ! II y a aussi des baptvmes
d'adultes, des bdnedictions donnees i des couples qui, depuis
longtemps, se contentaient d'un mariage civil ou de pas de mariage du tout ; it y a des premieres communions faites bien
aprns l'dge... Tout cela ne laisse pas d'etre saisissant.
Et, les preuves en sont no'mbreuses, la trace du passage des
missionnaires dure, longtemps apres. Des groupes d'Action Catholique se constituent. I'assistance aux messes dominicales augmente. Chers Forains du Bon Dieu. au verbe fort, & la mimique
frapAante, d l'dnergie infatigable ! S'il fallait une preuve de
plus que ce vieux peuple de France n'est pas si ddchristianise
qu'on I'assure et qu'une rdadaptation des mrthodes apostoliques
s'impose, & eux seuls, its la donneraient !
24 juin. - Evoquant l'inlassable devouement et les remarquables rdussites des Sceurs de Saint-Vincent de Paul, h Arras,
dans leur Institut des Sourds-Muets et Jeunes Aveugles, bientdt
centenaire, le journal La Voix du Nord du 26 juin 1953 rapporte
la ceremonie de ce jour. En cette fin d'ann6e scolaire I'on rdcompensait un tout petit peu les longues sdries d'obscurs et pers6v6rants sacrifices, et une partie de l'abnegation d6pensde depuis 1855 au service de tels lH!ves : sourds-muets et jeunes
aveugles.
Salt-on suffisamment le patient et gdn&reux travail qui
s'accomplit derriere les murs de l'lnstitution des sourds-muets
et jeunes aveugles, rue des Augustines ?
Qu'ils soient insensibles aux sons qui jaillissent autour
d'eux, incapables d'exprimer par le langage leurs besoins et leurs
sentiments, ou ignorants a tout jamais des lignes et des couleurs, ces humains, grace d des personnes devoudes, ne sent pas
pour autant retranchds de I'humanitd, participent d ses travaux,
s'enrichissentde la culture amassde au cours des siecles et connaissent ainsi une existence que beaucoup de crdatures dotees
normalement ne soupyonnent peut-dtre pas.
On I'a bien vu, mercredi matin, quand les elýves de l'dtablissement ont exrcutd, devant une assistance attentive, un programme que mainte 6cole ordinaire aurait et6 heureuse de prdsenter. En effet, la Grande Valse brillante de Chopin a dtd dansde en un gracieux ballet par des eleves sourdes, puis des mouvements de gymnastique ont 6td exdcutds avec une prdcision remarquable par des dleves sourds. Au piano ensuite le petit JeanClaude Richez, aveugle, a joue avec talent le Petit Cosaque, suivi
par Jean Wozniak, aveugle dgalement. qui interprdta le premier
mouvement de la Sonatine de Ravel. Ce jeune pianiste d'ailleurs
est dleve au Conservatoire de Lille, ot il a d•jj obtenu tout rdcemment un premier accessit d'harmonie et une premiere mention, d l'unanimite, avec filicitations du jury, & l'orgue.
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Les Dtecor's. - Aussi, comment ne pas partager l'dmotio%
de M. Catoire. dpute, ancien ministre, quand il se rendit sur la
scene, oit ces chariants divertissements avaient eti doIn;s
pour exprimer sa joie de voir les maynifiques resultats oitenus par les bonnes swurs et leurs auxiliaires, et sa grande salisfaction d'apporter officiellement des recompenses qui sanctionnaient justement leurs mdrites.
Et M. Catoire remit a Swur Thirese, cinquante ans de vie
religieuse, prtseite ia 'lnstitution d'Arras depuis 1903, oi rlile
se d6voue sans compter a la formation de ses 6lMces, la croix de
la Santt publique.
Steur Gabrielle. trente-deux ans de presence a l'lnstitution,
oi clle s'occupe acec une abndgation totale de la classe des
sourds-muets, refut les palmes acaddmiques.
M. Lasselin, jardinier,et honmme a toutes mains de l'lnstitution. depuis cinquante ans, que tous les Arrayeois appellent
familierement Franois, rcrut la croix de chevalier du M.rite
social, ainsi que Mile Celina Boyacal. qui a djat consacre quarante ans de sa vie an service des autres.

Des Fleurs et des Compliments. - D'exquis petits pate's
rinrent apporter des fleurs d chacun des derords, puis Myr Periin, evdque d'Arras, Bouloyne et Saint-Omer, qui mnait assistO
i cette petite fIte, vint retmecrcier M. Caloir edcette remisc tie
rdeompenses qui en distinguant ies plus mtritants retombent
sur toute la maison. En fclicitant les decores. Myr Perrin avoun
sa et'lite preference pour l'institution qui poursuit une <ercre
si belle et c.rprimat sa satisfaction, se faisant, dit-il, I'interprfte
des enfants.
La cedrdonie prit fin par le chant de la larseillaise. Elle
avait commence par le complimentl d'un petit aveugle adress.
a M. Catoire et i Mylr Perrin, en presence de la Steur Aynis, superieure de l'institution, entourde de la Sweur Visitatrice, des
Swurs Sup;ricures de Saint-Charles et de Honrille, et de MM. tl's
abbes Marissal. secretaire de l'reche, et Lartisien, aumdnier tde
'institution.
25 juin. - Dans la Salle des Actes. de 1'Institut Catholiqu•
de Paris. en cette periode d'examens. en presence d'une cornette.
d'un laT'r et de trois I.azaristes. notre confrbree M. Florkowski.
soutient brillainment sa these doctora!e de philosophic :
L'lhomme dans ol morale berylsonianne, fruit de plusieurs anndes de travail et de reflexion. Sept professeurs de la Facultd
de philosophie se trou\ent sur I'estrade. Aprbs un expose. vivant.
aniain
et longuement medit6, dans une langue technique. le
candidat rlsume les grandes avenues de son travail. ouis rdpona
aux objections du chanoine Roger Yerneaux. de MM. Eyseld. di
Monlion. Rolland-Gosselin et du P. Dubarle. Pour sa part, M. lI
chanoine Lallement. thomiste fervent, n'a rien
o
observer sur
ce cas et cette philosophie du xx" sibele. II se trouve lh avec sts
doctes colligues. pour reconnaitre le labeur attentif de I'elbxe
studieux de jadis. aujourd'hui docteur maxima cum laude.
25 juin. - II y a aujourd'hui quinze ans. en 1938, a Madrid. durant les souffrances de la guerre civile, s'dteignait u:1
charmant confrere catalan. M. Daydi. aumtrnier des Filles de la
Charit6.
Empruntons encore aux Souvenirs de M. J.-B. Lasserre.
.crits alors h Madrid mime quelques traits et une exquisse de
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ce cher M. Daydi, laborieux et sympathique. Dans son sillagnous rencontrerons ici, comme plus haut au 8 mai, M. Az6mar,
recteur de Saint-Louis des Francais, si devoud pour toute la
famille de saint Vincent.
M. Leandro Daydi etait, A la Calle Fernandez de la Boz,
notre doyen d'dge, pour ne pas dire le vieux de la maison.
C'etait un travailleur infatigable et jamais il ne voulut admettre
qu'il fut assez dag pour se reposer. Son intelligence etait toujours en 6veil, sa memoire jamais en dWfaut. Quand ii y avail
des doutes ou des discussions sur un point d'histoire ou d'drudition, c'etait gen6ralement lui qui, lorsque l'objet du litige etait
parvenu d son oreille un peu dare, tranchait la question avec
une precision que personne ne contestait, car on savait qu'il parlait en connaissance de cause. N'eut ite sa surdite - qui fut la
croix de ses dernieres annes - ii eut dtd capable de rendre,
entre quatre-vingts et quatre-vingt-cinq ans, tous les services
d'un confrere valide.
Quelques jours avant qu'dclatdt la Rvtolution (en juillet
1936). il prdcha la retraite des Saurs a la Maison centrale (de
Madrid) et it estimait inginument que cela le rajeunissait. II
parlait volontiers de sa jeunesse ; et il acait imagind - entre
amis - de ne pas s'octroyer quatre-vingts, quatre-vingt-trois
ou quatre-vingt-cinqans - ce qui est bien lourd - mais plut,;!
trente, trente-trois, trente-cinq, ce qui se porte plus facilement.
Car, d partirde cinquante ans, it avait par convention, commencd
une nouvelle sirie, et faisait allegrement abstraction du demisiicle dcoulM. Et quand ii parlait de sa jeunesse, que l'on n'aille
pas croire que c'tait par naivet( ou sdnile faiblesse d'esprit.
Non. cela se faisait en petit comitd, et it arait I'esprit trop aigu
pour se faire illusion et se prendre au serieux. D'ailleurs it sentait trop bien qu'il dlait vieux. et il dtait loin d',tre aussi ingambe de corps que d'esprit. Mais ii t;tat d'aris qu'un vieux
lie doit pas ktre A charge, ni remplir, dans une Communaut6,
le role de boulet que I'on traine peniblement et qui gene le mour'cment gyneral.
Si Otre vieux consiste d marcher avec lenteur, a monter un
escalier avec difficult. e prefdrer la position ossise 4 la station
dchout. M. Daydi incontestablement etait rieu..Aussi. pour n1
pas se faire attendre et entraver la marche de la maison, ii
parfait a l'arance et calculait. commne la tortue classique, le nombre d" ses pas. ce qui lui permettait soutvent d'arriver avant les
likvres prisomptueux.
Si Ptre vieux consiste d dtre grincheux, morose, quinteux,
i rouloir transformer l'univers en boites d remndes pour une
infinit# de malaises, et le genre humain en infirmiers attentifs
a ses seules manies, M. Daydi, assur6ment n'dtait pas vieux. Au
rontraire, il affectait - tout en recourant 6 eux de temps en
temps -- de blaguer les eddecins et leurs drogues, et it riait
malicieusement quand il cnterrait ses Hippocrates successifs.
Cependant, comme it n'avait pas de rancune, ii priait pour elx.
Toujours levd avant quatre heures (les vieux ne dorment pas
bien. tout le monde sait cela). ii sera exact aux exercices de In
Communautd. Sa pidtd etait serieuse, raisonne, judicieuse et
inWbranlable. car - en bon Catalan qu'il avait conscience d'dtre
- il avait le courage de ses opinions. Jusque sur son lit de nort,
il conservera I'attachement t la petite Compagnie, et I'amour
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pour tous les usages de la Congregation.Evidemment, ii ne fallait
pas le pousser tres fort pour faire jaillir de ses levres quelque
plaisanterie qui eat pu faire croire qu'il ne prenait rien au sirieux, mais s'il se refusait a tout ce qui est thAdtral et solennei
dans sa fagon de parter et d'agir, ses convictions - je l'ai dit
pour etre exprimdes avec simplicitd et sans aucune pose, k
la Lazariste, n'en etaient pas moins solides.
II passait d peu pres toute la journme a son bureau de travail, s'occupait surtout d'histoire et d'apologytique. Pendant sa
vie de reclusion a l'hpital (Saint-Louis des Francais), ii relira
en prenant loujours des notes - les volumes de Mgr Freppel sur les Pi~res apostoliques et feuilletera avec curiositt la
monumentale Histoire de I'Eglise Fliche et Martin (Paris,Bloud
et Gay, editeurs), dont les premiers volumes avaient deja paru
avant la R•volution. 11 achkvera, les derniers mois de sa vie,
I'histoire de notre province d'Espagne, sur les desirs de Seur
HBrdia, et sera heureux de rendre encore service A la Communaut6. II avait deja publiC un certain nombre de volumes
oia it vulgarise, pour les fiddles de langue espagnole, ce qui est
publi6 ailleurs sur les Filles de la Charit6, la MNdaille miraculeuse, Catherine Labour6, Louise de Marillac, etc...
A sa table de travail,ii se sentait d l'aise et avait conscience
d'dtre chez lui, comme un chef d'6tat-major dans son quartier
gencral. I compulsait patiemment les papiers, ridigeait des fiches, les classait, les numrrotait, et puis tout cela etait remisA
daon les tiroirs pour en sortir au moment voulu, lorsque unR
memoire, toujours agile, voulait les utiliser.
A sa table de travail. notre cher vieuxz tait content, un pea
voittd, la tabatiere a la portde de la main, s6rieux et 6crivant
pendant des heures entieres. Jusqu'a ses quatre-vingts ans passes, M. Daydi a pu remplir un ministere exttrieur, comme les
autres, et il s'en est acquittd comme le plus humble des confrdres. II devint ensuite archiviste et historien.
l'h6pital Saint-Louis (depuis le 19 juillet 1936), il
Retired
continuera de travailler et quand j'irai l'interrompre de temps
en temps, e'est toujours avec bonne humeur qu'il ddposera sa
plume, tendra l'oreille et voudra savoir ce qui se passe en Espagne et dans le vaste univers. A l'hupital Saint-Louis il aura.
de temps en temps, quelque rdflexion . tendance malancolique
sur son exil, car it regrette 6videmment la maison Fernandez
de la Hoz, la chambre oi il travaillait avec tant de calme la
bibliotheque qu'il pouvait consulter avec tant de facilit6... Tandis que maintenant, il faut que je lui apporte les volumes un a
un, au compte-goutte, si I'on peut dire.
Mais ii ne se plaint pas ; il n'a pas L'habitude de se plaindre.
Les Sieurs, it le reconnait avec dmotion, I'entourent de leur sollicitude, et les infirmibres Gregoria et Paulita sont pleines de
prevenances pour leur grand-pere. De plus, nos fideles servanLEocadia, Fausta et Catalina - n'ont jamais manque, 4
tes tour de r6le, de lui rendre visite, tous les jeudis et dimanches,
et cela jusqu'd sa mort, lui apportant tres rdgulibrement des
wufs de leur poulailler, et tout ce qui pouvait lui ttre utile ou
ayrCable.
DBs le commencement de 1938, M. Daydi commenca a dire
qu'il vieillissait et d trouver la guerre trbs longue. II lui semblait que Franco mettait bien du temps a faire la conquete de
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'lspagne, ct il n'6tait plus str d'Ytre la pour la delirrance de
lMaldrid. Quand est-ce que Franco va venir ? murmurajt-il parl,,is. C'est long ! C'est long I
iI sentait que les infirmites prenaient de l'emprise sur lui,
;·I
lIi qui avait 616 administrg deux ou trois fois sans succss i' veux dire sans que mort s'ensuivit - commenqait a parler
lde
son depart prochain. C'6tait deja un glas funebre.
Ce fut, je crois, le lundi 19 juin 1938. que M. Daydi recut
les derniers sacrements, en pleine lucidit6. Les Steurs de l'H6pital etaient Id, rtunies autour du lit, comme elles le seront
pour les prieres des ayonisauts et le dernier soupir. M. Azemar
fnit les onctions avec calme, et M. Daydi, avec pidtd, suit les
moindres details liturgiques. Puis le moribond me donne ses dernieres instructions : sur I'aryent qu'il y a en caisse (il 6tait 6conome de notre maison) ; sur certaines intentions de messes dont
il me donne la liste precise et qu'il faut, en rigoureuse justice,
remplir ; sur les manuscrits - qu'il me fait encelopper et ficeler - et qu'il faudra remettre i M. Moreno, apres la guerre...
Et il attend la mort...
II baissa lentement, jour apres jour ; les Sours de l'l6pital
continuerent d le soigner avec divouement. Un des rdfugies,
Don J. J., venait assister le mourant, comme auparavant il lui
servait la messe, et tous attendaient I'issue fatale. M. Daydi aurait ddsird mourir le vendredi 24 juin, jour de la fete du Sacr&Caur. Sa vie se prolongea jusqu'au samedi soir ?5 juin.
On I'enterra, comme on enterrait pendant la Revolution :
sens ceremonie religieuse. Les croque-morts vinrent, le dimanrhe 26 juin, chercher le cercueil. Seul, un petit groupe alla au
rimretiere, situ6 tres loin du centre de la ville. II n'y avait d'ailleurs pas moyen de trouver des voitures, puisque, pendant la
,luerre, tout avait 6terequisitionn6 par la Revolution. Et puis,
il ne faut pas oublier que des yens suspects auraient pu etre
arrit's par les sbires, au milieu d'un enterrement, comme dans
une quelconque circonstance. Les deux voitures d l'usage de
I'Io0pital Saint-Louis et de la Maison Centrale constituerent
tout le cortege funebre. Dans l'une des autos, le Recteur (M. Az6m:ar), un petit neveu du dfunt, Demetro et moi, formons le corIf'le masculin. Dans Iautre voiture, un petit groupe de Dames
formait le cortege des Swurs, auxquelles s'dtait jointe L6ocadia.
Dans cette soiree brfilante de juin, le char funebre roulait
rers le CimetiBre de I'Lst emportant la d6pouille de M. Daydi.
I.e long de la route, les gens qui, tres nombreux, en ce dimanche,
0' promenaient ou s'entassaient devant les auberges et sur les
,randes places, saluaient - le poing leve - Ie cercueil.
Le corps fut plac6 - provisoirement - dans une niche
mtaconnne d trois ou quatre metres de hauteur. Pendant que les
,macons, truelle en main, bouchaient I'ouverture, M. Azdmar tira
·olsa poche un petit Rituel, et rdcita i voix basse les prieres
uryiques de la s6pulture. Les ouvriers ne virent rien, ou fiat semblant de ne rien voir. D'ailleurs, la R6volution durait
:':puis deux ans d6jd et beaucoup en 6taient lasses. De plus, le
:nort venait de l'Hopital Saint-Louis qui jouissait du privilege
d'cxtraterritorialitd; les deux messieurs en costume gris ou
brun qui se trouvaient 4,. etaient Francais ; parmi les dames
on costume sombre, se tenant tres recueillies, je reconnais des
Nr'urs mexicaines qui, i la perquisition des papiers, pourraient
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exhiber un passeport Otranger... Les croque-morts ne vireat
rien ; its ne voulurent mdme pas accepter le moindre pourboire,
car leurs' Comites le defendaient expressdment.
M. Daydi, apres avoir beaucoup tracailld (1) pour Dieu, repose en paix.

t"' juillet. -

Pour la premiere fois, avancees b ce jour, les

vacances commencent officiellement, m6me pour le cycle A16n eitaire. Cette pdriode ne change guere I'aspect de la MaisonMere. si ce n'est. le dimanche. la cessation des grand-messes et
\vpres : les seminaristes Rtant a Villebon et les 6tudiants en colonies de vacances. D'autre part, circulation accrue : va et vient
comme jadis.
Durant cette periode, nous avons cette ann6e, quatre groupes de retraites collectives : deux pour le diocise de Meaux (une
bonne cinquantaine de prEtres chaque fois).une pour Evreu.
une pour l'Association des protres seculiers du Sacr-Cceur. sans
mentionner ici les retraitants isolds qui ne font pas defaut.
12 juillet. - Ardouane continue ! mais les Lazaristes, apra
trente-cinq ans de services quittent le Petit Sdminaire. Prevu et
prd-annoncd depuis deux ans, Ce depart est disormais officiel
et effeetif. Un communique de Mgr Jean Duperray, e6vque de
Montpellier, le porte a la counaissance de tous (Semaine reli.ieuse de Montpellier, It juillet 1953. p. 299). En 1902, le Petit
Sdminaire de Saint-Pons s'installait tout proche, A Ardouane,
prieurd de Benedictines, fondation de Pradines (Loire), qui venail d'etre alandonn6.
Cette fermeture d'Ardouane (Annales, 1919, pp. 859-860;
1922. pp. 205-206), cl6t A nouveau une suite de bons travaux
(Cf.Annales 1902. p. .494 ; 1903, p. 5 ; 1911. p. 202 ; 1919, p. 385,
1919, p. 360), et de d6vouements, comme le proclame le Communiqu6 de Monseigneur 1'Ev-que au sujet du depart des RR. PP.
Lazaristes du Petit Seminaire d'Ardouane.
Au moment oiH les RR. PP. Lazaristes vont quitter le Petit
Stminaire d'Ardouane, je tiens A dire les remerciements du diocese pour tout le bien qu'ils ont fait chez nous.
Apipels une premiere fois d Saint-Pons en 1865 par Myr Le
SCourtier. et une seconde fois en 1918 par le cardinal de Cabridres, les Peres Lazaristes oat assurd pendant plus d'un demi-siecle, avec l'aide de quelques pritres diocesains, la formation d'une
dlite de prdtres et laics tres qualifi6s. C'est avec une vraie tristesse que nous les voyons partir. Quant & eux, c'est d rciret
qu'ils quittent cette wruvre d laquelle its dtaient tres attachds.
,1) Nd a Barcelone. 'e 31 juillet 1853. L6andre Daydi, 6imigra de
bonne heure en Amirique du Sud. Le 2 f6vrier 1876, & Ardquipa, il recevait I'ordination sacerdotale. Animi d'une vocation lazariete, il etait
admis au Sdminaire interne A Paris le 27 mat 1878. Dbs octobre suiLima en 1879, il y dmettait ses
vant, il rejoignait Ardquipa. Placed
veux le 31 mai 1880. en predence de M. Damprun. Envoyd & Trujillo ;
deux ans apres, il en devient supdrieur en 1891 ; et en 1893, il ttait
transf6r6 avec cette charge a Loja (Equateur). Quatre ans plus tard, i1
allait a Santiago-du-Chilt. En 1902. on le trouve A San Salvador : en
1904, a Mexico ; en 1911, k Palma de Majorque ; en 1914, superieur A
Philadelphie ; en 1917, a Barcelone. Enfln - dernidre etape de ,elte
vie mouvement6e - en 1925. il ttaii plac6 a Madrid, oi, dans le bruit
de la fusillade, i! mourait le 25 juin 1938. H.I.P.
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Depuis deux ans, nous etions menaces de ce d6part, consequence
de la penurie des vocations qui sevit dans le clergd r6gulier
comme dans le clerg6 sdculier... C'est A l'obligeance du Trbs Honord Pere Supdrieur General que nous decons ces deux anndes
de sursis.
Les besoins des Lazaristes sont imp&rieux dans le champ
mondial de leur apostolat : la petite Eglise de Montpellier doit
cider le pas devant la granite. Eglise catholique, et en particulier decant les besoins urgents des Missions. Fallait-il fermer
le Petit Seminaire d'Ardouane, qui a donne tant de pretres et
de laics apotres au diocese et priver cette region de Saint-Pons
d'un si pricieux appui apostolique ? Votre eveque, arec son
Conseil. ne 'a pas pensd et ne I'a pas coulu.
Le clergP diocdsain qui en 1823 a crde le Petit Siminaire
de Saint-Pons et qui en 1902 a repris 1'cuvre i Ardouane, et a
ainsi dirig6 seul cette maison pendant cinquante-neuf ans, sans
la quitter jamais, fera encore une fois la rceldre dd Petit Sinminaire.
C'est un grand effort pour le diocese qui sotffre lui aussi
de la crise ygnarale des cocations. Les anciens eleres d'Ardouane
et les families chreiiennes de cette r~yion le comprendront nous
n'en doutons pas... Elles nous encerront leurs enfants en toute
confiance. Dieu nous binira en faisant descendre sur ces enfants
des grdces de vocations et de militants laiques.
La releve est faite par le clerge diocesain : Ardouane continue !
N.-B. Ce communique sera lu dans toute la rdyion de SaintPons-Ardouane et dans toutes les paroisses oK se troucent des
dlvces et des anciens eldces de l'ecole libre Saint-Pons-Ardowine, aux messes du dimanche qui en suivra la rdeeption.
19 juillet. - Pour la fite de Saint-Vincent, notre confribre
Mgr Georges Deymier, archev4,que de Nanchang, avait Wte retenu
pour officier, au lieu et place du Nonce apostolique qui, au dernier moment, a dt retirer son acceptation de venir chez nous,
afin de se rendre i la Semaine Sociale de Pau. Tres aisdment,
un charun comprend cette decision.
Mlais voici qu'A son tour, Mgr Deymier. - au cours d'un
\(iyage rapide en Hollande, pour le jubile 6piscopal de notre
runfrere Mgr Lebouille - est subitement transport6 h l'hopital de Heerlen. II en revient bientbt pour Otre oper6 a Paris
h6pital Saint-Michel).
Tout cela nous valut Mgr Montaigne pour officiant.
Le soir, notre confrere, M3.Ed. Coudron, superieur des Missionnaires de Toulouse, oriente son panegyrique de saint Vincent sur I'euvre des Missions au xvir sicle : et le travail et
I'aspect des Missions en notre temps, en France tout specialement.
En ce deuxieme point, on relive que le sens, l'orientation
des missions varie suivant les milieux et les pays. II doit en Otre
ainsi. Car les paroisses, comme les families, ont divers aspects,
divers esprits et besoins. Ainsi en France en de nombreux
points, la mission tend S passer du stade paroissial au stade
decanal et a atteindre ensemble un groupe de paroisses ou de
doyennes. Prdalablement d'assez longues enquites, tant des
cures que des fidbles, s'efforcent de saisir I'atmosphere, le climat, les besoins de cet ensemble de pays. Ainsi pr6parde et dtu-
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diee, la mission suit : menbe en 4quipes de divers Ordres. Le
sens du bien des Ames conduit k ces efforts.... a ces adaptations.
L'esprit souffle... et celui de saint Vincent, bien compris, ne
boude pas : il y a toujours du bien a faire !
26 juillet. - Octave de la Saint-Vincent. Au 140, rue du
Bac. en ce sanctuaire inarial. devant le cetur rnmme de notre
bienheurcux PI're. M. Milleville, pour la ConCfrence traditionnelle, expose la doctrine de saint Vincent sur la Vierge, et en
tire quelques consequences pratiques.
En voici la teneur :
Mes bien chers Confreres et Freres,
Mes chores Swurs,
Le Fr&re Bertrand Ducournau, - c'dtait, vous le savez, le
devoue secretaire de saint Vincent ; c'est d l'intelligence et d la
piNtt filiale de cet excellent frere coadjuteur que nous devons
de possider, en partie du moins, ce tresor spirituel que sent les
entretiens de saint Vincent aux missionnaires.- Le Frdre Ducournau ttait travcaill par la pensde de recueillir les discours de
notre Bienheureux Pere, encourage sans doute en cela par rexemdes Filles de la Charit6, lesquelles, depuis un certain temps ddjd,
avaient entrepris de reconstituer et de mettre par dcrit, les conf[rences A elles adressies. Dans un memoire & M. Almdras, premier assistant de la Congregation, il expose les raisons de te
faire. 11 formule deux objections qui pourraient etre faites d un
pareil projet, et il y rdpond.
Premiere objection : o Monsieur Vincent ne dit pour l'ordinaire que des choses communes. - C'est vrai, rdpond-il ; mais
encore que Monsieur Vincent parle sur un sujet commun, chacun sait que c'est avec une force non commune ; car son eloquence et la grdce qui I'anime lui font trailer les moindres natiBres avec taut de devotion qu'il en donnerait toujours d tous
ceux qui I'.coutent... Tout le monde salt qu'il n'a pas son semblable pour parler aussi dignement de Dieu et des choses de
Dieu... )

Seconde objection : < Monsieur Vincent ne dit rien qu'on ne
puisse trouver dans les lirees... - Cela cst peut-etre vrai, r&pond-il ; mais il est tres difficile de trouver dans les livres les
belles lumieres el les bons mouvements que nous recevons des
entretiens de cc charitable pere... »
De fait, saint Vincent n'a jamais eu la pretention de poser
en docteur. 11 ca par les chemins battus, et tdche, d l'occasion,
d'y ramener les esprits aventurcux ou par trop subtils. En thdoloyie, en spiritualitM, en apostolat, ii suit comme it dit, c le gros
des sages ,. L'enseignement de Notre-Seigneur et des apstres,
la doctrine des Papes et des Conciles, le sens commun des docteurs et des thdologiens catholiques, voild les sources de ses
dcrits et discours ; et, s'il est des opinions qui ne peuvent s'autoriser de l'une ou l'autre de ces sources, il n'en a cure et les
laisse d la discussion des controversistes.
Cependant, sans qu'il faille chercher chez saint Vincent aucun expose didactique, on trouve en abondance chez lui de quoi
composer d'instructifs et edifiants florileges de doctrine spirituclle. J'ai pense qu'il vous serait fort utile de composer ici, entre nous, un de ces florileges, que nous pourrions intituler :
Saint Vincent et la Tres Sainte Vierge. Tout nous y invite : le
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ceur de notre bienheureux PNre, expose li& notre veneration.
et cette chapelle, qui est par excellence, le sanctuaire du Caur
Immacule de Marie. Le sujet est vaste. Ce que je vais en dire
ne peut etre qu'une ebauche largement charpentle d'un beau et
plus ample travail, une dbauche qui suffira cependant d nous
montrer en saint Vincent :
I" Un excellent maitre de la vraie doctrine et de la craie
devotion mariales ;
2" Un fervent admirateur des vertus de Marie, qu'il propose d notre imitation.

I
SAINT VINCENT
MAITRE

A. -

DE DOCTRINE

ET DE DEVOTION

MARIALES

Marie Immaculde.
Le mystere de Marie, c'est d'abord le mystere de sa Conception Immaculde. Saint Vincent aime d commenter le delicieux
recit de l'Annonciation. Ce qui le frappe d'abord, c'est la plenitude de grace que l'Archange salue en celle que Dieu a choisie et
preparde pour devenir la Mbre du Verbe lncarnd. ,tQuand I'ange
salua la Sainte Vierge, it commenca par reconnaitre qu'elle etait
remplie des grdces du Ciel, comblde des faveurs de Dieu... Dieu
prdvit qu'il 6tait convenable que son Fils prit chair par une
fenmme digne de le recevoir, qui fit illustrde de grdces, vide de
pechd ; ii n'en trouva pas une plus digne de ce grand ouvrage
que la tres pure et trbs Immaculde Vierye Marie... Elle fut un
temple digne de Dieu, un palais digne de son Fils, ornde de toutes les graces qui pouvaient embellir une creature... »
Ii est evident qu'aucun doute n'existe en l'esprit de saint
Vincent quant au privilege marial de preservation du pechd
originel. La doctrine de l'lmmaculde Conception etait alors solidement implantde dans I'Eglise. II y acait eu au Moyen Age,
des controverses a ce sujet, controverses venant du fait que la
theologie n'avait pas encore formuld avec precision l'objet mdme
du mystbre. Quand une pietd mal dclairee honore l'lmmaculde
Conception davantage comme une prerogative des parents de
Marie, que comme un privilege personnel fait d Marie meme, je
comprends qu'un saint Bernard, d qui on ne peut pourtant pas
en remontrer en fait de devotion et de louange, a l'adresse de
la Sainte Vierge qu'un saint Bernard protcste et declare qu'il
fnut honorer en Marie, non sa conception, mais sa sanctification.
Et, en effet, que sainte Anne - dont c'est aujourd'hui la fete
- ait etd, si je puis dire, le paradis de l'lmmaculee Conception. cela ne change en rien les conditions humaines dans lesquelles Marie a etd appelde a l'existence par ses parents.
Quand une theologie mal dquilibr6e, pr6sente I'lmmaculde
Conception, comme une exception d l'universelle Rddemption,
comme si Marie n'dtait pas sujette et bendficiaire de cette Rddemption, je comprends qu'un saint Thomas d'Aquin enseigne
que Marie, dtant de la descendance du premier homme pch#eur,
se trouvait dans. les conditions coulues pour qu'elle dtt normalement contracter le peche originel. Le contracta-t-elle en fait ?
Saint Thomas laisse la question ouverte... Et la theologie aprds
iui n'aura pas de peine d concilier I'universalitd de la R6demp-
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tion arec I'lmmaculhe Conception de Marie. Marie Immaculge n'o
pas

ichapp6 d

la

idei'mption unicerselle, mais la grdce redemp-

trice lui a merit,5 le privilege d'etre prdser'e du pechA originel dis le premier instant de son existence comme personne humaine. Ainsi presercde de la commune dicheance, elle a det, Lc
fait. criee dons un itat de justice el de sainteti. meritant ainsi
par la plus ancienne
le nom de Nouvelle Eve qui lui est donnm
tradition de I'Eylise.

C'est cela. l'lminmaculde Conception, c'est cette doctrine-lit
qu'arec l'Egyise et le Concile de Trente professe saint Vincent.
C'est rette rcrii,-li - la prdsereation du peche originel en Marie. par I'application anticipe 4 elle des nmrites et des satisfactions de Jdsus-Christ RCdempteur - qui sera doymatiquement ddfinie trois siecles plus tard.
Et ici, nous acons sujet d'admirer les dispositions providentielles de Dieu. Pour prdparer le peuple chr6tien a cette ddfinition doyinatique, Dieu a fait appel A la famille de saint Vincent, en raison de notre traditioanelledecotion encers la Vier;fe
Immaculde. Cette prdparation s'est faite, non pas par des livres
un nom- des licrs. cela reste toujours le domaine reserved
- mais par un lirre. le plus
dlairer
c
bre restreint d'e.sprits
simple qui soit, et qui est ouvert a tous, et qui est la plus parlante illustration de tout le mystere marial, la Medaille Miraculeuse, et par une priere. la plus facile qui soit. et qui. chaque
fois qu'elle est ditc, cst un actr

de foi en l'lntmaculee Concep-

lion de Maric, et un acte de confiance en sa toute puissante intercession : a 0 Marie, con-ue sans pechi, priez pour nous qui
avonS recours i vous. n

Nous ne cesxons de la redire che: nous. cctte priere, qui est
maintenant pour tous les catholiques, profession de foi. Je suis
sir queI'cdui de saint Vincent la redit sans cesse avec nous, et
I'adresse cn notre faceur & Marie Immacule, qu'il contemipl
dans la gloire.
B. -

Marie. Mire Virginale.
Le mystere de Marie. c'est aussi le mystere de sa Divine
MaternitM. Sur la maternite divine de la Tres Sainte Vierge, et
sn perpituelle virginite, l'enseignement de !'Eylise 0tait depuie
les origines chrdtiennes, fermement etabli. .lMre de Dieu. Mre
toujours Vierge. ce sont precisdment les titres traditionnels qui
di'ýsignent Marie et qui expriment les deux privileges singuliers,
par lesquels elle se distingue de toutes les autres femimes. Elle
iest benie entre toutes. parce qu'elle est la Mere d'un Fils qui
,,st r'ellcmnnt son enfant et rdellement Personne Divine : M&re
de Dieu ; Elle est devenue MJre de cet unique Fils, sans rien
perdre de son inteyrite virginale : Mere toujours Vierge.
Ici, saint Vincent n'avait qu'& prendre et t exprimer telles
quelles ces vdrites communes. II les admire dans la simplicitO de
sa foi, et les propose i notre admiration. , La Mere de Jdsus
d meura Vierge ct fut toujours chaste. Le Saint-Esprit.,op4ry
en rile cette yrande merveille... Le Saint-Esprit a voulu Cfji
trer le respect qu'on doit au Corps de Jdsus-Christ, puisque:
ayant rejet les moyens de la nature pour la formation de ce
corps. it a voulu lui-meme en dtre l'ouvrier en prenant le plus
pur dv sang de la Vierge... Le Saint-Esprit est descendu en elle
et a formd le corps de Notre-Seigneur, et a crte son dme qu'il
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a infusee en ce Corps bini, qui sanctifia et divinisa en quelgue
sorte la Sainte Vierge... )
Et voild exprimte par notre bienheureux Pere, sans formules techniques, mais en un lanyage simple et accessible & tous
cet admirable abaissement du Verbe divin
en forme d'enfant
nd d'une mere humaine, et cette merecilleuse ledration de Marie, qui, en ex.primant son consentement au messager de l'lncurnation, devient la Mere du Fils de Dieu, Notre-Seigneur J1sus-Christ, plus parfaitement mere qu'aucune autre femmne visa-vis de son enfant, puisque la nature humaine de Jvsus proeddait d'elle seule, sans le partage d'un homme.
Saint Vincent a sans doute connu et savourd cette parole
du Cardinal de Bfrulle : ( Contemplant cette ceuvre. A Trinit6
Sainte. et y trouvant la Vierge en socia6e
avec Vous, je la contemple et la r6evre apres Vous, comme la Personne la plus simple et la plus digne de votre grandeur et de votre amour, et
commne la plus haute qui sera jamais ! ,
C -

Marie, toute-puissante M6diatrice.
La place de Marie dans le myst&re de l'Incarnation,/a thdologie catholique enseigne qu'elle lui vaut une place correspon.
dante dans toute I'ceurre ridemptrice du Verbe Incarne. La proportion est constante entre JFsus-Christ et sa 'Sainte Mere. Ce
rapprochement traditionnellement profess, dans I'Eylise entre
le nouvel Adam et la aouvelle Eve. contient en qerme toute la
theologie de l'universelle Mediation de la Tres Sainte Vierge .
M~6diation de minrite, qui 'associe au divin Rdemnpteur dans le
sacrifice sauveur ; Mediation d'intercession, qui lui fait obtenir
loutes les grdces que Dieu destine aux hommes ; Mediation de
continuelle distribution de toutes ces grdces.
Cette doctrine de la Mddiation de Marie est poussde fort
avant d l'dpoque de saint Vincent ; il est remargquble que notre
bienheureux Pere, qui est en tout un homme de mesure, n'en ait
pas exagerd I'expression comme le firent certains de ses contemporains, engages comme lui dans l'wuvre de la sanctification
des prvtres, dont la Vierje apparaissaitainsi conmme le modele.
Les titres de Jesus-Christ Mddiateur et de Marie Mediatrice ne
se confondent pas ; la Mediation de Jesus-Christ est unique et
piropre o lui. comime Prftre et Homme-Dieu ; celle de Marie
n'est pas sacerdotale ; elle se fonde sur son autorite morale de
)Mlreaupres de son Fils tout puissant en fareur d'autres fits
dinlt elle voit la misbre et qui sont dans le besoin. Certes, Maric est, de tous les 6tres cr&ds, la personne humaine la plus unie
au sacerdoce de Jdsus, etant depuis le premier instant de 'ln'arnation la Mdre du Souverain Pretre ; certes, au moment de
Vohlation sacerdotale de Jdsus au Calvaire, on ne peut s'emp&chcr de voir la Vierge d ses c6tes s'unissant d son offrande ;
I'Homme-Dieu demeure cependant, parce que seut HommeDieu, le seul Pretre de cet acte sacrificiel. Et dis lors, les idses
0t les expressions de a Vierge-Pritre, Vierge sacerdotale ,. que
certains thdologiens et formateurs du clerg6 au xvrr siecle exploitaient volontiers, ddpassent les limites precises d'une vraie

thdoloyie.

Saint Vincent, en ce domaine, resta dans la mesure. Tout en
preseatant la Tres Sainte Vierge comme le parfait modele de
la saintetg personnelle des prdtres, quand it s'agit de la fonction
ateardotale elle-meme, ii la regarde comme une participationd
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l'unique sacerdoce de l'Unique Mediateur sacerdotal entre Dieu
et les hommnes, l'Homme-Dieu, Jdsus-Christ.
D. - La vraie devotion a Marie selon saint Vincent.
Telle est la doctrine mariale de saint Vincent. Elle devait.
amener notre bicaheureux Pere d professer pour la Tras Sainte
Vierye une grande admiration et une profonde ddvotion, et d y
porter ses missionnaires el ses Filles de la Charitd, et d se mettre lui-mdme et toutes ses eucres sous le patronage de Marie.
Divotion toute simple de foi en ses divines grandeurs, de confiance en sa mtaternelle bonit, de recours a sa puissante intercession. C'est a clle qu'il se dit rederable de sa ddlivrance de
capticitd en Barbaric. " Dieu opera toujours en moi une croyance
de delivrance par les assidues prieres que je lui faisais, et i
la Sainte Vierge, par la seule intercession de laquelle je crois
fermement avoir cte ddlivr6. 11I
veut que les fdtes de la Sainte
Vierge soient prdpardes et cdldbrjes chez nous avec grande piUtd
et fervcer. II nous exhorte a la pratique fiddle de I'Angelus. du
chapelet : a Le chapelet. mes tilles, .ous devez le reciter, conme
les pretres leur breviaire, avec attention, devotion et r6v6rence.
Resolvez-vous bien 4 n'y jamais manquer. ,,11 met les confrdries paroissiales de la Charitg sous le patronage de Marie pour
en assurer le maintien et l'efficacilt. Dans telle et telle de ses
confirences, de ferventes prieres & Marie jaillissent du plus profond de son ceur.
1 Sainte Vierge. nous vous supplions d'assister cette petite
Cornpagnie. Continuez et achevez cette oeuvre de la Charite...
Puisque c'est sous I'6tendard de votre protection que la Compagnie dte la Charite est 6tablie, nous vous supplions d'agreer Ioffrande de cette Compagnie en gdndral. et de chacune en particulier. Et parce que vous nous permettez de vous appeler notre
Mere et que vous etes la MWre de Miesricorde qui avez obtenu
de Dieu I'tablissenient de cette Compagnie. ayez agrdable de la
prendre sous votre protection... ,
, M-es Sa'urs, mettons-nous sous la conduite de la Sainte
Vierge ; promettons de nous donner eison Fils et & Elle sans rdserce, afin qu'elle soit le guide de la Compagnie en gdndral et de
chacune en particulier... n
Cette derniere exhortation est du 8 dicembre 1658. Lea beille
de ce mrme jour, sainte Louise avait adressei a saint VinceAl ce
simple billet : a Mon Trbs Honor6 Pere nous nous estimerons
heureuses que xous nous mettiez demain au saint autel sous la
protection de la Sainte Vierge, pour nous obtenir la grace que
nous puissions A toujours la reconnaitre pour notre unique
Mere. n
Marie, notre Mere ; Marie. patronne et protectrice de toute
la famille de saint Vincent ; Marie, guide des missionnaires et
des Filles de la Charitd, dans toutes les ceuvres de leur sainte
vocation, ces titres-ld suffisent en leur simplicitd pour nous
faire pratiquer une pietd mariale conforme au caur de saint
Vincent.
II
SAINT

VINCENT, FERVENT

ADMIRATEUR

ET FIDALE IMITATEUR DES VERTUS
.IARIALES

La doctrine mariale de saint Vincent et la devotion mariale
qui en decoule considarent la Trbs Sainte Vierge dans le plan
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divin de 'lIncarnation. C'est le mystdre de Marie. II se confond
avec le myst6re du Verbe lncarnO ; il fait partie de la structure
de tout le mystere du salut. II est objet de foi ; ii est ceuvre de
l'amour et de la misericorde de Dieu. II a commence dans le
temps, et a son achivement dans la gloire de l'eternitd.
Dans le Nouveau Testament, qu'il s'agisse de Jesus ou qu'il
s'agisse de Marie, ii y a deux ordres de connaissance qui se
complbtent, mnais qui ne se confondent pas, 6tant sur deux plans
tres difffrents : le plan de la realitd mysterieuse, qui est objet
de foi ; le plan de la realite naturelle et humaine, qui est objet
d'experience et d'histoire. II y a Jesus, le Fils vternel de Dieu,
egal d son Pare et de nature divine comme le Pcre ; et ii y a
l'homme Jesus, Jesus dans le temps, Jesus en son temps, Jesus
dans son milieu familial, social, historique, religieux, Jesus avec
tous les caracteres d'un homme de meme nature que les autres
hommes, mais moralement meilleur que les autres. C'est cet
homme dont les Evangiles racontent 4 grands traits, avec quelques details dpisodiques, I'existence humaine ; c'est cet homme,
Jesus, que saint Paul et toute l'asc6tique chretienne d sa suite
proposent d l'imitation des chritiens. Imiter, reproduire JesusChrist : nous savons que c'est la un theme classique chez saint
Vincent.
II y a de mWme Marie, la Vierge Immaculde, I'Elue de Dieu
pour la r6alisation du mystere du Fils de Dieu fait homme, la
Mere Virginale du Verbe Incarnm ; et il y a Marie dans le temps,
Marie en son temps, Marie dans sa bourgade de Nazareth, semblable aux autres femmes d'lsracl, mais moralement et religieusement meilleure. La valeur de l'existence toute simple de cette
femme de Nazareth ,n'en est 6videmment que plus grande
quand on se rappelle que Marie, qu'humainement rien ne distingue des autres, est la Mere de Dieu.
C'est ce c6tt humain et historique de la Sainte Vierge que
saint Vincent aime a considerer. C'est qu'il est homme pratique
et qu'il veut porter ses fils et ses filles aux vertus pratiques. II
sait bien que pour cela il ne suffit pas d'exalter la tres Sainte
Vierge dans son mystere, mais qu'il faut la montrer dans sa vie
humaine de tous les jours, dans son comportement ordinaire et
dans la pratique des vertus qui font et qui manifestent la valeur
morale d'une existence humaine.
II y a trois dispositions vertueuses de base que saint Vincent signale souvent et propose comme exemple en la Tres
Sainte Vierge : le recueillement interieur, l'humilit6, l'obdissance.
A. - Marie, module de recueillement interieur.
, Demandez, mes Filles, h la TrBs Sainte Vierge, cette rdcollection intdrieure pour vous disposer k I'oraison, h la sainte
Communion, et pour bien faire toutes vos actions... a Eh I oui,
c'est un fait : celle qui est la MBre du Verbe 6ternel l'honora
d'abord par son silence. L'6vangdliste saint Luc insiste sur cette
attitude silencieuse et mdditative de Marie. c Marie conservait
toutes ces choses dans. son coeur... , Toutes ces choses, c'est-ddire les dvenements mystirieux qui, l'un aprbs l'autre, prennent
place dans sa vie ; elle les compare, elle en suit la progression
dans son intelligence intime. Cette meditation, cette reflezion
silencieuse et personnelle sur le myst&re du salut a fait de la
Vierge, la parfaite thWologienne du Verbe Incarnd.
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Quel plus parfait mtodble saint Vincent pouvait-il nous presenter de cette nie de recueillement et d'oraison, de cette vie
intdrieure si necessaire 4 l'animation surniaurelle de l'activitd
apostolique et du ddrouement charitable ? Sous avons, nous
aussi, it penser ct mediter continuellement les mysteres de Dieu,
4 en vivre, i y ressourcer nos energies, et it les prdsenter aux
limes en lear foraie authentique. Vierge minditative, Vierge contemplative, Notre-Danme du Silence intirieur, priez pour nous I
B. - Marie modble d'humilite.
Saint Vincent tie poucait manquer de proposer i notre admiration et h notre imitation I'humble Vierye Marie. II le fait
soucent. airtant surtout 4 comntenter Ie Magnificat de la Vierge,
le cantique qui est l'estase de son humilite. a 0 Vierge. qui declarez en \otre cantique que c'est a cause de votre humilit6 que
Dieu a fait en vous de grandes choses. obtenez a cette Compagnie la grace de \ous iiiiiter. Sainte Vierge. aidez-nous A obtenir cette grace de \otre Divin Fils... Accourez a la Sainte Vierge.
mes Fiiles, la priant qu'elle vous obtienne de son Fils la grFce
de participer h son humilite. Qu'est-ce qui fit que Dieu regarda
la Vierge ? Elle Ie dit elle-mume : C'est son humilit6... Je vous
laisse a penser. si nos Sceurs out recours a la Sainte Vierge, qui
a tant airni cette vertu, coinine elle obtiendra de Dieu qu'il leur
fasse la grace de la pratiquer... Sainte Vierge. qui dites a tout le
mionde dans votre cantique que c'est l'humilite qui est la cause
de votre bonheur, oltenez pour ces filles, qu'elles soient humbles cornme Dieu le deniande, et priez votre cher Fils qu'll nous
donne cette grace...,,
Ce sont lit. parnri beaucoup d'autr,,s. quelques paroles de notre bieuheurrxr PI're, sur i'huuilitd de Marie. Eh ! oui, les irnes
silencieuses et interieures sont celles qui savent le mieux reconnaitre la grandeur de Dieu et de ses dons, et le mieur exprinter
.-urs sentiments i la cue de la ycnerositi divine ; et leur bassesse leur apparait d'autant plus profonde. Ainsi la Vierye, en
son Magnificat ; et c'est pourquoi, cele peut parler tout simplemIent de son humilitC, san• danger que cette humilitd devienne
de I'orgueil ; cl!e peut, sns donmmage, prophttiser que toutes
les gentrations la proclameroat bienheureuse, et cela, non pas
it cause de sa grandeur, mais at cause de sa bassesse d cause du
ride qu'elie reconnait en elle. et qui a rendu possible la pldnitude des dons que lui a fails Ie Seigneur dans sa mis ricorde.
Cela est toujours vrai : flus nous reconnaissons notre neant,
plus Dieu se charge de nous combler.
C. - Marie. modcle d'obeissance.
" All ! qui nous donnera part A la disposition d'acquiescement de la Sainte Vierge... Seigneur, accordez A nos Sceurs cette
grace de s'abandonner A la Divine Providence par la soumission
que vous avez eue aux ordres de votre Prre, et par la soumission de la Tres Sainte Vierge Marie... ,
Cette s cene de l'Annonciation, que de fois saint Vincent se.
plait i l'cvoquer e t A la comm.nenter pour notre edification ! L'attitudc de soumission entiýre de la Vierge d la volontd divine,
que de fois il la propose comme le modele de notre obbissance
et
dc notre propre abandon surnaturel et confiant entre les mains
de Dicu. La soumission de Marie est une soumission en pleine
con•,-int:
el clartd. Des qu'elle a entendu de I'Archange les
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mots qui la fixent quant a I'authenticild du message dicin et qui
calment les chastes apprehensions de sa virginite, elle dit le oui
dont tout depend. t Fiat ! que cela soit ! o El cela fut ; elle le
-sut ; elle se tut. Elle sut aussi que si le dessein de Dieu Htait
aujourd'hui pour elle tout d'honneur et de joie, it serait demain
tout de peine et de souffrance. Dans cette scene toute divine et
si humaine, I'attitude de la Vierge nous dclaire parfaitement sur
I'attitude qui doit etre la ndtre chaque fois que Dieu, par luimerme ou par l'intermediaired'un de ses representants humains.
nous fait connaitre ses colontis et sollicite notre obeissance.
Saint Vincent et sainte Louise out choisi le jour du 25 mars,
fete de l'Annonciation, mes chores Seurs, pour la consecration
de votre vie au service du Bon Dieu ; ce jour-ld, Marie est decenue la MWre du Seiyneur au moment oil elle se proclamait sa
docile et humble servante ; au jour qui commnemore le Fiat de
Marie, le don que vous faites, et renoucelez de vous-mcmes au
service du Seiyneur vous apparente, vous aussi, t Jesus-Christ
et cous eleve d un degrd special de son Amour.
D. - Recueillement, humiliti,
obeissance.
Ce sont trois vertus de base en I'dme de la Tres Sainte
Vierge. Saint Vincent signale d l'occasion d'autres vertus qyi
out eu place dans la vie quotidienne de Marie et qui se presentent 6 pratiquer cn bien des circoastances de notre propre vie.
Marie est moddle de purete : pas de meilleur recours qu'ia la
Vierye trbs pure dans nos luttes pour la ddfense de notre vertu.
Marie est modele de courage au travail et de patience dans
I'epreuve. Marie est modele de ddlicatesse : de 1~, cette exhortation de notre bicuheureux Pire au.x Swurs visitcuses des pauvres : a Faites la visite comme la Sainte Vierge la fit. A sainte
Elisabeth. en toute douceur, amour et charitle alliýgrement et
irompteinent, sans faire de reproche a personne... ,

En terminan: cette conference, j'ai conscience de n'avoir dit
que des choses communes et qui sont dans les livres. Mais de
soaoir que ces choses communes ont 6te pensies, meditdes et
godtdes par saint Vincent, et exprimdes par lui avec une force
non commune, m'a sembld dtre une raison suffisante pour vous
,n entretenir, pour nous en 6difier et pour apprendre d son
''ole et d son exemple d etre les ddvots serviteurs et les ferrents imitateurs de la Trds Sainte Vierge. J'imagine la joie de
saint Vincent dans le Ciel. Sa joie d'avoir vu sa famille spirituelle choisie par Marie pour dire d travers le monde la messa'ire de son Immaculde Conception, et pour prdparer le peuple
chrdtien d la ddfinition dogmatique, dont le 8 d6cembre 1954
ronmmdmorera le premier centenaire ; sa joie de voir la Congrdyation de la Mission, et la Compagnie des Filles de la Charite,
fiddles a leur traditionnelle ddvotion envers Marie Immaculee ;
sn joie de voir ses fits et ses filles engags au service de Marie
el procurant a la TrBs Sainte Vierge tant d'honneur et de gloire
liar le culte et la diffusion de la Medaille Miraculeuse, et par la
pivuse Association des Enfants de Marie Immaculee ; sa joie
de nous voir renouveler notre consecration d la TrBs Sainte
Vierge, chaque annae, aux fetes de son Immaculde Conception
et de sa glorieuse Assomption au Ciel.
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II est une autre consecration qui a dt rdjouir grandement
I'dme de notre bienheureux Pere. L'Assemblde gdnirale de 1947,
en cl6turant ses trava-n, voulut, avant de se sdparer, faire ua
beau geste de pietd mariale en consacrant la famille de saint
Vincent au Ceur Immacule de Marie. La formule de cette consecration avait d04 composde pour la circonstance par un mesmbre de 'Assemblee, M. Edmond Crapez, un pieux et ze16 serviteur de Notre-Dame, s'il en fut, et qui est alle, depuis, d la Mission du Ciel, rececoir sa rdcompense... Cet acte de consecratioa
fut lu a genoux par tous les memrbres de l'Assemblde, dans une
louchante et fervente unanimitd.
Reyardons notre Midaille Miraculeuse ; les deux Cturs qui
y fiyurent en disent assez pour rappeler 4 notre ccur ce qu'a si
pieusemnent rompris le ctur de saint Vincent, d savoir que nowu
devons fideclement yarder unis dans notre amour et notre piedt
le Ceur Sacrm de Notre-Seigneur Jesus-Christ, et le Cwur Immaculi de la Trbs Sainte Vierge Marie. Ainsi soit-il !
3 aoit. - Enfin annone6es le 6 juillet par une circulaire du
Tres Honord Pelre Slattery, les blections gdndrales de la Communautl,
retarddes en fait depuis la Pentecute 1952, ont lieu,
en ce premier lundi d'aoat, suivant le rite sagement suivi depuis bientGt trois sikcles.
PrisentW par le Tres Honord Pere, aux suffrages, aux voix
des electrices, le Conseil gendral est totalement renouvele au
cours de vette rdunion. Les cinq cent six presentes Rlisent. choisissent de lointaines absentes : aucune ne se trouve a la Maison-Miire : cliacune des lues est A son poste. A savoir . h Madrid. a Lyon. A Alger. i Bordeaux. A l'issue de la longue seance
en la chapelle. les tPh!graimmes ont t6t fait de rtpandre dans le
monde entier. le nom des choisies du Seigneur.
La Trbs Honorie lMire Francine Lepicart. visitatrice a Madrid.
Seur Assistante : Sceur. Anne Huber. visitatrice a Lyon.
Seur Officiare : Seur Pauline Augay, visitatrice & Bordeaux.
Sceur Econome : Soeur Marie-Blanche Schanot, visitatrice
h Alger.
Avec aniples dUtails et trbs heureusement. l'Echo de la Maison-Mere 'septcrbre 1953 pp. 237-2't5), effeuille des souvenirs
du passt. projette des lumieres pour le pr&sent et degage quelques leoons de ces heures importantes. Appuvee sur un passe
reconfortant, que vive I'oeuvre de notre lPIre saint Vincent.
22 aoit. - Administr6 hier soir. notre cher confrere. M. Molinari. depuis quelques semaines auininier de la Colonie de vacances de Garnes. hameau de la commune de Senlisse, xalile de
Chevreuse. decede ce matin. Ce vaillant missionnaire de Chine,
ancien cur6 de Saint-Louis a Tientsin, se montra jusqu'au bout
aimable et serviable. Quelques pages de notice le montrerout
ulterieurement.
Le 25 courant avec nombre de Soeurs. une dizaine de cleres
et tout autant de prktres de la Maison-M.lre. accompagnent au
cimetiere de Senlisse, notre cher ddfunt. qui vient prendre place
aux cutis de M. Lordon. lui aussi. ddc6tdd
I'improviste, le 26 novembre 1950, dans ce cadre reposant - proche des Vaux-deCernay, et non loin du chateau de Dampierre (Cf. Annales,
t. 116, pp. 31-32).
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2 septembre. - Apres quelques jours passes en France (il
nous arrivait le 5 aoit), M. Andr6 Rivals, visiteur du Levant,
vient aujourd'hui de rejoindre Beyrouth par avion. Sa place
ftait retenue hier soir sur un courrier normal d'Air-France A
Orly... Au dernier moment, les bureaux de Paris-Invalides, le
transferent sur un appareil de la K.L.M., qui, exceptionnellement,
va joindre Damas par Rome.
Or, dans les premieres heures de la matinee, la presse annonce que le courrier Paris-Saigon - precisdment celui que devait prendre M. Rivals - a percute dans les Alpes, proche Barcelonnette, peu avant minuit.
Le quadrimoteur, de plusieurs tonnes. 4 quelque cinq cents
kilometres a I'heure, o rentre a dans les rochers ddnudes. II est
litteralement rdduit en miettes, et ne presente plus aussitSt que
ddbris ddchiquetes. Un des quatre moteurs, dans une parabole
fantastique, est projetl. malgrd son poids, a quinze cents mbtres de la. Des quarante-deux passagers pas un seul, evidemment. ne survit. Tout est miconnaissable et 6motionnant.
L'accident - quelque deux ou trois jours - occupe dans
la presse, la vedette de I'actualit6.
Parmi les rescapis providentiels, on compte M. Rivals, arrive normalement & Beyrouth ; ii y apprend sans retard la lugubre nouvelle. Aussit6t quantitd de coups de tel6phone I'accueillent. nombre de lettres lui parviennent, avec la visite des
journalistes. Souriant, mais grave tout de meme devant une telle
suite d'dvdnements. ii ne s'explique pas son cas -- et il conclut : 4 C'est la Providence qui a tout arrangd... Je remercie le
Ciel de m'avoir dpargnd et de me retrouver h Beyrouh, au lieu
d'etre... au purgatoire ! Et depuis mon arrivee, a combien de
lettres, je dois repondre, mais cela vaut mieux que d'envoyer...
des faire-part !... Merci done ! Et sans retard, utilisons cette
vie conservee. ,
En dehors de cette protection la vie est toujours un don de
la Providence. De tout coeur, les amis et confrbres de M. Rivals
redisent -merci au Seigneur. - maitre de la vie et de la mort !
12-13 septembre. - En ces deux jours se deroulent A Paris les fetes du Centenaire de la mort d'Ozanam, dkcedd a Marseille le 8 scptembre 1853. Par I'institution des Conferences de
Saint-Vincent de Paul, il a diffusd le nom et I'exemple du Grand
Saint de la Charitd.
Des 1838, dans cette vendration pour saint Vincent de Paul.
Ozanam ecrivait a Lallier, un de ses jeunes camarades :
, Nous lisons maintenant dans nos reunions, au lieu de
I'Imitation de Jdsus-Christ, la Vie de saint Vincent de Paul,
pour mieux nous pengtrer de ses exemples et de ses traditions.
Un saint Patron n'est pas en effet une enseigne banale pour
une societd, comme un saint Denis ou un saint Nicolas pour un
cabaret. Ce n'est meme pas un nom honorable sous lequel on
puisse faire bonne contenance dans le monde religieux : c'est un
type qu'il faut s'efforcer de rdaliser comme lui-mdme a realisd
le type divin qui est Jesus-Christ.C'est une vie qu'il faut continuer, un cwur auquel it faut richauffer son cour, une intelli!/cnce oih l'on doit chercher des lumieres ; c'est un modele sur la
terre et un protecteur au Ciel ; un double culte lui est dfi, d'imifation et d'invocation. C'est d'ailleurs & ces seules conditions de
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s'approprier les pensees et les vertus du saint, que la Societi
peut echapper aur imperfections personnelles de ses nmembres,
qu'elle peut se rendre utile dans l'Eglise et se donner une raison
d'existence.
a Saint Vincent de Paul, l'un des plus rdcents d'entre les
canonists, a un acantage inmense par la proximitd du temps
oil ii rcut, par la variWtd infinie des bienfaits qu'il rdpaiuliit,
par uaticersalitd de l'admiration qu'il inspira. Les grandes irmes
qui approchent Dieu de plus pros y prennent quelque chose de
p.roph!ttique. .'e doutons pas que saint Vincent de Paul n'ait ey
une vision anticipe des maux et des besoins de notre 9poque.
II n'dtait pas homme i fonder sur le sable, ni d bdtir pour deu;
jours. La benddiction du quatriýie commandement est sur la
tete des saints ; its honorerent ici-bas leur PNre cdleste, is vivront longuement. Une immortalite terrestre leur est dicernde
dans leurs i'uvres. C'est pourquoi, les Augustin, les Benoit, les
Bruno, les Francois. qui dorment depais quilnze douze, huit, sis
si'cles dans la poussiere, ne cessent d'avoir leur posterite spirituelle, leurs reprtsentants debout au milieu des ruines du
passe. L'astre de saint Vincent de Paul. monte plus tard sur
I'horizon, n'est pas destind sans doute i fournir une moins Iongue carri~re. Marchons d sa lueur : honorons aussi notre PIre
en la personne de ce patron, si di~gne d'amour, et nous virrons
longtemps. ,, ( L'Esprit d'Ozanalnm , par Mgr Villepelet
pp. 41-43).
Le samedi matin 12 une inesse cdlebrte a Montmartre. par
Monseigneur le Nonce, ouvre le Congrcs. devant quantit6 dp d&legues de diverses Confdrences et pays.
Pour marquer aussi ce caractiere supranational et pour rehausser la solennitd, le cardinal Feltin. archevquee de Paris,
a 6td nommn6 LUat pontifical. A ce titre spdcial, il ouvre samedi, en l'eglise Saint-Etienne-du-Mont. les rcrdmonies de ce
Centenaire. C'est sur cette paroisse, qu'en mai 1833, six jeunes
gens ou\rirent la premiere Conference. Ils se r6unissaient en la
rue de 1'Estrapade. sur les conseils et encouragements de la
Soeur Rosalie. Aussi justement. la cornette ne fait pas defaut
aux diverses reunions.
Le samedi soir. I'arnphithidtre de la Sorbonne. ou jadis
Ozanam professa. groupe trois mille congressistes, venus de
trente-sept pays differents. Le cardinal Feltin preside, entour6
de Mgr Marella, nonce apostolique en France, de Mgr Owen Mac
Cann. archevEque du Cap, de M. Jacques Zeller, pr6sident gen&ral des Confdrences de Saint-Vincent de Paul, de M. La Pira,
maire de Florence. etc...
M. Zeller conseille tout d'abord a ses auditeurs de mediter le triple temoignage d'Ozanam : temoignage de vdritd. de
tharitd, de sacrifice consenti, car, ce qui manque le plus au
monde d'aujourd'hui, c'est un climat de charitd.
Mt. La Pira, avec vie souligne les rapports essentiels entre
Ozanam et 1'Italie. et M. Chaumi6, secretaire, marque les dtapes
de 1'oeuvre fondee par Ozanam.
Mgr Feltin. en terminant la sdance, forme le veu que les
Conferences se multiplient dans le monde entier que des jeunes. en grand nombre, se 1•vent pour servir la cause si noble de
la Charitd, et par la meme travaillent au service du Christ et
de son Eglise.
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Le dimanche, en la cathddrale Notre-Damc, i dix heures,
la grand'messe reunit dans la priere et le chant les Confdrenciers de Saint-Vincent de Paul. Le soir, dans ce mfme cadre
majestueux, 1'dloge d'Ozanam, enfant de 1'Eglise, et son ardent
serviteur, inspire A Mgr Villepelet, devque de Nantes, les lemons
pratiques, que nous laisse la vie si breve et si chargde de ce
jeune professeur qui neurt A quarante ans : savoir et charitd...
Le lundi, nombre de Confirenciers, dans la crypte des Carmes, celebre a d'autres titres, visitent le tombeau d'Ozanam.
Ses restes amenes 1l jadis par I'affection reconnaissante de sa
veuve, ont dtd exhum6s, ii y a quelques ann6es. sous les yeux
6motionnds du cardinal Verdier. De lout ce corps fragile, restait seulement un je ne sais quoi qui n'a de nom dans aucune
langue. Et lh meme oh Ozanam avait repose, le cardinal Baudrillart a pris sa place. Dans ce monument historique, il l'avait
obtenue de 1'administration des Beaux-Arts.
Cette annee-ci. ann6e du Centenaire, un tombeau nouveau,
un monument de marbre, quasi un cenotaphe. se dresse tout
blanc, au bas d'une fresque de Rend Dionnet 1953 : le bon samaritain de I'Evangile a pris les traits de Frederic Ozanam. Des
textes latins, dus a la plume de 1'Acad6micien Thedenat, Pr6tre
de I'Oratoire, condensent noblement la vie du principal artisan
des Confdrences de Saint-Vincent de Paul (Milan, 23 avril 1813Marseille, 8 septembre 1853).
Sur le devant du monument, on lit en latin : Ici en paix,
Freddric Ozanam, entraineur des jeunes au service du Christ,
premier dans l'lnstitution de la Socidtd de Saint-Vincent de
Paul :
1853
1813
HIC IN PACE FREDERICUS OZANAM
CONQUISITOR IUVENUM IN MINTIAM
CHRISTI PRINCEPS IN SOCIETATE
S. VINCENTII A PAULO INSTITUENDA
A droite, appliques A la gloire d'Ozanam. deux versets de
I'Eccldsiastique : Son nom virra d'dge en Age. les peuples raconteront sa sagesse et l'Assemblee (l'Eglise). celbrrera ses louanges.
NOMEN EIIS REQUIRETTR A GENERATIONE
IN GENERATIONEM SAPIENTIAM EIUS
ENARRABUNT GENTES ET LAUDEM EIUS
ENUNTIABIT ECCLESIA (Eccles. xxxxx, 10, 11)
A gauche enfin, caracterisant I'ouvre d'Ozanam. ses travaux
littdraires, son ddvouement charitable, quatre autres lignes : Par
le savoir, I'histoire, l'dloquence, la podsie. la charitt, il s'effora
de tout instaurer dans le Christ et enserra le monde quasi tout
entier dans le rdseau de la Charitd.
DOCTRINA HISTORIA ELOQUENTIA POESi
CARITATE STUDUIT OMNIA INSTAURARE
IN CHRISTO TOTUM ORBEM TERRARUM
QUASI INDAG1NE CARITATIS INCLUSIT
27 septembre. - En cet anniversaire de la mort prdcieuse
de saint Vincent de Paul le Tres Honord PBre Slattery annonce
officiellement A la Communautd les notables changements apportes au regime de la Maison-MWre. Elle aura d6sormais un
sup6rieur local, avec pouvoirs et responsabilitds accoutumdes:
M. Paul Bizart, et un assistant, M. Jules Bergeret.
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En France, deux provinces, celles de Paris (jadis lie-deFrance et Picardie) et Toulouse (Aguitaine et Provence). Leurs
deux visiteurs reoi\ent les pouvoirs et l'autoritL des autres visiteurs de la Compagnie. Ils regiront done effectivement leur
province : admission au Smminaire interne, v~uxN placements
et its reglent I'activit des- diverses maisons et confrres, etc...
C'est done a eux, ainsi revaloris~s, qu'il faut en rdferer directement et non au supdrieur gindral qui a, de par ailleurs, nombre d'occupations d'intlert d'ensemble. Sont nommes, pour Paris.
M. Hubert Houtflain, et pour Toulouse, M. Felix Contassot.
Le Conseil provincial qui aidera chacun des deux visiteurs,
est ainsi compose : pour Paris : MM. Paul Bizart, Henri Siffrid.
Jean Rousset. Joseph Eyler. et procureur provincial : M. Michel
Tiberghien ; pour Toulouse : consulteurs, MM. Gabriel Pardes.
Gaston Pierre. Jean-Baptiste Piet. Edouard Coudron, et pour
procureur provincial. M. Leon Tiran.
Pour remplacer M. Narguet, jadis procnrceur gndral, le Trbs
Honore Pere a fait choix de M. Andre Delobel.
Vu l'importance de ces modifications ainsi annonces, ii
convient de laisser au Tres Honore Pere, dans sa Circulaire du
1" janvier 1954, d'en dire un peu plus long, sur des modifications qui rentrent dans le cadre des nouvelles Constitutions, depuis longtenps attendues et ddsirdes.
F. COMiBALUZIER.

MADAGASCAR
ETIENNE CANITROT
(17 septembre 1872-20 mars 1953)
(Confraternels souvenirs)
I. -

Lanitrot miridional

II naquit i Bedarieux (Herault), en 1872, d'une famille aisee,
qui lui procura une serieuse education, le destinant a la carriere d'avocat.
Des lors, en esprit, je le vois a'ux assises de Montpellier. le
front decouvert, les cheveux rejetes en arriere, les bras gesticulants dans les manches amples de l'habit des maitres de la
parole, pourfendant ses adversaires par son verbe abondant.
Mais Dieu, dont les desseins sont insondables le destinait
a se ddpenser pour d'autres causes que celles des crimes de droit
commun.
A Fort-Dauphin, je l'ai vu plaider la cause des orphelins,
des xeuves, des jeunes filles Blevees par les Filles de la Charite
et sollicitdes par les sous-officiers de I'armee coloniale. Un jour,
provoqud par ceux-ci, il faillit en venir aux mains, sur la place
publique. Sa barbe d6jA venerable, la flamme de son regard. la
vihremence de sa parole firent battre en retraite les coloniaux
chevronnes, qui d'ailleurs auraient eu h rdpondre devant les
officiers de leur impertinence, car le Pere Canitrot aurait
pouss6 I'affaire... jusqu'au bout.
Et done, le jeune abbe Canitrot fit son s6minaire et ses ftudes . Dax, alors dirige par le saint homme qu'dtait M. Verniere,

lMgr Alphonse FRESNEL (4 .luin 1!)53)

w'

Congr*'s des

)AIMES I)E IA CH(AIllT

(!9 Jiini 1953)

-

81 -

iais que la jeunesse qualifiait sans grande malice de , Pere
Pecaire , - u le pauvret ,. (Cf. Annales, t. 116, pp. 16-22).
Ordonn6 prEtre, M. Canitrot se livra d'abord A la predication A La Rochelle, avec zele, succes et entrain.
Les Meridionaux vous diront tous que 'exuberance est une
iualit6 plut6t qu'un d&faut ; c'est une panacee inestimable sous
les climats tropicaux.
Lorsque, A Fort-Dauphin. de 1907 A 1920, Ia conversation
tait soutenue par Mgr Crouzet, M. Canitrot et M. Pierre Pra*i•f'. ii n'y avail plus place, dans la maison. pour fivre, paluisine ni , cafard ,. Moi, qui avant dix ans de s4jour A Mada-;t•'ar
souffrais de calculs biliaires, je beneficiais de ce trai'"ment moral, en attendant que le bistouri du chirurgien me
lit une magistrale boutonniere sur Je cutd droit pour deloger
- intrus purulents.
0 Midi ! 0 soleil ! 0 toi sans qui les choses
Ne seraient que ce qu'elles sont !
Encore en 1952, M. Canitrot, dans ses quatre-vingt-un ans,
:,crivait : a Canitrot sur son chariot, atteld d'un bourriquot,
-Iroir si la vigne promet pour I'automne un verjus capable de
',; richauffer le sang, car chacun sait que le a pinard , est
w1,1,"
(" le lait des vieillards ,. Son Midi. M. Canitrlot .'a chantd
I •ne facon charmante dans la vie de Mgr Crouzet, livre plus
il;aclhant que la meilleure des biographies. (Au Sud de l'lle
/:,iugfc.
Myr Crouzct. A la Librairie Vincentienne. rue de Se,. Paris). (Cf. Annales, t. 81, pp. 768-776 ; t, 87, pp. 723i : t. 88. pp. 645-671 ; t. 89, pp. 380-392 ; 1109-1125 ; t. 90,
i' 61-576 ; 906-917 ; t. 91 ; pp. 198-211 ; 461-471 ; 770-781 ;
I'. pp. 629-648 ; 899-921 ; t. 93, pp. 369-397 ; t. 98. pp. 582S: 811-851 ; t. 99, pp. 123-154 : 377-405 ; 570-590 ; 808S: t. 100, pp. 192-208 ; 391-407 ; 687-707 ; t. 101. pp. 131-157.
II. - M. Canitrot, professeur au Berceau
Lorsque j'arrivais au Berceau comme 6leve de troisieme en
l.01, M. Canitrot y etait d6jh comme professeur de cinquibme.
Je n'eus done pas a faire a lui. Mais il me reste le souvenir d'un
;trimateur infatigable pour transformer les pelouses autour de
ie chapelle. M. Len6tre qui dessina les jardins de Versailles, lui
;ivait certainement donnd des legons !
Et puis aux jours de conge, Canitrot, Sourisseau et Buch,
qui, a quatre-vingt-deux ans, s'est fait expulser de Chine, mais
!•li en 1902 professait les mathdmatiques au Berceau. organi-;lilnt des parties de peche A 1'anguille et aux brochets dans
Ss marigots qui bordent I'Adcur, de Thetieu A Pouy.
Discretement, ces trois Messieurs reveillaient leurs servants
, messe avant Ic chant du coq, et, A midi, une friture copieuse
,jiouissait la Communautd.
Ne croyez pas que IA se bornait le travail professoral de
Canitrot. A cette dpoque, sous I'autoritb familiale mais sdIrdu v6ndr4 M. Serpette, de 16gendaire m6moire, professeurs
Si*lees devaient fournir leurs tAches. (Cf. Annales, t. 76. pp.
i9-455 ; t. 89, p. 179-204 ; 1067-1077 ; t. 90, pp. 346-356).
Mais un jour vint oi il fallut tourner une page de l'histoire.
Le vicariat apostolique de Fort-Dauphin (Madagascar), fond6
par Mgr Crouzet, en 1896, fut serieusement bousculi par la re6
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volte malgache de 1904. 11 faut lire le livre de Mgr Crouzet.
Diz ans d'apostolat.
L'ancien supirieur du collýge de Damas. le vicaire apostolique de !'Erythrde (Abyssinie), expuls6 & la suite de la conquete
italienne, le fondateur du vicarial apostolique de Fort-Dauphin,
reduit h presque rien, fiddle a la devise ,<in spe contra spenm n,
dtait en France pour remonter ses finances et renforcer le personnel missionnaire.
A cet appel, trois professeurs du Berceau r6pondirent
M. Seval. qui est devenu vicaire apostolique de Fort-Dauphin
M. Benezet, le type du missionnaire broussard, mort a la tdche
M. Canitrot. auquel Mgr Crouzet dit & Saint-Lazare : a, Sacezvous ce qui vous attend d Madagascar, peut-dtre une tombe ?
. Monseigneur, cela me suffit, je viens quand mm.e.,,
Ill. - Canitrot. missionnaire, et Madayascar
Et done, en I'an 1907. M. Canitrot d6barquait sur la plage
de Fort-Dauphin, ou jadis nos aines, Nacquart, Gondrde, Bourdoise et quarante autres mirent le genou en terre, apris cinq ou
six mois de navigation, pour remercier Dieu de leur offrir un
champ si interessant a defricher.
Nt. Canitrot a fait le ricit de leur apostolat h Fort-Dauphin.
(Voir Annales, 1926 et 1928).
Comme pour nombre d'autres, sa vie de missionnaire commen.a par le professorat a I'kcole primaire malgache.
Ce peut Ctre une 6preuve dure A digerer, mais elle paye au
centuple les sAcrifices imposes. Quel meilleur moyen d'apprendre
la langue malgache dont la connaissance est la clef du ministUre paroissial et d'acqudrir une connaissance de la mentalit4
indiginp. si differente de 1'europeenne ?
Yoila M1.Canitrot. directeur de la Mission. II rbvait de plus
vastes espaces. C'est pourquoi il ne tarda pas 4 se percher sur
le mode de transport appeld filanjana, sorte de chaise soutenue
par deux brancards et trimballee par quatre porteurs, ce qui
donne aux debutants une sensation assez drfle. A I'allure de cet
4trangfo attelage qui parcourt quarante et cinquante kilometres
par jour, M. Canitrot remonta la cte est, de Fort-Dauphin 4
Vohipeno (quelque trois cent cinquante kilomntres), pour visiter ies Peres deji etablis a Vangaindrano, Farafangana, Vohip6no. Apres avoir pris I'air du large, il revint a ses fonctions
normales de cur6 de Fort-Dauphin. Cela I'occupa jusqu'en 19212.
C'dtait la guerre, on se rdsigna A l'inaction.
Jusque-lA, I'extrmie-sud de Madagascar, appel6 Androy ile
pays epineux) 6tait impDndtrable. Population belliqueuse, retranchee derribre des palissades de cactus 4pineux. Un gouverneur
general qui avait convoqu6 les chefs de clans & un grand palabre. avait entendu leurs desiderata : ,, Grand chef blanc, fais
pleuvoir pour nos cultures et ddlivre nous'des sauterelles. Et
puis. en compensation, si tu veux des ceufs, il v en a tant que
tu voudras... des femmes autant ; mais ne demande pas que nos
garcons aillent dans ces prisons que vous appelez dcoles ; nos
garcons gardent nos bceufs et respirent I'air de la liberth. ,
Mais en 1920, beaucoup de jeunes gens avaient Wt6 mobilises
cou.me travailleurs engag6s pour f'ile de la Rdunion, et comme
militaires en France. Une evolution s'4tait faite, rendant possible l'approche de ces peuplades arri6eres, et ddjh les pasteurs
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pitestants avaient plantW quelques jalons a travers cet imiienise pays.
En juin 1920, M. Canitrot organise une tourn6e de deux
itois. Tous les principaux centres sont occupes par un poste
militaire et un petit groupe de commergants catholiques, Hovas
et Retsileo. venus des plateaux du centre de r'ile.
Le succes ddpasse les esperances : le Pere dtait ddsird
coine le Messie. A Behara. Ambovombe, Antanimora, Tsihombe,
Ambondro, Beloha, on commenca & bAtir des eglises. Ce zele ne
s'est pas ralenti.
A Fort-Dauphin. Mgr Crouzet se lamente : , Reverrai-je
Canitrot vivant ? , Les teldgrammes rassurants lui permettent
de 1 patienter. Enfin, M. Canitrot arrive et, au premier repas, ddpose sur la table le saucisson que Mgr Crouzet avait glissd dans
sa cantine.
- Qu'avez-vous done mang- dans le desert ?
- Monseigneur, j'ai trouv6 partout du riz. du manioc, du
lait. des poulets et des ceufs. J'ai eu scrupule de toucher a ce
saucisson, luxe de bourgeois.
- Allons, Canitrot, tu es bien de BWdarieux et moi de Lansargues. je comprends cela, mais ne rdcidive pas.
M. Canitrot recidiva I'ann6e suivante en allant jusqu'A Ampaniihy, qui est & deux cent trente kilometres de Fort-Dauphin,
et puis i Androka, qui est A cent kilometres d'Ampanihy. Puis,
dte
eloha au Cap Sainte-Marie, extreme-sud de Madagascar,
toujours en filanjana, avec une provision d'eau insuffisante, dans
un pays sans rivibres ni sources.
11 raconta cette prouesse & M. Froidevaux, avec lequel ii correspondait a la suite de la publication du livre de I'illustre historien sur les Lazaristes & Madagascar au xvir siecle. M. Iroidevaux iui dcrivit une lettre trWs 6motionnUe par suite du dan-er que M.. Canitrot avait couru, de mourir de soif.
Ians le Midi, d'apres le conumentaire de M. Canitrot, c mouric de soif ,, signifie simplenient et que la salive diminue et
qu'con n'ose plus dire, comme Marius : c se t'escompiss6, te neqyr?' . si Je te crache dessus, tu es noyd.
.'artion apostolique de M. Canitrot ne se bornait pas A
uwni visite de deux A trois mois aux chritientes lointaines de
Ftor-lDauphin. Dans la zone plus proche, il edifia des 6glises a
.ampiolhana, Soanerano. Isalo et Nosibd.
Et avec ces hors-d'ceuvres, il restait curd de Fort-Dauphin,
;is<anlt a ses vicaires successifs : Pietros, Bertrand, Engelvin
ft I.er[oue, une grande latitude pour exercer leur ministere suiSant leurs aptitudes et leurs gouts. M. Canitrot se rendait parfailiinent compte que si l'uniformitd est indispensable dans
Grand Siminaire ou une Ecole apostolique, elle doit relicher
(n
-a rigueur en pays de mission.
In jour, un vendrable visiteur extraordinaire nous vint de
!'.ris - le seul qui ait tent6 l'aventure depuis 1896. - Devant
:I:i rciviire qu'il s'agissait de passer en charrette, le PBre qui
:'a-compagnait releve la soutane sur 1'dpaule et s'engage dans
P!'de en langant cette boutade : c C'est ici qu'on va voir ces
'iessieurs de Paris ! , M. le Visiteur, homme de sagesse r6putce, se contenta de r6pondre : a Aetatem habes I ,, L'un sur la
!a cliarrette, I'autre pataugeant dans la vase, se rejoignirent sur
in rive oppos6e.
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Les anndes pa-sent, les homines aussi. Mgr Crouzet mourut en 1933 et ful remplace par Mgr Lasne, auquel succedL
Mgr Sd\at.
Les clintats tropicaux sont sounds i des perturbatic.m alsont souvent
mospheriques appelees cyclones dont les diits
considerables. symiboles des agitations qui bousculent parfois
les honuies. Quand le president du Conseil disparait, ses mninistres le suivent. .I. Canitrot ne pouuait rester longtemps a FortDauphin apris la mort de Mgr Crouzet.
II 6tait delicat de lui signifier son congd. Ce ful fait par
le Ptre Garcia. \isiteur de la province, au cours d'un voyage en
France qu'ils faisaieet ensemble. En vieil ami, je repandis un
peu de baume sur la plaie de son cceur. En fait j'ktais d'avis
qu'il ne pouvait continuer a Fort-Dauphin le regime dont il
a\ait vecu durant une \ingtaine d'annies. A un certain aie. des
habitudes sont prises, qu'on ne peut modifier ni supprimer.
Dejih Fort-Dauphin. M. Canitrot souffrait de troubles dans
les ramifications des bronches. ILe docteur venait le voir. deposail deux ou trois flacons sur sa table. Le lendemain, le docteur
grondait parce que le malade n'avait pas us6 des remrdes. Le
troisieme jour, le docteur ne trouvait plus le malade, ii 4tait
parti, au soleil levant. voir la propridt6 A six kilombtres, a cheval, et rentrait a midi comme s'il n'a\ait jamais 6td mnalade.
Gueri par persuasion ! lemiede a la port6e des plus pauvres.
IV. - Canitrot, peintre d6corateur
M. Canitrol avait du goat pour apprdcier une belle aeu re, et
du talent pour la realiser a I'occasion.
II lui vint un jour a I'itde de traduire sur un cahier de dessin son blason, et it campa un caniche deainbulant sur la iroule.
Canitrot derivant incontestablement. disait-il. de cc Canis trotte ).
Un chien. avec une patte en I'air. ce serait autre chose, mais
avec la patte droite et la patte gauche arriere en Fair, c'est le
trot.
Cette trouvaille le mit en gait6 et il aimait A communiquer
sa joie.
Un autre blason de son invention, c'est celui de'Fort-Dauphin. qu'il exprima ainsi : un fort a la Vauban dominant la mer
d'oiu merge un 4norme cetac., un dauphin.
Professeur au Berceau et missionnaire & Fort-Dauphin,
M. Canitrot brosse quelques toiles de thiatre, rideaux. coulisse.
II ne pr6tendait pas exposer des chefs-d'ceuvre, mais divertir
les spectateurs par du paysage exotique.
Son talent fut aussi mis au service de la religion. La cath6drale de Fort-Dauphin lui doit les dessins de toutes coulcurs
qui la parent et donnent au visiteur I'impression d'un ddifice
propre et charmant. II ne dddaignait pas l'originalite et des
panneaux de la haute nef furent couverts de grands oiseaux
aux ailes deployees et dont les longues jambes sont revetues de
plumes bleues. <, Eh bien ! disait-il aux nouveaux venus, vous
avez vu les culottes de mes oiseaux ? ,
Le piddestal du calvaire qui domine Fort-Dauphin est un
travail d'un autre genre. Lorsque le ciment etait & moiti4 stc,
M. Canitrot le decora de dessins gdomntriques et grava sur les
quatre faces du monument les noms des douze principales tribus malgaches qui peuplent le vicarial. Tous au pied de la
Croix.
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Le chef-d'oeuvre de M. Canitrot. c'est la petite chambre qu'il
transforma en oratoire afin de dire la messe chez lui, chaque
Imatin, car I'cglise paroissiale est loin. Ce petit sanctuaire fut
decor, de peintures tres varides, tres expressives, tres pieuses.
II mit tout son coaur pour faire que I'habitation soit digne du
dixin Visiteur.
V. - Canitrot, predicateur
u Allez et enseignez ,,dit Jdsus aux premiers missionnaires.
I.'enseisnement en mission se donne par le catdchisme et par
la prddication.
Ce sont deux fonctions qui demandent une longue priparation. une constance in6puisable de travail et surtout 1'6tude de
la laiigue indigene, des moeurs et des coutumes locales.
S'il avait eu a subir I'dpreuve du baccalaurdat sur ces matiires. M. Canitrot n'aurait peut-Etre pas eu le succes qu'il remporta jadis sur les lettres devant le jury de la Facultd de Montpellier.
II possedait bien la connaissance de la langue malgache
u.uelle. celle qu'on emploie dans le train-train de la vie.
La langue litteraire, celle des livres. lui dtait moins familiere. II imitait les premiers Lazaristes venus a Madagascar au
xvN\e si cle, lesquels avaient recours A un truchement. Ce n'est
pas un systeme ideal, surtout pour exprimer des choses abstrai(te. qui n'ont pas de vocabulaire ad6quat dans les langues des
primitifs. Et puis, le dicton se realise parfois bien malencontreusement, a traductor, traditor ,.
M. Canitrot fit surtout du ministere aupres de la population europeenne. Destine au barreau dans sa jeunesse, il avait
dO. de tres bonne heure. montrer qu'i! avait des dispositions
pour parler. Precher en frangais, pour peu qu'il ait eu le temps
de rimditer son sujet. lui etait un plaisir que partageait I'auditoire.
VI. - Canitrot, homme d'action coloniale
II 6tait de l'6cole de Mgr Crouzet : peu d'action apparente,
bun conseiller dans I'intimitl, pour qui voulait bien solliciter
.0on avis.
De 1904 a 1910, le cercle militaire de Fort-Dauphin, a
pi ne pacifid et soumis, fut command6 par le capitaine D6trie,
les commandants Blondat et Brulard. tous parvenus aux plus
hauts grades de la hidrarchie militaire.
En tres bons rapports avec ces officiers d'dlite, Mgr Crou(rt fut un jour accuse par un mouchard de I'dpoque de Combes
r. Augagneur de vouloir diriger le Cercle militaire de FortDauphin.
Le gouverneur g6n6ral Gallidni, puis le gnd6ral Lyautey
eurent le plaisir de lui faire visite au cours de leur inspection
dlaiis le sud de Madagascar. lUs le f6liciterent de son action reli-icuse et sociale et resterent ses correspondants jusqu'A la fin
dii leur vie.
M. Canitrot eut une influence considerable sur les administ;ateurs de la province de Fort-Dauphin, sur le Conseil reprd-ectatif de la colonisation, sur la Chambre de commerce, dont il
fut ilu membre par vingt-quatre voix sur vingt-quatre votants.
i.ors du passage des Gouverneurs gdndraux Garbit, Olivier, Cayla,
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il faisait le discours d'usage au nom de la population, au via
d'honneur offert A ces grands dignitaires. M. Canitrot 6tait Ie
maire moral de Fort-Dauphin.
VII. - Canitrot, fits de saint Vincent
Par acle de \olonte hien arrRt6, M. Canitrot s'dtait engagl
dans la milice du Seigneur. puis dans I'avant-garde qui travaille
o ad gentes ,.Cela denote une vocation bien chevill6e dans I'Ame.
A 1'&cole de Mgr Crouzet. il apprit a ne pas bousculer ses
confrbres i tout propos. mais h les entrainer par l'exemple d'une
vie regulibre. d'une pi6t6 de bon aloi, sans les superfetatioas
que revt la bigoterie.
Je n'ai connu que peu de confreres qui puissent rivaliser
avec lui pour la tenue impeccable de sa personne pendant la
c6lebration de la messe. Canitrot pontife n'itait plus le Canitrot gai, exuberant. a la voix claironnante et aux gesles aussi
expressifs que surabondants de la vie courante.
II m'ecrixait en 19'5 : .I'ai eu la surprise de voir arriver
a Bedarieux le Trbs lHonor6 Pere. et M. le Visileur provincial
Ils m'ont quitte en m'infligeant le pensum de composer une vie
populaire de saint Vincent. ,
En 1948. sortit des presses Le plus familier des Saints. Vincent de Paul. Pauvre Canitrot. iso!6 au , Bee des ruisseaux »
(BEdarieux). loin de toute biliothllque, que dira-t-il sur I'incomparable Monsieur Vincent, lorsque tant d'ecrivains de !iant
vol ont tout dit ?
II fit son iivre avec son esprit. et surtout son cteur. 11
ii'avoua que cIaltius volant aquilae ,.Je lui rdpondis : , Le
rossignol ne fait que voltiger dans les taillis, mais ses trilles
sont ravissalnts n. Le plus familier des saints sera lu par des
gendrations et fera du bien i de nombreuses ames.
En conclusion. ces quelques rdminiscences ne pritendent pas
an pandgyrique. le peu qu'elles disent, n'exprime qu'une partie de la verit,. mais suffisamment. je pense. pour tmnoiiner
que le Pere Canitrot 'appeie familiirement par les Malgarces
11t-Cani) fut un digne fils de saint Vincent de Paul.
II passa vingt ans I Madagascar. a 1'dpoque hMroique dont
ies jeunes Peres actuels ne peuvent s'imaginer les difficultis.
In jour qu'il faillit se noyer
la mer en voyage sur pirogue. il nous dit : a Si j'yv tais rest(, mes pagayeurs seraient
venus vous dire avec un sourire beat : Mon PBre R&-Cani fini,
mort !- Et qui m'eut pleur ? ,)
Eh hien ! cher Pre. nos gemissements ne vous serviraicnt
de rien. rnais nous adressons i Dieu de ferventes prieres aiin
qu'JI vous donne un fauteuil d'honneur, tout A c6td de saint
Vincent de Paul.
Tulear. le 10 juin 1953.
Ambroise ENGELVIN.
M. EDOUARD BAUTHIAN
(13 novembre 1896-1" fNvrier 1953)
Le 25 novembre 1952, M. Darricau 4tait subitement appeie
pendant son sommeil i recevoir de Dieu la recompense de toute
une vie consacree 4 la formation des jeunes clercs en vue du
sacerdoce ou de la vie religieuse. Cette brusque disparition dans
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les desseins de Dieu devait avoir un 6cho deux mois plus tard
dans la personne du cher et regrett6 M. Bauthian.
Le 1" fevrier 1953, au soir de la journ6e de recollection
mensuelle. apres l'instruction sur la pr6paration a la mort
donnee aux novices frbres coadjuteurs, et oui il avait dit :
o Veillez, et soyez toujours prets, la mort peut vous surprendre. A la prochaine recollection, Iun ou I'autre d'entre nous sera
pcut-eire dans son eternit6... moi par exemple. , MA.Bauthian
\ovait la mort le prendre au refectoire, en fin de repas et en
presence de toute la communautl. Une intervention rapide du
docteur ne devait constater que le fait brutal : la mort avait 6tW
foudroyante. Le cher d6funt a-t-il eu conscience de I'absolution
qui lui fut donnee au r6fectoire minme, et de l'onction qui lui fut
appliqu6e dans sa chambre ? C'est le secret de Dieu. Notre certitude ; c'est de pouvoir affirmer que la mort subite ne fut pas
une mort impr6vue. La mort 6tait attendue. M. Bauthian se
connaissait avec une hypertension arterielle qui atteignai. ces
derniers temps le chiffre Oieve de 25-23. Elle avait entraind une
hypertrophie importante du coeur, une dilatation aortique et des
modifications au fond de I'oeil qui le menagaient d'un retour de
cccit6 subi pendant deux mois il y a trois ans. Quelques jours
avant sa mort, il avait dit h un confrere qui le voyait monter
les escaliers avec peipe : a Oh ! que j'aimerais que Dieu vienne
me prendre ! ,
Bearnais, fils de Bearnais, M. Bauthian. ne a Bassens. proche Bordeaux, le 13 novembre 1896. baptise quarante-huit heures plus tard, le 15 novembre 1896, en I'dglise Saint-Barthelemy
de DWpart, proche d'Orthez, v6cut dans le d6partement des BassesPyrenees. et fit toutes ses etudes secondaires A l'Ecole apostolique du Berceau de Saint-Vincent de Paul. Toute sa premiere
formation clericale se passa sans que I'on eut jamais de reproclies h adresser a ce jeune homme au temp6rament calme et d'un
naturel heureux et docile. II vivait dans le silence et le travail
consciencieux. accomplissant au jour le jour sa tAche de son
mieux. Le r6sultat ne r6pondit pas toujours aux attentes du professeur, d'un professeur au moins, qui plus d6sireux de r6sultats
faciles que de progrbs a realiser chez tous ses
avait d6alAves.
cide apris un certain temps d'cxp6rience de ne plus s'occuper
que des c machines », et de laisser sur leur voie de garage les
, wagons de marchandiqes ,. Si encore il avait gard6 pour lui
son jugement peu flatteur et injuste, comme I'avenir devait le
demontrer, mais il cedait de fois . autre A I'ind6licatesse d'interroger en interpellant les moins douns : , Vous la-bas, les
nwagons de marchandises ! ,... Le souvenir 6tait restd, avec amertume. et peut-ktre aussi avec une pointe de fibre protestation
et quelques-uns et quelques-unes Font entendu d'abord raconter
ces scines de jeunesse, et puis en guise de bonjour : a Voili le
iralion de marchandises. , I1 y avait 1a de l'humilit. mais aussi
et tres t6gitimement de la revolte. L'absence des dons d'une intelligence brillante et primesautibre. 6tait largement compensee
par un jugement droit et ferme ; ceci d6passe cela et largement
pour la conduite de la vie dans le d6tail pratique de chaque jour
et dans les responsabijites du pritre.
M. Bauthian fut admis au S6minaire interne & Dax le 4 novembre 1914 ; ii etait ag6 de dix-huit ans. De sant6 plutot fragile. il fut verse dans I'auxiliaire et c'est comme infirmier qu'il
termina la guerre de 1914-1918. [Son directeur, dans une note
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avant les vceux, preseutait trcs objectivemnent fr6re Bauthian :
1 Fonciercnment bun, pieus, humble, boa esprit, laborieur. d&vou,, craiment bun enfant, ouvert simple candide n, et tout en
signalant son esprit peu spkculatif, it note : i dans la condluite
pratique. le jeune homme manifeste du bon sens, il est sineerement humble, modeste et trbs docile.,]
II fit ses vceux perpetuels le 1"' novembre 1920, et reput I'ordination sacerdutale
dans la chapelle de Notre-Dame du Pouy. des mains de Mgr
Charles Lasue. t-tvpque lazariste. le 24 fe\rier 1923. Le cher d6funt se rIjouissait de voir bient6t arri\er la trentiieme annie
de son ordination sacerdotale. II en dcrivait sa joie a sa sceur
de Bordeaux quelques jours avant sa mort. N'ecrivait-il pas a
la date du 12 jan\ier. h un de ses confreres avec qui il avait gard6
des relationls de profonde amitie et d'estime reciproque : , Je
n'ai pas encore r(pondu d cotre bonne lettre, mais cela a bien
eti indtpendant de ma colonte. Je releve i peine d'une congestion pulmonaire qui m'a relenu au lit depuis leIc
janvier. Je
n'ai pas pu r;pondre au. amis qui ont eu la bonit de m'adrvser
leurs cwat'r et c'cst par cous que je commence aujourd'hui 1953.
Trente ans qui nous somnimes pritres, en cette annee 1953 !
Que le temps a passe rite et ma joie de nme troucer b Dax est de
viere con.ttamment de ces soucenirs du passe et dans cette maison qui a connu Irs ardleirsde notre jeunesse. Je ferai mon trenti'ieme anniver.. aire le 24 ferrier et je me souciens que c'est rons
qui uiacez serri Ina deu.rime messe an fond de la chapclle t
l'autel de In 'Passion.Que les annees que le Bon Dieu nous donpera do ric'r cncore soient tie plus en plus dignes de eltle
yrand, oricr d" notre voration s,'-erdotale. Virons-les dans une
ardente untion (i Notre-Seitineur pour lui ressembler davantage
et faire ainsi du bien autour de nous. lei c'est la vie que rius
conlnaissez, calme et pieuse. Je cous quitte, mon cher ami. J,
ne puis plus tntir na plume. Bonne et sainte annae, unis danm
la priere et notre mutuelle affection. ,
L'ordination tmettait le point tinal a cette derniere p6rlo.le
de fowrmation ciericale et religieuse, au cours de laquelle les ligl--s de faite d'une vie sacerdotale achevent de se dessiner et
prin'- ttlnt d'entre\oir I'avenir : le pr6sent est souvent le rappi'
du pass,. et 'avenir se cache deja dans le pr4sent. Mt. Bauthian
laissait h ses jeunes confreres disperses demain par l'appel des
Supritcur. Majeurs. le souvenir d'une aime g6ndreuse qui ne
calkcuerait jamais avec sa peine dans une ginerosit6 de vie
donn-e sans compter, dans une humilit6 faite de soumission au
ree! mais parfois aussi trop mnfiante d'elle-mnine et idosant pa.
se ri.quer de\ant des responsabilites jugees au-dessus de scs
pnsý:ihilites.
C'est a Thessalonique. en Grace. que M1.Bauthian fut envoyv. 11 etait nommrn A I'glise catholique de Thessaloniqu,'.
conftide A nos confreres francais. Pendant quatorze ans (1923aoCt 1937'. notre cher d6funt s'y ddvoua avec ardeur et exerca
tant dans le milieu orthodoxe grec que dans les rangs de i.,
colonie francaise, un fructueux apostolat. surtout aupres des
jeunes gens. Le clirat et les travaux du ministere eurent raison
d'une santV qui ne fut d'ailleurs jamais bign forte. Ii dut rentrer
en France et essayer de retrouver assez de forces pour continuer h Thessalonique mdme un minist6re qu'il ne devait jamais orblier et dont I'eloignement force fut toujours son unique
regret. Son \isiteur. M. Levecque. ne se rdsignait d'ailleurs pas a
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son depart et jusqu'en 1941 multipliait demandes sur demandes
pour hater son retour 4 Thessalonique. Au lendemain de l'Assemblie gendrale de 1947, de vive voix et par ecrit, les ddmarches recommencerent, toujours en vain, bien que de son c6td
M. Bauthian se montrAt tres desireux de son retour en Orient.
Ne lui derivait-on pas de Paris, alors qu'il 6tait , Dax, h Pontchevron : tJ'ai recu votre bonne lettre oh vous rous mettez d
nma disposition pour Thessalonique. Vos sentiments sent dignes
de louanges, mais il n'est pas question de vous changer pour le
moment. II est vrai qu'on m'a demandd un confrere franqais
pour cette ville ; de plus, je puis ajouter qu'on serait heureux
de vous revoir ld-bas, mais actuellement, it est difficile d'y sonyer. Apr&s la paix on verra. ,
Un an plus tard, !e 28 mat 1942, on revient a la charge pour
obtenir le retour du Pore Bauthian, et toujours en vain. , J'ai
lu a;ec peine, je cous l'avoue, les details que le bon M. Gabolde
nous comrmuniqua sur la vie d Salonique. Que Dieu les aide 4
tenir malyre la misdre et les soutienne pour qu'ils puissent faire
du bien a cette pauvre population. Pour votre retour d votre
chere paroisse, on verra plus tard. II ne faut pas que je vous
tue en vous encoyant ld-bas ; d'ailleurs, ce serait impossible actuellcment. ,
L'etat de guerre empkchait tout d6part de France, c'est
vrai. rnais ddjh le docteur, professeur h la Facultl de Mldecine
de Bordeaux avail rdpondu lui aussi par un non categorique :
ce d6part dtait impossible. le voyage dtait un danger, le sejour
a Salonique une quasi-certitude de la mort procliaine.
Attendons des lors. Dieu peut rendre la santd. et permettre
ainsi le retour en Orient. L'espoir renait et une nouvelle ddimarche est tentde pour revenir dans la Chire paroisse, si toutefois tel est le bon plaisir des Supdrieurs. lien ne nous interdit
d'cxposer nos desirs. , Je vous remercie de votre bonne lettre,
lui est-il r6pondu en aoit 1951. Vous avez bien fait de nous
renminuniquer, en toute simplicitd, vos projets d'apostolat. Tout
bien considerd, le Conseil pense que rotre place est 4 Dax, oil
:rfus faites du trbs bon travail aupris de nos petits frires.
( Nous sacons que vous dtes trds desird a Salonique, mais
nous craignons que votre fragile santd ne supporterait pas le
clinat, ni la lourde besoyne qui vous incomberait ld-bas. Nous
tenons d vous conserver le plus longtemps possible d la petite
(Cotmpagnie. n
M. Bauthian 6tait de ces pretres qu'il suffit d'avoir rencrontre un jour pour ne les oublier jamais. Leur devouement et
leur bont6 les fixent dans le cceur et la m6moire de tous ceux
qui en ont WtB les heureux bdneficiaires. Ils s'imposent autour
d'eux avec d'autant plus de force qu'ils ont moins cherchde
se
faire remarquer et A s'imposer. C'est a eux que s'applique Ja
baatitude du maitre : " Bienheureux les doux, car its auront le
royaume de Dieu en partage. n
A son retour en France, au lendemain d'un repos prolongd
Ch Villebon), M. Bauthian fut nomm6 h Sainte-Rosalie, d Paris,
pour y succeder & M. Candau (1939-1940), A la tdte des ceuvres
de Sainte-Rosalie. Le ministere dans cette chapelle parisienne
se revela tres vite bien au-dessus des forces du nouveau a cha-
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pelain -, et pour ne pas compromeltre detinitivernent une -anti
d&ja bien precaire, ii fallut pr6voir un autre poste. M. Bauthian
fut nomumn sous-directeur du S
iminaire interne des Pretres de
la Mission des pro vinces ,francaises, alors refugie dans la maison de campagne de Notre-Dame du Pouy, h Pontchevron (19401943).
C'est dans ce nou\el office que l'exptrience heureuse des
jeunes, acquise en paroisse h Thessalonique et a Paris, jointe
a la profonde pietý et au robuste bon seas du Bearnais, permit
a M. Bauthian d'exercer sur les futurs Prttres de la Mission une
intluence feconde en rtsultats bienfaisants. Les Superieurs Majeurs eux-rmines en temoignerent dans leur reponse a la demande de reltur dans la chire paroisse de Thessalonique : - Je
suis hcureur de profiter de l'occasion pour vous remercier de
votre zile pour la formation de nos ch-ers sndminaristes. Vou;
Iracaillez la pour l'arenir de la petite Compagnie et ele vout
sait gre-. Que1ques nuis plus tard, [a mnme voix autorisee proctauiait :
Tlott
u Ie wode apprecie votre ddeouement, et it ne
suirait itre quietWion de cous enlever a une azuvre si importante
oin cous faites tant de bien. ,
Faut-il s'Cýtoner des lors de trouver sous la plume d'un
ancien de I'ontchevron ces ligncs qui sont toutes a I'dloge du
cher dfulunt et qui nous permiettent d'admirer une ime si bien
configuree par son hunilitc et sa douceur aux traits neiles
du Christ J6sus ? ( J'apprends la seconde et cruelle perte @prouvre par nolre chere maison de Dax, en la personne de M. Bauthlia. 7TG uesles
iuairistes et itudiants des annees pienibles de
P'ntrhernronrcssnitiront douloureusement ce deuil. Et nos chers
petits fr0.res de Dax au moins autant. Je ne doute pas qu'il sera
d' li-haut leut: protecteur attentif. n
, Quoatnd on rst jeune seminariste, on canonise un peu 'ite
pI'ut-itrre Ic., imes fidiles d la Itigle qui nous entourent, on a
vite falil de dire

"

le saint .M. Unatel

. Mais maintenant je crois

n"' pas decoir minniiser ce jugement en ce qui concerne
3I.. Darrican et Bauthian. Je puis dire que ce dernier surtout
a fait forte impression sur moi, et sur d'autres sdminaristes.
Jd le suis. ,

Parlerde W1.Bauthian, c'est ,coquer son humilitd, son effac'(imeat, sa punctualito;, cet abord affable, souriant, ces entrelins aactsi du Siminaire, d'oit 'on sortait le ceur gonfMt de cotr'age et de joie.

Comiie pour .M. Darricau, j'ai edlBbrd la messe pour le repos de 'Camede M. Bauthian, au requ de la nouvelle de lear
dceis ; mais ils sont de ceux que Con prie, sirs d'dtre entend:s
dbs leur . naissance au Ciel ,. Qu'ils continuent de veiler sur
Da., sur tons ceuxi qu'ils ont formis, disperses maintenant aux
quat'e coins du monde. n
La guerre 1939-1944 terminee le Sdminaire interne des
1'rtres de la Mission fut ramen6 de Dax a Paris, et M. Bautlian fut nomm 'a Toulouse (aoft 1943) ; il en devint supdricur (15 aoft 1945 jusqu'au 15 septembre 1947). II devait y
rester cinq ans. mais le travail des Missions, avec les fortes
faiigues des seances prolong6es au confessiomnal et des exercices du soir. ne pouvaient cadrer avec une sant6 pour laquelle
le medecin prescrivait imperieusement c une vie calme, sans
surmenage. sans fatigues, sans voyages difficiles n.
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Les cinq ans de son sejour & Toulouse devaient laisser 1a
aussi dans les Ames pres desquelles son ministere I'appelait le
souvenir d'une Ame qui donnait la pleine mesure, et quelle mesure ! Le meilleur de lui-m6me malgrd une constitution physique tres faible, que des accrocs successifs compromettaient toujours plus. On le vit s'dloigner avec regret de Toulouse. Son
humilitd et surtout sa simplicit6 avaient le don d'attirer chez
lui bien des personnes. Elles venaient lui demander conseil, lui
exposer une difficult6. 11 savait alors, 6crit-on, trouver le mot
juste pour encourager. II ne se refusait pas a l'occasion de
donner tout simplement le t6moignage de sa propre vie de missionnaire.
SII1 avail etd ici, d Toulouse, durant son supdriorat, notre
confesseur trimestriel. II faut avoir 6tM les heureuses bdngficiaires de son ministere pour apprecier le ddvouement inlassable
acec lequel it s'occupait des Aimes qui lui etaient confiees. ) 11
devait toujours continuer ce ministere, meme A Dax. Le nombre de religieuses et de Filles de ia CharitM aux obseques fut une
des reponses divines A son dUvouement.
**

Dax devait etre le dernier sejour ici-bas du cher M. Bauthian. Apris quelques mois de repos il y revenait providentiellement. La premiire annie de son s6jour, ses occupations etaient
de se livrer A un travail de retraites dans les maisons d'dducation. retraites de rentrde et relraites de fin d'annce pr6dications
et petites missions individuelles dans les paroisses, conferences
et confessions trimestrielles dans les diverses communautes ?
BientOt, comment cela a-l-il pu se faire ? C'est le secret de Dieu,
et c'est le cas de redire avec saint Vincent de Paul : , Je n'y
pensais pas, M. Portail non plus ) ; un, deux... des postulants
pour les freres se prssenterent. M. Bauthian 6tait !A : son experience et son amour des jeunes gens. ses fonctions de sous-directeur jadis du Seminaire interne des Pr4tres de la .Mission,
l'avaient prdpar6 a devenir le directeur du Seminaire interne
petits , Frbres de la Mission. Ce fut toute sa vie pendant
des <,
ses quatre dernidres annees ici-bas. Un de nos ýtudiants a portd
sur le directeur des freres le jugement suivant : < Si je ne l'ai
pas connu spdcialement puisque je n'avais pas d trailer directenent acec lui - ii n'6tait ni son directeur de conscience, ni
professeur. - le fait de l'apercevoir tous les jours, de 'avoir
entenldu parler en salle d'oraison ou d'etre alld le voir chez lui
me permet de l'estimer hautement. )
La principale (euvre qui lui 6tait confide, c'6tait la direction spirituelle des freres et des petits freres. Quelle attention
n'a-t-il pas manifestCe A leur 6gard. Malgr6 sa petite taille, sa
faible voix. il avait un tact particulier pour cette jeunesse du
s6minaire. 11 portait en lui cette p6dagogie des Ames qui vivent
en contact avec le Bon Dieu. Avec les jeunes gens, il etait bon,
maternel, familier. AuprBs d'eux, sans etre craint ni redout6, il
avait cependant cet ascendant et cette influence salutaire qui
peu a peu pousse au bien. Je ne sais pas s'ils l'ont vu se ficher
souvent, en tout cas on voyait en lui l'homme calme, paisible,
, semper sibi constans ,,toujours ega! A lui-meme. II apparaissait comme un homme tout de dignit4 dans sa personne et dans
ses actes.
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Je suppose que cette dgalild d'humeur denotait chez lui un
caractire des plus heureux. II ne se laissait pas desemparer par
!a ligerete. la gaite de ses jeunes. J'ai pu admirer sa patience
aupris des postulants et des s&minaristes pluttL bruyants. expansifs. 11 faut temperer leur exuberance, au Inoins comprendre que I'on a .hfaire A des jeunes. Ce que I'on ne comprend
pas aujourd'htui demain deviendra chose accomplie par l'eftort
fourni pour y parvenir. Sa grande bont. lui a sans doute permis d'ouvrir plusieurs fois les ceurs, de faire accepter avec respect un conseil, une observation.
Malgre sa faible sante, n'ecoutant jamais les cris de la nature qui reclame ses droits. il 6tait present a tous les exercices
de la \ie de communault
des frires. I1 4tait lh, en quelque
sorte i'ange gardien des petits frdres. II veillait sur eux conime
nos bons anges veillent sur nous, avee la m•nme sollicitude. Pendant ies rdcrtations aux alles et venues, i la sacristie, il ne
les quittait jamais. On voyait qu'il se dounait tout entier.
Le secret du divouement de M. Bauthian aux oeuvres de
Dieu est soulign6 dans une lettre d'un jeune missionnaire qui
I'avait vu a l'euvre a Notre-Damne du Pouv : .J'aiconnu assez
le Pere Bauthian pour comprendre ce que la Communaute de
Dax perdait en lui : une dine toute p:ndtree de la douceur du
Christ, une ime forte qui ne craiynait pas de se ddpenser pour
le bien et qui avait foi aux tuvres de Dieu. ,
Si les temoins de son activitd a Notre-Dame pouvaient admirer .. Bauthian. ceux que la Providence lui avail confis pour
les preparer a leur vie de freres de la Mission, purent eerire
ces lignes : , C'est avec stupeur et beaucoup de peine que j'ai
atppris le dcks du P're Bauthian, a la suite de votre coup de
tlifl,•one au 'res Hlonor Pere. Je ne me doutais pas que votre
co)mmunication nous porterait un trouble, it moi et .
tous ceux
qui ont connu M. Bauthinm, soit missioinaire 6 Salonique peniauIt plus de dix-huit ans soit 6 Toulouse, soit sous-directeur
dr Se'ni rnaire t P (ontchevron. et enfin, directeur du Sdminaire
interne des frIrcs coadjuteurs i Dax. J'ai eu le bonheur
virre auprds de ce saint pretre pendant deuir ans et demi, de
ses
dcrnitres. annaes de sa vie, comme seminariste.
e
La derni re fois que je l'ai ru. ce •utle 5 janvier a dix-huit
Icures,. jour de notre ddpart pour Paris.
II nous avait
dons sa chambre - il 6tait grippi - l'un apres I'autre,recuE
et a
tous les trois nous a vait donnd sa dernidre bdnediction, apres
nous avoir adressd ses dernidres recommandations et donnd ses
dernicrs collseils.
Apres M. Darricau, dans la personne de M. Bauthian, vous
perdcz, ct la maison de Dax, un homme de devoir, un pretre
dt'
grande qualitd. un directeur de forte spiritualitO. Que de prdtres, que de freres, que de sdminaristes, que de jeunes gens du
monde se sont confit s d lui. Que de larmes ii a essuye,
de
sourires ii a ipanoui, que de secrets il a emportd dans sa que
tombe
pour ne les remettre qu'a Dieu.
Je me sou v iens de toutes ses belles confdrences qu'il nous
faisait au seminaire, et aussi de toutes ses allocutions chaque
matin apres la messe. Mais ce qui m'a le plus frappd
en lui,
cest sa ddvotion a la Sainte Vierge. Avec quelle confiance
quel amour ii nous jetait dans les bras de la Mere du Ciel. et
Les
plus petites fetes de la Vierge 6taient souligndes par une pri4re
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et un chant supplemvntaire. Nous aimions ceta, car nous savions qu'il dtait heureux.
Et quelle bont' ! II ne voulait pas nous faire de la peine.
II sacait nous unir quand it y avait parmi nous quelque discorde.
Si dans la journee nous acions manque d notre devoir encers
lui, le soir avant de nous voucher, nous allions lui demander
pardon. Bien vite, ii venait vers nous, et d'une main fraternelle
nous donnait une petite tape sur la joue en disant .
Cc n'est
rien, mon enfant, allez dormir tranquille, allez... .
Ne pas compter sur soi, mais sur Dieu, ne pas compter sur
ses forces, mais s'occuper toujours du bien des ames, mourir b
la tache semble bien avoir et6 I'ideal de vie du cher M. Bauthian. A I'entendre parleri, A le voir agir, on se rendait a I'evidence que l'on se trouvait en face d'un pretre dont toute la vie
etait animee par un grand esprit de foi, une grande confiance
en Dieu. (<11 ne se reyardait que comme un pauvre instrument
entre les mains de Dieu ; Dicu, pour lui, etait I'auteur de tout
ce quil avait pu faire de bien. , Un instrument entre les mains
de Dieu ? Une intelligence moyenne ? Oui, mais anim6e d'un
-rand zile pour les aines, se donnant aux tiches confites par
les Superieurs, et demandant & un travail acharne et judicieux
la f6condite des entreprises, jusque la d'entreprendre des recollections sacerdotales mensuelles auxquelles Dieu donnait sa b6nediction. Dieu donne sa grace aux humbles et la refuse aux
superbes. N'est-ce pas la sanction du bien opdre dans les inmes
des pritres quf nous donna de voir tous les prtres du doyenn6,
de Salis-de-Bearn, aux cetes des pretres des Landes venus aux
obsbques. presid6es par Son Excellence lgr Mathieu, 6vyque de
Dax ?
Aimer la Vierge, faire aimer la Vierge, lui confier toutes ses
entreprises, tout son sacerdoce avec tous ses espoirs caract~risait la piete sacerdotale de f. Bauthian, et le situait hien franchement dans le sillage des fils de saint Vincent.
Cette devotion mariale, itla \oulait au premier chef dans
la direction spirituelle des petits freres, et il en multipliait les
manifestations au cours des divers exercices de piedt au Semiriaire. Quel est celui d'entre nous qui n'a entendu le soir. en fin
de journde, cette recitation du chapelet par les aspirants, les
poIstulants et les petits freres. Au fond de leur chambre. jusqu'aux extr6mitBs des longs couloirs des etages parvenaient aux
6tudiants penchms sur leurs livres ces supplications de la jeune
releve de la coadjutorerie de la Mission et ces chants de vieux
i-antiques de retraites et missions clames avec vigueur et foi
qui mettaient le point final & une journee de labeur et de prieres. Tout a Notre-Dame du Pour. a Dax. s'achevait dans le sa.ut a la Vierge MBre. M. Bauthain ne repetait-il pas A tous ceux
qui I'approchaient et lui confiaient le secret de leur vie :
, Ayez comme l'obsession de la Vierge. ,
Ne faut-il pas dbs lors souscrire pleinement aux termes
de cette lettre : , C'est avec une tres grande peine que j'ai appris
l! ddpart pour la Mission du ciel du trbs cher Monsieur BauIhian que j'aimais et que j'estimais beaucoup. C'est pour la mai*on de Dax une tres grande perte et aussi importante que celle
daI cher M. Darricau, bien que leur champ d'action ne fut pas
le mdme.C'est la Vierge Marie qui, d la veille de ses fetes 25 nocenibre-i" f6vrier, vient se chercher ses ddvots serviteurs et nos
raillants missionnaires.
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Je prie pour la belle wucre des jeunes freres et postulants

a laquelle le cher M. Bauthian avait donnd le meilleur de seo

cwur de prItre de la Mission.
11 continuera d veiller de Ld-Haut sur les petits freres, se
faisant leur protecteur, et leur amenant de nouvelles recrues.
En fin des v\pres. le dimanche qui suivit les obseques du
cher M. Bauthian, toute la jeunesse de Notre-Dame du Pouy
xoulut cominunier A l'ime de celui qui venait de les quitter si
brusquement. Ce fut dans un chant marial, le chant qu'il aimait
tant, le chant qui terminait toujours les veilldes de prise de
soutane et d'niission des premiers \Neux : v Pros de toi, bonne
Mere. , Les aines avaient dti preparces aux 6motions de ce chant
du souvenir par des modulations varices sur ce theme par le
grand orgue dans les intervalles du Magnificat des vepres.
Pres de Toi, Bonne Mere
Tes enfants sont a genoux
Entends notre priere
Et baisse les yeux vers nous.
Toi dont jamais le vice
N'a pu souiller la blancheur
Fais que rien ne ternisse
Le miroir de notre caur.
Lorsque par la souffrance
L'un de nous tombe meurtri
Sois toujours l'espirance
De l'enfant qui jette un c-i.
Et quand notre paupiere
Se fermera pour jamais,
Conduis-nous, Bonne Mere,
Dans le sdjour de la Paix.
Hubert HOUFFLA!N.

VOYAGE

DU TRtS HONORI PARE SLATTERY
DANS LE PROCHE-ORIENT
1G cectobre-20 decembre 1952)

(Preriere partie : Grace, Turquie, voir Annales,
tome 117. p. 340-362)
II. -

Syrie, Liban, Palestine et Egypte
3 novembre. - L'avion qui lious conduira a Beyrouth dolt
partir a 8 heures du matin. Nous celdbrons done de bonne heure
nos trois messes des d6funts. Nous aurions pu moins nous presser, car, arrivds a l'aerodrome, nous apprenons que le mauvais
temps retarde notre ddpart. C'est seulement A 10 heures, en effet
que notre avion decolle. Nous sommes vers midi k Ankara, la
nouvelle capitale de la Turquie. Nous en repartons une heure
lus tard. Mais voici qu'apres une heure de vol en direction de
la Mditerrande, notre petit bi-moteur atterrit. Le pilote nous
annonce que la raison de cette escale imprdvue est une fuite

-

95 -

au reservoir d'essence. Par lui aussi nous apprenoos que nous
onunmes A Konich, I'ancienne leonium. Nous voici done pros de
la ville que saint Paul traversa au cours de son premier voyage
apostolique. 11 venait d'Antioche de Pisidie et se rendait h Lystres. On ainle a ivoquer ici le souvenir du grand apotre qui debutait alors dans son ministere de fondateur d'eglise, et qui rencontra dans ce novicial beaucoup d'epreuves, mnais aussi bien des
consolations.
On nous avail ainonc6 que la r6paration du reservoir d'essence demanderait deux heures. Voici qu'un avion du inmme type
que le notre vient se poser sur l'abrodrome et on nous invite A
y prendre place. Mais ce n'est pas pour continuer notre voyage
xers Beyrouth. Les services miteorologiques annoncent, en effet,
que la tempete sevit sur les monts du Taurus qu'il nous faudrait
flanchir. II serait tres imprudent de i'affronter, surtout avec un
avion de petit modiue. Aussi nous faut-il rebrousser chemin et
re\enir & Ankara ; it n'y aurait probablement pas B Koniel de
quoi nous loger convenablement. A Ankara, quelques voyageurs
des amis. Les autres, dont nous
xont demander I'hospitalite'
sonmles, logeront A l'h6tel Biiyik, aux frais de l'Etat turc, proprietaire des lignes d'aviation. L'etabtissement ofhnous passerons la nuit, n'est pas lei Lutetia ,. Pourtant, on nous y donne
une chambre a deux lits tres convenable, et on nous sert un souper bien satisfaisant. Mais si le materiel pour I'eau courante est
install6 dans les chambres, on n'y trouve pas d'eau du tout. Par
suite d'un accident. le service en est interrompu. et il faudra nous
contenter du contenu d'une gargoulette, quitte I la faire remplir
plusieurs fois, au grand etonnement du donmestique, bien surpris
qu'il nous faille tant d'eau pour nous laver.'
4 novembre. - Oil trouver une dglise pour y dire la messe ?
I.e gargon, qui lient le bureau de I'h5tel, et qui parle un peu l'anglais, ne peut nous renseigner, et les demarches qu'il fait par
tel6phone, imme aupres de la police, ne donnent aucun r6sultat.
II appelle un chauffeur de taxi qui n'en sait pas plus long. Mlais
des voisins semblent plus au courant. Sur leurs indications, nous
partons dans sa voiture. Au bout de cinq ou six cents metres
il s'arrele devant une maison de belle apparence, qui porte sur
uie plaque l'indication suivante . i Ambassade de France. Chance!!erie. , Nous sonnons, ncus frappons, sans obtenir de rdponse.
Nous allions repartir, quand une fenetre s'ouvre. Des qu'il nous
a vus, un Pore Assomptionniste descend et nous regoit de fagon
trirs cordiale. Nous voilh tires d'embarras. Le Pere Supdrieur
cous fait, a son tour un charmant accueil. Nous pouvons c61liirer tout de suite la sainte messe. Pendant le petit dejeuner
qui suit, les deux religieux nous expliquent leur situation h
Ankara. Ils sont aumoniers de I'ambassade de France et maltL-rs d'ecole. Dans leur chapelle ils recoivent le dimanche un
certain nombre de fideles. En classe, ils donnent 1'enseignement primaire et les debuts de l'enseignement secondaire aux
'jifants du personnel de I'ambassade. Dans la ville nouvelle, A
quelque distance d'ici, les Franciscains ont une paroisse. Avant
que la ville d'Ankara ne devint capitale, elle ne comptait que
25.000 habitants au lieu des 300.000 qui composent aujourd'hui
.a population. De ces 25.000 habitants, la moiti6 6taient des Ar:i:niens catholiques. On les a expulsds ou ils ont dmigrd. Ii y
a maintenant tres peu de catholiques dans le pays. Le Pere Su-
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de quelques lideles. Mais sa juridiction s'etend a un territoire
plus graud que la Fbrance, d'lstanbul aux contins de 1'lran. Tris
ainmablemeit, ii nous reconduit ai notre h6tel, ou nous attendrons
le ddpart de F'autObus qui doit nou's reconduire a 'aerodl'ouie.
Notre a\ ion part a Ilheure indiquee. Le temps s'est reinis au
beau. Nous surxolo•s sans difficulte la chaine du Taurus ; nous
pas-sons au-dessus de la pointe occidentale de F'ile de Chypre,
qui semble un doigt tendu vers la Syrie, conine on le voit sur
les cartes de geographie ; et nous arrivons a Beyrouth, en
a\axce sur l'horaire. Car. hier, en annuoncant a I'arodroije de
c(tte \ille que nitre a\ion avail dfl rebrousser chemin a cause
ldeforage, on ajoutait qu'il arriverait aujourd'hui A 14 heures;
or, i!n'est que 13 It.35 quand nous atterrissous a Beyrouth.
Mais les coufl'irres arrivent bitntl it a 'adrudrodne pour ra.uer
le Tris llunore P're. A\ec 31.Rlivals. visiteur de la pro\ince
du Levant, it y a ia M. Enile Joppin, superieur du College
d'Antoura, M3.Le Friant, superieur de notre Ecole apostoliqut
de Furn-el-Chebak. 11. Aoun Chalker, superieur de la nmaison
de Tripoli, 11MM.
Allain, Mac, Aligault, et le Frere Louis, de la
ItaiSon du visiteur. U'n grand ami de nos confreres et des suours,
M1.Caciecllo. directeur de la Banque Misr, nous conduit dans
sa belle xoiture it la maison de MI. le Visiteur. Aprds y avoir pris
quelques instantstde repos, le Tres Ionord Pere se rend i la
Imaison centrale des Filles de la Charit6, ou ii est accueilli par
tiia Swur L.a\allee. visitatrice, et par son Conseil. La naison
centrale n'est p,:us dans la ville basse. Au point culminant de
IBeyrouth, a Mar Metri, on a comlmence6, oila deux ans, la constIrutioui (
e'unemble imposant d'immeubles. Autour d'une
-rande 3glise dilnt le gros a(uvre s'aclive et qui dolt etre inau.urtee le 27 no\emIbre prochain. on a dejh elee les bhtimenits
de la mnaison centrale des Sowurs le s'ininaire ou noviciat. des
11coles a\vc leuirs dependances et un dispensaire. Le tout est conustruit en pierrecidi pays. Nous voyons des ouvriers s'affairer A
la taille des materiaux, tandis que des jeunes filles gachent le
nmrtier, transportant de leau. ou mmrte chargeant sur lewlr
tete d'assez lourdes pierres. Le chantier a compt6 jusqu'A 1.500.
ouvriers. Les travaux seront acheves par la construction de la
iiou\cll mnaison cettrale des confreres, A quelque distance de
celle des Swurs. A\ant de faire une visite sommaire de tous res
biAtiments, le Tres Ilonor6 Pere revoit les hommages des Sacurs
de la maison centrale auxquelles se sont jointes les Sceurs Servantes de Ja ville et des environs. (Voir Annales, t. 105, pp. 157176 : 438-418 : 508-522.' Elles sont toutes si heureuses de recevoir la visite du successeur de saint Vincent, aprBs celle de
la Tris Honoree Mlre, qui 6tait ici il y a quelques mois !
La province est en plein essor. Ici encore, sans doute, on
->sufre de la penurie de personnel. Mais Beyrouth posside un
si:minaire de Filles de la Charite. II recoit surtout des postulantes libanaises t qui leur education familiale est bien faite
pour donner les \ertus que saint Vincent demandait a ses filles.
Elles sont actuellemnent neuf au s6minaire de Beyrouth, grain
de sl6nev qui ne demande qu'i se d6velopper. AprBs avoir salue le TrBs Honor6 P1re i son arriv6e, les petites Sceurs le recoixent chez elles.
L'une d'entre elles lit un compliment tris
touchant. Elle y dit sa joie d'etre dans la famille de saint Viicent et d'y trouxer une grande devotion A la Sainte Vierge, si
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cLhere au ewur des Libanais, son bonheur de passer le temps
de sa premiere formation religieuse h I'ombre de la belle eglise
dediee A Notre-Dame de la Medaille Miraculeuse. Le Tres Honor6 Pere remercie les petites Sceurs de leurs voeux et de leurs
promesses de prieres. II leur souhaite de profiter abondamment des graces de leur seminaire et de devenir ainsi les Filles
de la Charite ferventes que reclament les ceuvres auxquelles les
appliquera l'obeissance.
Nous allons ensuite jeter un coup d'ceil sur I'eglise. On en
trouvera la description A la fois minutieuse et sobre, de la main
de F'architecte, M. Andrd Lecomte. dans le dernier numdro des
Annales (voir tome 117, pp. 317-321). II serait aussi tdmeraire
qu'inutile d'y rien ajouter. Disons seulement qu'elle fait honifur A ceux qui ont congu et realisd ce magnifique monument
a la gloire de la Vierge de la Medaille Miraculeuse. Dans les
-plendides batiments scolaires adjacents A !'dglise un millier de
tillettes regoivent l'instruction et la formation religieuse. Celles
qui etalent ddji les 61ives des S(eurs dans leur ancienne maison
les ont suivies ici, et les erifants du quartier oil elles viennent
de s'installer afluent aussi dans la nouvelle dcole. Nous admi-ons I'ordonnance et 1'equipement scolaire des diverses salles
de classe et le magnifique thehtre ou plus d'un millier de spectateurs peuvent s'asseoir A l'aise.
5 novembre. - Le Tres Ilonore Pere c6l&bre la sainte messe
a la chapelle des Sceurs de la nouvelle maison centrale. Puis
Inous sommes accueillis a' thd•tre par les enfants des classes,
les internes et les Enfants de Marie. C'est, de la scene, oi nous
sommes assis, un coup d'<eil impressionnant. Un hymne A la
jeuiesse, enlev6 avec entrain, traduit bien 1'dlan de toutes, et
nous 6meut profondement. Quelle revelation du bien que font
ici les Scours, et quelle promesse pour I'avenir !
Nous nous rendons ensuite A l'Orphelinat Saint-Charles.
I.'cuvre est particulierement sympathique. Elle fut fondee, grAce
au futur cardinal Lavigerie, au lendemain des massacres de
1860, qui firent au Liban tant d'orphelins. Instalide depuis peu
ilans un local neuf et bien moderne, l'Puvre abrite 250 orphelines sans ressources. C'est le travail des aindes qui assure en
grande partie l'existence de la maison. Nous admirons leurs
mierveilleux travaux de couture, de broderie, de dentelles. Ces
(-nfants ont un air dpanoui qui fait plaisir. Celle qui interprete
les sentiments de ses compagnes le fait de faoon tres heureuse.
Elle dit en termes ddlicats et bien sentis leur reconnaissance
pour les Filles de la Charite qui leur- servent de m6res et les
pr6parent si bien a leur vie de demain.
Nous prenons ensuite le chemin de Furn-el-Chebak, oft se
trouve l'Ecole apostolique de la province. Apres bien des mi-rations depuis sa fondation h Jerusalem, la voici retournde, il
y a quelques annres A Beyrouth. Elle y occupe la maison de
*ampagne, et une partie de la propriWte d'un irlsigne bienfaiteur des enfants de saint Vincent, M. Morel. Mais on y est ddjA
bien A l'4troit avec une cinquantaine d'61lves. Aussi est-il question de transfdrer une fois de plus I'Ecole apostolique et d'installer ces enfants h la montagne dans un endroit plus vaste
et plus paisible. Beyrouth, en effet, s'6tend de plus en plus, et
1'Ecole, jadis bien isole, a maintenant des voisins de plus en
plus nombreux. Ses eleves accueillent par des acclamations
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joyeuses le successeur de saint Vincent. Un compliment trts
reussi lui dit leur reconnaissance et leur resolution d'ttre plus
tard de vaillants Iiissionnaires. Ces sentiments trouvenit aussi
leur expression dans un chant fort bien execute, dont ies paroles et la musique sent 'ceuvre de deux professeurs de 'Ecole.
Enfin. une danse libanaise vient accentuer la couleur locale de
cette seance d'accueil.
La maison des Sceurs de Berj n'est pas bien ,bloignde de
I'Ecole apostolique. Fundee en 1906. elle abrite une soixajtaine
de tillettes. orphelines de pere et de mere. A ces enfants et i
des externes. on donne I'instruction qui les prepare aux deux
certiticats d'etudes libanais et francais. L'enseignement est complh;tl par un ,u\roir de couture et de broderie oh nous admirons encore de imagniliques travaux. Dans ce domaine, il faut
de plus en plus compter avec la concurrence musulmnane, dans
un village oi I'Islam poss'de un hon nombre de sectateurs. Mais
le Dispensaire et la visite des pauvres demaeurent un domaine
oil les Scuurs ne suscitent encore aucune rivalit6.
Cette journee bien remplie s'achive par la visite de la Creche et celle de l'Hipital du Sacrd-C&eur. A la Cr6clie, les plus
grands 'ils n'ont pas plus de trois ans !) Ious font un accueil
cbaleureux. A\ec une amusante mimique, quelques-uns declament un compliment au Tres Honord P1re. Puis ils chantent un
ccAce Maris Stella , tris bien articul6, dont nous ne perdons pas
une syllabe. 11s ont bien merit6 ia sucette que leur distribue
M. le Superieur gdndral, charme de leur naturel.
L'H6pital du Sacre-Co ur. fond6 par Soeur Gelas, en 1847,
pent recevoir pros de deux cents malades. Nous sommes accueillis par un corps m6dical tres sympathique. Le chirurgien-chef
lit une adresse au Tres Hlonore Pere, qui temoigne de la profondeur de ses sentiments chretiens. Nous visitons ensuite les
divers services, tous tris bien 6quipes. Mais notre attention est
tout particulirenment attir6e par le service d'ophtalmo-oto-rhinologie. Le sp6cialiste qui nous en fait les honneurs, nous Ioontre un appareil qui permet de diagnostiquer le degre de surditi
avec une precision ignorde jusqu'ici. Un puissant electro-aimant
dAcele le moindre corps mItallique se trouvant dans les viux
et perret ,dis lors d'operer a coup str. II faut noter que. Idans
le quartier des enfants, les mamans sont autorisdes A rester au
chevet des petits nmaades. qu'il serait trop difficile de soigzner
s'ils etaient separds de leur m(re. L'une d'entr'elles a les veux
pleins de larmes quand. devant nous, elle montre au medecin
son bhbh qui se meurt. II faudrait pour le sauver un traitement tres colteux, dont elle ne peut faire les frais et que n'assure pas le service de la Sant6 publique. Nous nous sentons profondcment emus par la douleur de cette mire. Conime on voudrait Etre riche pour scher ces larmes et arracher A la mort
ce pauvre petit !
6 novembre. - Nous repassons par I'Ecole apostolique. oil
le Tres Honore Pere c61lbre la messe de communaut6. Pendant
la messe. les 6lvwes chantent avec beaucoup d'ensemble et de
nuances des cantiques francais, tandis que les enfants de chcPur,
vetus d'un costume qui rappelle celui des Petits Chanteurs i la
Croix de bois, evoluent avec sdrieux et gravit6. Apris le petit
di-jeuner. tous ces enfants se groupent avec bonheur autour de
M. !e Superieur ge6nral. attires par ce regard souriant oh ils
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li.sint sa paternelle affection pour eux. Mlais it faut nous hater.
a;rnous devons 6tre a Antoura vers 10 heures. et nous ferons
lialte. en chelnin, A la liaison de Filles de la Chlarite de Zouk
M.lihtauI. Notre auto longe d'abord la mer et passe entre des bosquets d'oralners et des p:antations de bananiers, tandis que dans
It- riel d'un bleu profond, le soleil darde sur nous ses rayons
dilrji chauds. Nous voici pres du Nahr el Kelb (le Fleu\e du
Chiion. bien connu des orieritalistes. A cet endroit, le rocher des(cindait en pente brusque jusqu'k la mer avant qu'on eat gasur
,n: lui la largeur de la route qui longe la cote. Jadis, un
-. intier creusi au flane de la montagne permettait seul d'aller
plus avant. Frappes par !a beaute du site, les soldats assyriens,
ihaiiylniens, egyptiens, qui empruntaient ce clemin, voulurent
laisser en ret endroit un souvenir durable de leur passage. Et
!'in xoit encore en bordure du sentier. gravees dans le roc, les
-t;lles et les effigies des monarques d'Assyrie, de Babylonie et
,1l'l ypte. Les soldats de nos jours ont suivi cet exemple, et les
iniisriptions les plus rkcentes sont celles des deux dernieres
u"irTes mondiales.
Arriv\
s A la baie de Djounich, nous quittons la cote et conm:'iincons a escalader la montagne par une route en lacets. Ce
ti'rýant occidental du Liban est parsenia de villages ob les riIhis habitants de Beyrouth out construit de belles villas. Ils
\piiinent y passer les mois d'ktd, pendant lesquels la chaleur
(,t intolerable sur le rivage de la mer. Nous nous arretors A
I'un de ces villages, entierement chretien, qui s'appelle Zouk
Michacl. Les Filles de la Charit6 y ont fond6, en 1878. un orpheiinal pour des fillettes abandounnes, que l'on regoit ici a leur
s,-rtie de la creche. On leur donne l'instruction necessaire pour
I,,iltjtion des deux certificats d'etudes ; apres quoi, elles sont
:,rmi's aux travaux de couture et de broderie. Elles ne sont
,as it's seules a beneficier du divouement des Soeurs : les en!ai:t- du \illage frequentent. elles aussi, leur tcoue. et les Filles
Id. :a CharitW out ouvert pour la population une pharmacie et
Ui1dispensaire. AalgrB le poids des ans. la Soeur Servante de
Znk Michael, Sceur Robic. fait preuve d'une activite remarqua1-',.
Elle surveille les travaux d'agrandissoeient necessit6s par le
irinre croissant des eljves ; et c'est elle qui accompagne A
'harlonium les chants de ces jeunes filles A la voix chaude et
',ihrante.
A quelques minutes de Zuuk Michael, voici l'ensemble impo-ar!i
des bitinents du CollIge d'Antoura. Les lecteurs des Annali.'
If. tome t14-115, pp. 311-324), connaissent le passe glorieux
Sla prosperitd presente dt- cet dtablissement. II compte actuelli:iint quatre cent cinquante elv\es. Apres avoir fait un accueil
,nithousiaste A M. le Supdrieur gdneral sur le seuil de leur mai,,ni.
ils lui presentent leurs voeux de facon tres delicate. 6volju;nt la venue du Trbs Honord PNre Fiat et de M. Forestier,
qlui arriverent A cheval A Antoura, en decembre 1893. De cette
iit-.un souvenir permanent subsiste, la grande horloge qui
lti!:ie la vie quotidienne du College. Apres le repas de midi,
n;,,-assistons A une competition de volley-ball. et les eleves
ex'lutent une gracieuse danse locale. C'est ensuite le tour des
intilies d'Antoura d'offrir leurs hommages au TrBs Honord
',: . Uls le font par la bouche d'un prelat, ancien 6M1ve du S-'
'riiriire de Saint-Sulpice, Mgr Akl, qui exprime, dans un fran:;i- mppecable et- ilegant, les sentiments les plus ddlicats.
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Nous partols d'Antoura, non sans avoir promis d'y rewnir avant de quitter definitivement le Liban. Et notre ascension continue pour nous conduire A Djeltoun. Dans cette o10alit6 les Filles de la CliaritB se devouent, depuis t9o5. a ds
orphelines de pere et de mere. lei encore nous sonunes en pla•
arounite. et le village ne compte que des chretiens. Nos
pays
gravissons encore les pentes du Liban, et nous soinies pour
une heure les hotes d'un Maronite distingue, ingenieur de talent
et honuime tre. cultivd, le cheikh Djemil el Khazan. II habite
une belle \illa ineublee avec un gott exquis. Dans un franoais
tries pur. i!nous domne de tres interessants details sur la situation retligicue et politique actuelle des chr6tiens maronites
P'uis ii noui fait \ iiter la belie installation rdalisee ici par lai
pour un com:uerce inportant de ponmmes qu'il expedie en
ELyplt. .Nlus \vouns des ouuribres proceder au nettoyage ds
fruits a\ec un jet puissant d'air comp[rimne. D'autres exau;linent
les poiuties a la oupe afin de n'envoyer A I'etranger que des
fruits sans defauts. Non loin de IA les confreres d'Anlura oat
t ur maiion de camnpagne. et pr4.s d'elle se trouve celle dvs Filles
de la C:haritl du Canil de Suez. Comprehensive. et soucieuse de
samu\~tarder ia santrdes Sweurs qui se devouent au service de
scs employes, la Compagnie du Canal les envoie a tour de rle.
prenndre (quilque rzpos. pendant les mois les plus durs. dans ce
site enchanltur te la miontagne libanaise.
En descendant vers Beyrouti). tandis que le soleii s'abime
ldans les ilots de la Mlditerranee que nous avons sous les yeur,
nous faisons halte au pied de la colossale statue de Notre-Damechere aux Enfants de Marie lihalaidu-Liban, particulihremene
De la terrasse, qui s'dtend a ses pieds on jouit d'un spienDes.
dide coup d'eil. On s'attarderait voluntiers devant ce pectacle. Mais la nuit tombe. Nous regagu•ons Beyrouth, dont lIe. rues
bordecs de magasans pittoresques, s'animeent et s'eclairent. tandis que 'embouteille. dans des artbres trop 6troites, un flot
croissant d'automiobiles. La police a bien interdit aux chaui•eurs
de taxis. de faire en ce cas. un tapage aussi dUsagrdable qu'inutiWe. •lais ccla n'a pas servi a grand'chose. Impatience ou gamiiurie et indiscipline. des qu'ils doivent marquer le pas les coaducteurs d'auto klaxonnent sans arrit, et c'est vite un vacarji!
exasiprant.
7 norembre. - C'est a la maison de l'Immaculde-ConccptiioN,
dont Sceur Desbois est superieure que le TrBs Honore Pere
consacre le debut de la jouriee. Apres avoir debut6 dans une
rnaison de louage, u'ouvre s'6tablit dans un local plus vaste,
puis elle s'est lixee dans une maison neuve qui appartient a.la
Communaut6. Tei encore I'enseignement primaire et secondaire
est donn6 a un nonibre considerable d'enfanis : plus de quinze
cents. Et le Diner du Pauvre distribue chaque jour plus de cinl
cents portions. Les Scours auraient bien besoin de renfort ;et
cependant, h ce soin des enfants, elles ont trouv6 Ie moyen de
joindre la visite des pauvres.
La maison de Bas Beyrouth, que nous visitons ensuite, fut
fondde en 1853 par Sour Gelas (on la retrouve partout), pour
combattre l'influence protestante dans ce quartier ; Soeur Rapilly en est actuellement superieure. L'4cole payante et .1'cole
gratuite comptent ensemble plus de mille MlBves, et au Dispen-
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saire les consultations atteignent le chiffre de vingt mille par
par an.
Dans la matinee encore, nous trouvons le temps de placer
une \isite h deux notabilit6s eccldsiastiques : le cardinal Agatianialn, et le nonce apostolique aupres du gouvernenent libanais. Mlgr Bellrani. Tous deux font un accueil tris cordial au
'rrIs llonore P1re, et s'enquierent tres aimablement de ses impressions de voyage. Algr Beltrani a bien connu nos confreres
d'Amdrique centrale et de Colombie, et ii nous dit le souvenir
agiriable qu'il conserve d'eux. II est tout particulibrement reconitaissant a ceux de Bogota de l'avoir secouru quand I'dmeute
ct7iiiinuniiste qui se dechaina, il y a quelques annees dans ce
pays. mit ses jours en danger.
Au d6but de 1'apres-midi, nous allons visiter la derniere
en date des oeuvres des Filles de la Charitd A Beyrouth. II ne
s'agit pas encore d'une nmaison constitude. Deux Scwurs de la
Imaison centrale se rendent tous les jours dans ce quartier de
la banlicue de Beyrouth, pour y faire la classe, avec le concours
de iquelques jeunes filles. a plusieurs centaines d'enfants. L'oeu\re debute, et le local qu'elle occupe est bien modeste. Mais elle
a toutes les sympathies de la population du quartier et bWnefirie du ddvouement d'un comite tres actif. Les plus belles espdrilaces lui sont permises.
La soirde s'achi~ve par la visite d'une des oeuvres ies plus
iltBressantes des Filles de la Charitd A Beyrouth : I'Orphelinat
Saint-Joseph. Cette dcole professionnelle abrite deux cent
soixante-dix dleves. Quelques-uns. les plus jeunes sont entibrement pris par leurs dtudes. Mais les autres, d&s 1'Age de douze
ou Ireize ans, sont formrs 5 un metier. La fanfare de 1'cole
nous accueille aux sons d'une marche exdcut6e de facon impecSable. Puis, l'aind des apprentis souhaite la bienvenue au TrBs
Iliontir Pere et lui dit la reconnaissance que ses camarades et
lui eprouvent pour les S.eurs qui se ddvouent i leur formation
htmiaine et chretienne. Nous faisons ensuite en detail la visite,
vraiment trbs int6ressante, des divers ateliers dont tous les chefs
seiit des anciens de I'Orphelinat. Dans l'un de ces ateliers on
travaille le fer. Nous y admirons de belles grilles en fer forg4.
Le chef d'atelier a realisd une merveille d'habilet6 et de patirnce : un c4dre dont le tronc et les branches sont en fer forge,
t;uidis que les innombrables aiguilles du branchage sont constitudes par des 6pingles. Cc travail a 6td distingud par I'Unesco,
+*t .son auteur en aurait eu un bon orix s'il avait voulu le vendro. L'atelier qui groupe le plus grand nombre d'ouvriers et
dii;iprentis est celui de la menuiserie. Nous admirons des meu!,l's de divers styles, des cadres, des panneaux sculptes, dont
e-rtains sont destines A I'dglise de Mar Metri. A I'atelier de couture on travaille pour les civils et pour les eccldsiastiques : h
,'tt' de soutanes et de douillettes, nous voyons des pardessus
iiur hommes et des tailleurs pour dames. L'atelier de cordoniirie est dquipd I la moderne. Nous en emporterons un souveiir pratique et durable. On prend nos mesures, et des le lentiriirain nous recevons une paire de chaussures au cuir trbs sou;',e et qu'on dirait moulde sur le pied. La boulangerie fait le
ii;n non seulement pour la maison mais pour plusieurs com%iunautds.Elle aussi possede une installation perfectionnde.
Tais en ce moment la machine A pdtrir est en rdparation, et les
i:•rulangers peuvent se rendre compte par expdrience de ce qu'il
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v avait de penible dans leur jmtier avant qu'il ffit ieeanisc.
L'aumiinerie est assurcee par deux prtilres maronites, et Ies
Sieurs doinent un comipliment de culture intellectueile a ceux
des ouvriers qui out terminiu leurs dtudes primaires. On comprend qu'ainsi formlis. les jeunes glens qui sortent de 1'6cole pour
exercer le niftier qu'ils v out appris. trou\ent sans peine un
patrun. La so:ide formation religieuse qu'ils onl recue jusqu'aux
approches de la \ingtiirne annee est une serieuse garantie de
perseverance ; et I'on ne peut que se rIjouir enl pensant au foyer
chrlitien qu'ils funide•lot. Cette wnu\re e-t dion iilt eressante et
o:n cuiiipreid que SEur Charles
importante au premier chef
et ses cuoipaines s'y attalchenit ial.'-re les dilficultes qu'elle
prusente inixitablemlit et les sacritices pqu'ele exige.
8 noccmbre. - Nour partons de lionne heure pour Tripoli. De nou\eau nous passons de\ant le ruocher aux inscriplilb. l.a route continue i !cner la ier. Nous
tions. leI.\thr cl K
aperce\ijts de petits iarais salants approvisionnes en eau de
iner par des uoues at palettes. C:est toujours la mieime profusiua
de liaaniers. de rit'ronnier et dt'oai•ers. Nuus arrivous I Djeboil. l'atcienne ilybllu. celbre par le rIle qu'elle joua dans
et ou une Imisioun frani'aise fait depuis une trenI'antiquilr.
taines d'aiun;es des f'ouilles si iint'ressantes.. Nous nous arretons
quclques instanits chez un amni des enrants de saint Vincein,
fe\leque de IiDbail. Lui el sa isur parient tris bien le franqais
et nous font un accueil tr,: cordial. .Alnseigneur nous fait promrettre de revenir le \oir avant notre depart du Liban. II veut
nous conduire au monaIstre d'Anaya. qui garde le corps du cilebr:e moine Ctiharbcl Mul•;liif. monastbre qui est sur son territoire : et il nloiu retiendra it diljtuer dans sa belle risidence
d'lt6. Nous relit-lOiuls Ic rchenin de Tripoli ,ti nous arrivons
aver un sensible retard sur Flhoraire prieu. Les enfants de l'4cole
des Srwurs ont cu lien n:lu nirite a nous attendre longtelips.
de leur entiousiasine. Les Sijeurs
Le ceturd n'a rien dimlinui
de Tripotli. dont Sou.r Bruno est suprrieure. out dans leurs classes quelque quinze cents orphelines, pensionnaires, externes,
it qui ,ond(onn I'enseigceilient depuis les 1lemients jusqu'au bre\et I, an baccalaurrat. II faul joindre i einl la Creche et le
Di)pijii'aire. Et -esjuirs-ci xienit de collmmenler une autre (eu\ri: iirm uti'e. Deux Six-ur-s \vnt dans !a montagne faire le cat&c(hi-ie it des enfants 'vivant dans des paroisses sans pretre, et
qui i-iior•ent lout de leur religion. II y avait jadis a Tripoli deux
aii:;ains de Filles de la Charite : celle de Tripoli marine, et celle
de T',rili rille. 11 'y a plus actuellement de S-eurs en risido(lei,,-, Tripli marine. Deux Sceurs de Tripoli ville s'v rend-nit -h!tiaq!o inatin pour faire la classe et rentrent 4 )a mlaison
le -,ii".
Mh:i it est ti-emps de nous rendre
la rtisidence toute pro,h!. d
onfririil'-'Tr.
C:'est une ancienne et solide bitisse oi. au
i\\ir sif-l,. i- L.;azaristes succiddrent aux Pbres Jdsuites, dont
Si:i:milaiii~ei\liiit d'Otre supprimee. L'ieu\re des confreres de
Si'1i/ldi -t Iout• a fail dans l'esprit de nos origines. Ils donnent
d1- *:.issio~,
auxs i;iitants des villages lilanais. Leur ministbre
-! a;runiilli ivt.,r joie et reconnaissance par ces paysans a la
li:i profonde, ali, llini- par la lutte contre l'Islam. et que leur ont
i-[due plus chire encore les souffrances endurees pour elle au
.nI,;-. dp, si-llsu. Nous allons saluer l'archievxque de Tripoli,
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Mgr Abd, it nous reqoit dans son grand salon. Nous sonmmes
,toInnes el edifies en voyant le grand nombre de gens du peuple
qui attendent une audience. Les ev-ques maronites dtaient jadis les chefs a la fois religieux et temporels de leurs tidLles. Le
Liban une fois devenu Rdpublique indtpendante, cette situation
exceptionunelle ne pou\ail se maintenir. Mais les Maronites gardncit pour leurs vt\ques la menme venration, et ils recourent a
leur autorit pour les difficultes de tout ordre. Monseigneur
nous donne une preuve de sa bienveillance, en acceptant de dejcuuer avec nous, bien que ce soit aujourd'hui une fete soleniel1 e de saint Michcl. a l'occasion de laquelle il voulait nous recx\iri lui-nmiue it sa table. 11 r(souut telgaminent la difficultl en
nous priant de souper avec lui ce soir. II a\ait imme prepard
nos cliambres dans son palais. Mais il comprend que nous seiuns heureux de passer que!ques instants encore avec nos confreres avant d'aller nous coucher. Nous nous rendons chez le
consul de France a Tripoli. M. de Beaumont. et nous 1'invitons
ii ktre notre conmensal. II accepte avec plaisir notre invitation.
11 jarait tout jeune, mais ii a deja une douzaine d'ann6es de
carrivire diplomatique, dont sept a huit passees en Chine. II
parle couramnnent plusieurs langues vivantes et s'entretient faciltinelnt en anglais avec le Tres Htonoir PNre. II a, d'ailleurs,
.ur I'enseignement du franais a l'etranger des idees tres justes,
s'inspirant des travaux et des mithodes d'Angleterre et des
Etats- Unis.
Aussitit apris le diner. nous conmlenelons a gravir les penlts dlu Liban. Au bout d'une dizaine de kiloniAtres nous arrixons ai Zyhorta. important village. dont les habitants sent presque tous maronites et ferxents ratholiques. Les Filles de la
Chlariit v sont installdes depuis 1902, et ont pour supdrieure
Si.'ur Hai-'arry. iLeur 6cole donne a quelque huit cents 6 l[xes
1'Fitseigtnement du brevet. Il y a de plus un dispensaire gratuit.
Le.s ,xleves
des Seurs nous font un accueil enthousiaste. L'Enfant de Marie qui est leur interprete, souhaite. sans detours.
que le Tris Honord Pere eniporte de Zghorta l'impression la
pius agreable de son s'jour au liban. On sourit : mais cominit ne pas se sentir nemupar 1'expression d'une foi ardente,
capable des plus grands sacrifices pour la cause de Dieu ? Les
Z-i(ortiotes sont un peu les Vendeens du Liban. et les musulnians des alentours, qui le savent hien, comprennent cette place
(ldinipe dans la \ie A la religion.
Ehden. oh nous nous arretons ensuite queoques minutes,
st tune curieuse localit6. Bitie a quinze cents nitres d'altitude,
elle possede une ienommee bien mdritde de station estivale. La
plupart des maisons d'Ehden appartiennent aux Zghlcrtiotes qui
\iennent y passer les mois les plus chauds de I'annie. Pendant
'liiver et le printemps. le village est a peu pros desert. Seules
y restent une vingtaine de families, pour garder les maisons
f! onlever la neige des toits. Devant 1'6glise, I'attention est attir;e par la statue dquestre de Joseph Bey Karan, le heros du
I.ihan. qui s'illustra dans les luttes que les Maronites durent
li\rer pour la sauvegarde de leur foi. Son corps momifid repose
A I'intirieur de 1'Nglise, dans un cercueil au couvercle de verre,
et ii y est I'objet d'une veneration bien mdritde. Nous continuous a monter par une belle route goudronnee jusqu'A deux
rmile metres. Cette route longe pendant un certain temps la
-orge. profonde de deux cents metres environ, oil coule le
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Nahr el Qadisha. Le mot Qadisha signilie a la Sainte ). et la
vallie qui le porte 6voque l'histoire si emouvante des Maronites. Au vie siecle, pour eviter d'etre contaminds par I'lhresie. les chretiens de Syrie, se grouperent autour d'un pieux
moine du nom de Maron. Persdcutds par les ennemis de leur
foi. ils abandoniinrent leurs terres et se refugierent dans les
regions les plus eievees du Liban, notainnient dans une vallee
a qui la \ie exemplaire qu'ils y menerrent* et les nombreux monasteres qui s'y construisirent tirent donner le nom de Vallbe
Sainte.
Enfin, nous voici devant les fameux e dres du Liban ! Ils
sont encore au nomnbre d'environ quatre cents. Mais seuls, une
douzaine d'entre eux peu\ent avoir quinze sibcles d'existence. Les
plus reinarquables atteignent jusqu'a vingt-cinq mntres de hauteur et quiize me•tres de circonf6rence. On airnerait s'attarder
ici. en \o.quant les Assyriens et les Egyptiens qui vinrent si
longteimps s'appro\isionner au Liban en bois de cedre, et surtout les cor\xes de bicherons qui taillrent ici les arbres pour
la construction du Temple de Jerusalem. Mais la nhit tomnbe et
le tenmps fraiclit. 11 faut redescendre vers la c6te pour arriver
sans trop de retard i Tripoli. oi nous dc•ons atre a souper les
h6tes de Mgr Aid. D'autant qu'un arr"t s'imnpose en cours de
route. a la rdsidence d'dte du patriarche maronite. Sa Beatitude
Mgr Arida, est dans sa quatre-\int-dlixibi'ie anIIe. L.e patriarche a fait, voila quclques semaines. une chute sur la terrasse
de son palais. et il en est risultd une fracture du col du fmnur.
accident particuliererment grav\e i cet age avance. C'est done au
lit que nous le trouvons. II dit au Tr;s Hionor! Pire des paroles
pleines d'une touclante sympathie pour la famille de saint
Vincent. et se recom•nande A nos prieres. A notre demande. it
nous donne de tout cwur sa bdnediction, patriarcale au double
sens du mot. Nous retrouvons plus longuenient I'expression de
cette symnpathie rdconfortaltil sur les li.vres d'un hlite de la r6-sidcnce patriaerale, MT-r Mlchoui.
\-vque maronite de Tyr.
Membre de la Commission 6piscopale institute par Rome pour
aider le patriarche dans son administration. il souffre d'itre
eloiani de ses cihers diocdsains. II accepte surnaturellement ce
sacrifice ; muais on devine queie sera sa joie quand ii pourra
re-lagner son troupeau.
A\ant de quitter la residence patriarcaie. nous visitons sa
clapirllo : osmptueux edifice. aux proportions de cathddrale, dont
les Iuirs sutit revctus de inarbres polychroines. C'est nous diton. le propre frere du patriarche, riche maronite installd en
Australie. qui en a fail les frais. Toute !ar6sidence, d'ailleurs,
a ce raractore de grandiose, avec ses vastes corridors hauts
de plafond. ses inombreux appartements, et cette salle de rdce;etin oi pourrait se tenir un concile.
Nous voici enfin a Tripoli. Mgr Abd a convoqu6 a sa table
l(s notabilit,'s ecclesiastiques et les religieux de sa ville Apisc•ipale. Pendant le repas regne entre les convives une charnIant cordi;alit4. Au dessert, en des termes i la fois tres littR rairs-- et Itr;s touchanlts, l'Pvbque maronite de Tripoli dit au TrBs
Honor, Pare son csiime pour Ja Congrdgation de la Mission et
.a rec(,nnaissarcer pour les services qu'elle rend A ses dioc6sains
.-r Abd voudrait bien voir s'augmenter le nombre de nos conf'crres de Tripoli pour une evangelisation plus intense encore
des villages de la montagne. Et il soulhaie ardemment que les
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fils de saint Vincent puissent aussi un jour s'occuper de la formation de son clerg6. Dieu veuille que la prosperite croissante
de la province du Levant permelte de lui donner satisfaction !
9 novembre. - Nous quittons Tripoli vers 8 heures. du matin. Notre auto reprend d'abord la direction de Beyrouth. Mais
a quelques dix kilometres de cette ville nous tournons sur notre
gauche pour gravir de nouveau les pentes du Liban. On nous
attend & Bahnes. Un sanatorium y fut fonde en 1902 par Soeur
Veyviale. Mais ii doit surtout son magnifique essor a l'intdrlt que
lui porta M. Heudre. \isiteur du Levant, etA l'activitd de la
superieure actuelle, Sieur Itobitaille. A ses debuts, le sana de
Bahatds ne comptait qu'une trentaine de lis. II en a aujourd'hui
dans les six cents et constitue I'etablissement de ce genre le
miiux equipe et le plus repute du Le\ant. Ses malades lui viennent non seutement du Liban. mais de la Palestine, de l'lraq, de
I'Arabie seoudite et de I'Egypte. C'est dans ses mturs que s'est
tenu, du 23 au 28 juin 1952. un Congr6s international de tuberculose r6unissant les specialistes de cette maladie, et parmi
eux quelques-uns des plus celebres.
La visite, pour rapide qu'elie soit. des pavillons et des
diTffrents services nous prend bien deux heures. Mais, en depit
des nombreuses constructions ddja faites, il manque au sanatorium de Bahnes une salle d'op6rations de dimensions suffisautes. Le mddecin-chef de Feltablissement. ancien ministre de
la Sant6 publique, le souligne dans le toast qu'il prononce A la
tin du repas qui groupait autour du Tres Honord Pere le corps
imedical du sana. Au cours de notre visite. nous avons 6tW particuliirement interesses par le service de la statistique. Chaque
malade possede un dossier tres ddtailld. II a permis de dresser
a\ve precision la carte des rIgions du Liban oti la tuberculose
fail le plus de ravages, et d'y order des dispensaires antitubercu!eux. Autre caractcristique du sanatorium de Bahn6s : son etable.
lDais ce bel immneuble admirablement tenu. on Etait en train
do traire les soixante-dix vaches qui fournissent le lait, le beurre
et une partie de la viande consomm6s ici.
Mais voici qui nous intrigue. In soldat en armes monte
ia 2arde devant un pavilion. C'est le quartier des tuberculeux
prisonniers. On ne condamne certes pas les mnalades , la prison.
Mais il arrive que des prisonniers soient tuberculeux ou le deviennent. On les dirige sur Bahins ofi. tout en restant au rerime de la cl6ture forcde, ils recoivent les soins exigds par leur
Rtat. Is occupent des chambres de six A dix lits qui donnent
sur un jardin plantd dd. fleurs. mais avec un plafond de fils de
fer barbelds rappelant la qualitd des pensionnaires. Ceux-ci nous
fnt un chaleureux accueil, et l'un d'eux offre au Trbs Honord
W're de petits ouvrages faits avec des perles multicolores. Un
grand nombre de ces malades du sanatorium de Bahnes sont
des musulmans ; tels, notamment ceux qui viennent de l'Arabie sdoudite, et qui occupent des chambres de premiere classe.
Mais on les sent tous pdndtrds de v6ndration et de reconnaissance pour les Sceurs qui les soignent. Sur les chrdtiens, des
Libanais pour la plupart, I'action des Filles de la Charit6 est
plus directement religieuse. et elles secondent dans ee domaine
I'ouvre de I'aum6nier du sana, notre confrere M. Caplanne. 11
faut noter que parmi les Soeurs de la maison il y a d'anciennes
malades gueries ici-mdme et qui sont heureuses de mettre au
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sen-ice des malades leurs forces retrouvies. L'experience qu'elles
out faites personnellemlent de leur epreu\e les qualitie tout particulibrenmintl pour comprenddre I'elta. d'imle du tuberculeux et
iui apporter I'aide dont ii a besoin.
En sorlant de BahnaIs, quelques minutes d'auto nous conduisent it BarUsa o(l se trouve Ja mnaison de campagne de 1'Ecole
apostolique. Les lU\es y passent une partie des grandes vacai:ces, dans un site enchanteur d'o` I'on a une belle vue sur la
imer et sur Beyrouth. La chapelle est au miois aussi grande que
ceilt dte iEcole ; et sur le rochler qui se trouve derriere la maison. le tra\ail achliairm des iiaitrle et des enfants a gagnei la
place d'une belle cour de rcreation. S'etaient les trois mois
d'hiher pendant itl'quels. a cette altitude, la tempdrature cst
bien l'Ecole apostolique se transrigoureu'se, In \err'ait 'frt
firer dans cette maison de camiiagne. I.e chautlage central pourrait. il est xrari ridsudre la difficulte ; et 1'insutlisance croi.slute dCs loit;aux de Furn-el-Chebak ambniera peut-Utre a cette
d','ision.
La journte se terliine par la xiisite des Seurs de BrouitMan. localite siture a \ ingt-cinq kilomehtres de Beyrouth. L'orph
linat
lqui \y tut folndi eln 188' reioit des enfants abandonnds
i leur sortie de la cr;i'he. ainsi que des orphelins du village
ils vont, pour la pluet des envirIons. En quitlant Brouniana.
part. faire leur apprentissaace i Saint-Joseph. Une ecole est ou\,itf au-:si aux infanis- du \iliage. Cela est d'autant plus importa;i
que, ies protestants aiglais font a Broutanaa une propa.:;tnde tres actix e not.amiient dans Ie domaine de I'elseignernent.
L.s petits .ar-olns de I'urplhelinat nous dtbitent avec beaucoup
d aisal-liie t dle nlaluril. In. inilol, tues et dialouues. Notons entin
que les SI eurs ont ici un dlisprnsaire et une piarmiacie. C'est
lbeu.oupvi) de tra\ail pour S.iur Andrieu et ses coniragnes. Quand
inus rI'irellnts
ll
e hie'in dte
CBeyvoutlh la nuit est dejit toinbee :'est uni joli spectacle que cetlui de la xille vers laquelle
n•ius ldesicedonls par une route en lacets Pt dont le dessin est
liei
lI';iri". ipardes inilli-rs de lampes tlectriques. Et quand
Illous jetons Irrn r'egard derri;,re nous. nous voyons les phares
des \oiturt.s lui reI.arieint B"xyrouth. faire sur les pentes ocridn utales du Lii!an. uine lar'ze trainke de lumiere.
In noctnmbre. - l.a matinee est toiisacrre h des visites officielies. Nous alloins d'abord saluer It P'rsident de !a Republilwu I.Lii;iii;.sm
. Snii Excellence 11. C:anille Chaiioun. Aux abords
il, la irsidnctri
prisidenlielle, et sur les marches du grand escalier (ui (.itnduit au vestihule d'entree, des so'dats en armes att(indrlA
isiiieme'it quelque perisonuage de marque. Nous saurols par les journaux qu'ii s'agit du fils du roi Ibn Sdoud qui
tient. au iinit de l'Arabie sdoudite, olTrir ses filicitations au
!nuoieau chef de la iHpublique lilanaise. MI. Camille Chamoun
;n'us a 'iuiile trls aniableiment. 11 s'exprime en un francais
iimijtlccable. 11 s'iformne de la situation de nos euvres au Liban.
C(mrore M. Rival lui demande s'il voudra bien honorer de sa
prscin,'e la fele du 27 novernbre. il repond .
Si le chef du
p'irotocole est d'avis que cela soit possible. Ij' serai. Sinon. je
t!,'
fetai represrntcr. En tout cas, je ferai bient6t une visite
iper-.inelle ii a nouvelle rtsidence de Mar Metri. , Nous nous
ricirdosi
3nsuite nm- l'ureaux de 'arnbassade de France. L'ami:;-adl'ur, .M. al;ly. nous regoit a\ec une cordiale simplicitd.

-

107 -

Nuus parlons de la situation de nos niaisons du Liban. qu'il
connait bien, notamment du Collbge d'Antoura. Ses reflexions
denotent un observateur sagace et une Ame profondiment humaine. II accepte de participer a la fete du 27, et de son c6te
nous retient a ddjeuner pour le lendemain a sa belle residence
des Pins. II a meme la dliicatesse de demander A M. Rivals de
lui indiquer les notabilites qu'il pourrait inviter avec nous.
Nous passons ensuite chez le cardinal Tappouni, patriarche des
Syriens catholiques. II professe la plus cordiale amiti6 pour la
diouble famille de saint Vincent. et fait le plus grand iloge des
tcu\res des Filles de la Charit6 au Liban. C'est un grand admirateur et ami de la France, et il s'exprime avec une aisance
parfaite en franuais. ainsi que son auxiliaire, Mgr Jarjour. qui
assiste
niotre entretien.
Dans l'apri's-midi, I'aimal:e M. Cachecho nous emmine
'aire une promenade a Saida et Sur. les deux villes bibliques de
Sidon et de Tyr. Que de souvenirs 6voqucnt ces deux noms !
Quelle richesse, quelle puissance ! Ce ne sont plus aujourd'hui
que deux petites localites vivant surtout de la peche. Mais Saida,
.;adis heaucoup moins importante que sa voisine, commence a
lonnaitre une prosperit6 nouvelle. C'est pros de cette ville, en
(0frt. qu'aboutit le pipe-line conduisant A la AlMditerrande les
perroles de l'Arabie seoudite achetes par les Etats-Unis. Nous
\,yons ktinceler au soleil les vastes reservoirs oh s'accumule
le pr*cieux liquide ; et deux petroliers qui viennent de faire le
plein gagnent ientement Ie large. Au grand h6tel de Saida ou
M1.Cachecho nous invite h souper. nous trouvons plusieurs fariilles amnricaines, dont les enfants prennent leurs ebats sur
la terrasse et dans le hall d'entrde.
12 norembre. - I.a journie d'hier fut une journ6e de repos
Iala raison. Nous en a\ons profite pour faire un pen de correspondance. On regrettait d'autant moins de ne pouvoir sortir
(qu la pluie tombait par rafales. Dans la rue en pente qui passe
d(lvant notre maison. e'est un veritahbe ruisseau qui devale, d&lordant parfois sur les trottoirs et envahissant le rez-de-cliauss.cv des maisons.
Ce matin, A 8 heures. nous partons pour Damns. Deux heures et demi d'auto suffisent pour franchir les 125 kilometres'
qui separent la capitale du Lihan de celle de la Syrie. La route
,ra\it d'aboid les pentes occidentales du Liban et s'elbve jusqu'a quinze cents metres d'altitude. Pendant quelques minutes,
inus sommes entoures d'un 6pais brouillard, et notre chauffeur,
qui connait bien le chemin, fait preuve a la fois de prudence et
tde d.ciision. Nous voici au sommet du Liban, et c'est la descente
sur la Beqaa. la vaste plaine qui s'dtend entre le Liban et l'Anlililan. Couverte de neige et toute imprdgnde d'eau. chauffie en
(t(, par un ardent soleil, elle est d'une exceptionnelle fertilite.
Dans le domaine de Chtaura, exploitO par les Peres Jdsuites, on
voit des arbres fruitiers, des vignobles, des champs de c6erales,
des cultures maraicheres. On comprend que la Beqaa ait suscit6 dans le pass6 bien des convoitises et qu'actuellement la Syrie se rEsigne difficilement au trace d'une fronti6re qui la met
en dehors de son territoire.
Ia Beqaa traversee, nous p6entrons dans I'Antiliban. Bient6t il faut s'arreter pour se soumettre au contrble des deux posles frontieres de Liban et de Syrie. Et nous voici A une quinzaine de kilometres de Damas, au village de Hamd. Les confreres
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eli, superieur du Coly possedent une maison de campagne.. 1I.
lege de Damas. M. Artis. son prudecesseur dans cette charge.
et le Frere Adrien, nous y attendaient. accompagn6s d'une deldgation d'~eI\es. Apres avoir fait une haite de quelques minutes
h la maison de campagne. nous repartons pour D)amas. Nous
longeoos le Barada, le fleuve qui descend de 1'Autiliban. et qui,
apres ao\ir apporlt sur son passage la fraicheur el la fertilit6,
traverse la capitale. arruse abondaummient !es jardins qui font
une couronne de \erdure a la ville. et \a se perdre dans le ddsert. Le quartier par lequel nous piitilrons dans la capitale de
la Syrie est en plein essor de construction. Nous allons nous
inscrire au palais du I'Prsident de la RIpublique et y demander
pour I'un des jours suivants une audience du chef de l'Etat.
Apres le repas de miidi. les elbves du College. iasse's dans la
grande cour. offrent leurs hoiniages au Tres Honord Pere. Its
lui disent leur recouuaissance du dtvouement que leur prodiguent les enfants de saint Vincent, et ils rappeilent avec fierti;
le grand nombre de personnalith'. syriennes qui out fait ici leurs
Atudes. Le imoindre n'est pas le chlef actuel du gouvernement.
dont le noun prl\oque un tonnerre d'applaudissements. Ces applaudissements \ont pour une bonoe part au cher M. Artis. qui
fut son professeur au College. Arriv6 h I)aias, en 1907, aussitot apres son ordination sacerdotaie. ce \venre et si sympathique confr're n'a plus quitte cette miaioni, et il jouit dans la ville
d'un prestige remarquable.
Dans l'apres-midi. noas allons visiter les souvenirs chretiens
de Damas. D'abord. la maison d'Ananie. en bordure de la Voie
droite. puis la chapelle dle61e
I'endroit oi la tradition situe
l'exasion de Saul IP converti, descendu par les chritiens au
mioyen fd'ue corbcil le
ilong de la muraille. La tradition n'est
pas sans vraisemblance, car i cet endroit le soubassement de la
inuraille est fornm6 pa- des blocs qui p(u\ent remonter A cette
tpoque. Plus loin. lnlin. on \oit une chapelle rccemmient construite. sur le site presume de la conversion de Saul le persdcuteur. \inme en admnrttant que la localisation soit approximative,
cn In puet se d(fendre d'une profonde minotion en pensant qu'en
ces lirux se produisit re retourirnemnt si subit et si d6cisif
qui. d'in lpierscuteur achlarn de.s chretitns. devait faire le plus
;raiSd ap,'tre du christiaiisiUn. Nous )liusrend'ios i(suite au
cintrti•re latin pour y prier sir la toinbe des Pretres de la
Missimo et des Filles de la Chlaritt. ddGcdds h Damas. Avant de
r~intrer it ia nmaison, nous nous arrMons pres de Bab Charki, la
porte nlinutimeitale qui s'~ý!ve a I'extri;riiti
occidentale de la
Viie druite, pour faire la visite classique du magasin le plus importunilt d'articles orientaux de DaInas. On v admire des meubles c:nmnarqueterie, des vases et des piats en cuivre ciseli.
de- tissus en ctoffe d'argent et d'or d toutte beaut6. I1 y a 1A
des pis•is qli coltent plusieurs miilions, et Ion comprend que
des cadtaux faits i des souverains viennent de cette maison :
te(l;,(e ,(tte robe pour la reine Elisabeth d'AtLleterre, et tine tailIe- i jeu offert' i MI.Vincent Auriol.
Nois alinus ensuite saluer I'amnbasadeur de France,
MI. E;iie Paris. i; accepte tres aimablement l'invitation a df:
cq:e iui fait M. le Superieur. 11 s'iiforlie avec un intdret
Qr
visible de la situati, de nos deux Coimmunaut6s et tout partiiu•lrremenit. on le comprend. de I'dtat de notre Colhlge de Da;nas. Celui-ci aurait besoin d'une aide financiere pour des cons-
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tructions indispensables. De plus. il est ienace dans son existence par le deplacement de la ville vers I'est. Le quartier ob
it fut construit, et qui se trouvait alors au centre de Damas. se
voit de plus en plus deserte par les classes aises qui s'installent dans les quartiers plus modernes.
L'apris-midi s'achve par la visite A l'eveque des Syriens
catholiques de Damas, Mgr Georges StetU. Ce prelat est. lui
aussi. un de nos bous amis ; it assistera i la f6te du 27 novem1,re a Beyrouth.
13 noccmbre. - Le Trs 'l onord Pere c6lebre la messe
dans la chapelle du Col!ige. Nous allons ensuite visiter les Filles
de la Charit6 de la Misericorde. dont la maison fail corps avec
le Coll&ge. La salle de thedtre est trop etroite pour conlenir les
quelques douze cents dlbves des classes. C'est niagnifique ! Hdlas ! le nombre des Sceurs n'est que le tiers de I'effectif de jadis.
leureusement, eiles peuvent compter sur le d6vouemeent d'institutrices recruttes parmi leurs anciennes Bl6ves. Une des enfants
nous lit un gracieux compliment. A la sortie de la salle de theAtre les bebhs de la garderie d'enfants, groupes dans la cour,
exdcutent des chants ponctuts par le son du tambour, des cymbales, du triangle et des castagnettes. C'est charinant de spontaniite, et nous fdlicitons Socur Lannes et ses compagnes.
Nous allons ensuite saluer le representant du Saint-Siege.
11 n'y avait pas encore de relations officielles entre le Vatican
el. la Republique de Syrie. Mais M1gr Guido del Mestro s'emplovait avec beaucoup de tact A les 6tablir, et ii y est parvenu11 nous dit tout l'interet qu'il porte a notre College et nous proinet de faire tout ce qui dependra de lui pour assurer sa prosperitW. TrBs aimablement, ii accepte d'etre des n6tres A midi.
Le diner fut viaiment une reunion familiale. Avec f'ambassadeur et le consul de France, accompagn6s de leurs principaux
coilaborateurs, il y avait Ja le repr6sentant du Saint-Siege, les
z-uperieurs ecclesiastiques des diverses communautes catholiques de Damas, ros confreres et leurs collaborateurs. A la fin
uu repas, le supdrieur du College, en termes ddlicats et justes,
dit a tous ses invites sa reconnaissance, apres avoir laiss( dclater sa joie d'avoir pour h6te pendant que;ques jours le successour de saint Vincent. L'ambassadeur de France dit ensuite quelques mots trbs aimables pour assurer M. le Sup6rieur general
de l'interet qu'il portait au College et I'assurer qu'il ferait tout
ce qui d6pendrait de lui pour assurer sa prosp6ritd. A maintes
reprises. dans les divers toasts qui furent prononeds par les principaux invites, le nom de M. Artis souleva de chaleureux applaudissements, qui en disaient long sur les mdrites de notre cher
confrre et I'affectueuse reconnaissance qu'ils jui ont value.
Dans l'apres-midi, nous faisons un tour dans les souks, et
nous visitons la celebre mosquie des Ommayades. C'est un spectacle bien curieux que celui de rues entieres pccupees par des
magasins, groupds haoituellement par specialites : alimentation,
orfivrerie, tissus. parfumerie, objets de cuir, etc... La foule
grouillante circule incessamment dans les souks. Mais on voit
relativement peu de clients s'arroter devant les boutiques ; et
I on se demande comment tant de Ynarchands peuvent vivre,
surtout, quand on voit se succeder dans une m4me rue de nombreux magasins qui vendent les memes articles, des chaussures,
par exemple. On est frappe par le bon march6 relatif de beau-
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coup des objets en \ente. Les articles de maroquinerie, notamIient se \endent deux tois moins cher qu'en France.
La mosqude des omntayades fut d'abord une basilique
trois nefs, consacrte A saint Jean-Baptiste. Elle a
chretienne
e6t' enlexti
au culte chretien par le calife Oualid I", au ddbut
du vini siicile. Presque comipllteient ruinee par un incendie
en 1893, miais restaurie, elle cst encore reinarquable par ses
vastes proportions et par les xestiges de sa d6coration. On est
frapp6 par l'amipleur de la salle de priere. longue de cent trente
mintres. et dixiste en trois nefs, par deux rangles de colohncs
corinthliennes. Quirques fidiles y folit isolniment leurs ddvotions.
D'autres swnt groupis en ccrcle. tandis qu'A I'extremit6 quelques
feimnes scmiiblent plus occup(es
hlav\arder entre elles qu'a prier
Allal. Le sol de la inosqure est couxert de tapis aux riches
couleurs.
De retour au C:ill>ge, le Tris Honord Pere regoit une dd!dgation de la C:onfirence de Saint-Vincent de Paul. La societC a
ett f'ondce ici ii y a dijit quatre-'-ingt-dix ans. Elle compte actuellciient dans les cent cinquante inenmbres, dont les clients
sont surtout des Grecs catholiques. ille vient d'ouvrir un petit
asile de vieillards. et le Trbis Honor6 PI're promet d'aller le visiter. Ii est plus dilficile de satisfaire une autre demande. Le
president de la Confdrence ayant entendu dire au cours du repas
de inidi que le Supdrieur 'eineral des l.azaristes avait sous sa
juridictiin quarante-cinq miille Filles de la Charit6, a pens6
qu'il pourrait bien lui donner deux d'entre elles pour aider les
colffiencwiers dans leur acti\it6 charitable. Ainiablement. le Tri.o
Hlonorn Pere lui promet de plaider sa cause aupres des supdrieurs de !a province, de qui cela depend immddiatement.
li noccmbre. - Au d6but de la matinde le TrBs Honord
Piere cel;rbre la inesse ia l'tHpital, oli se ddpensent Soeur Fidas
et ses ccmpagnes. Puis il fait une rapide visite a l'dcole annexe
de la Misericorde, oil sont requs de tout petits enfants. Is ne
peuvent reciter de compliments, et leur chant est in peu incertain. Mais ils nettent tout leur petit cceur dans leur regard
et dans le geste avec lequel ils offrent au Tres Honor6 Pbre leur
bouquet de Hleurs. Comme la matinde ne comporte pas d'autre
visite. nous en profitons pour aller a Maloullah. C'est un village
situ( ii quelque soixante kilometres au nord-est de Damas. II
attire l'attention et nmrite une visite par le pittoresque de son
decor et par le fait qu'avec deux autres villages, ii est le seul
eodroit ou s'est lmaintenu 'usage du dialecte syrien, I'aramden
oriental qui (tait la langue parlee en Palestine au temps de
Notre-Seigneur. Le village est construit au fond d'un cirque de
rochiers qu'escaladent les maisons. II est presque entierement
chrtAien. et la quasi-totalitd de ses habitants sont des catholiq'es do rite giec. Attaques par les M1usulinaus lors des 6venenieiits de 1925 ils se rdfugiirent dans des grottes que Fon voit
'ouri r ai une certaine hauteur au flauc de la nontagne, et auxqueifu on accidait par des echelles dont certaines sont encore
en pila-e. Le rimna'stire de Mar Sarkis. situi au sommet de I'esc•:'rp!,enit, ne coinpte plus qu'un seul muoine. II nous fait un
a ,uril fiaternel. dans le divan, oui nous soines heureusement
su'rp.!s de voir uae image de saint Vincent. que lui ont donnde
ie cotfriýres de Damas. Les Grecs orthodoxes out A Maloullah
un c.ouven! de religieuses. Sur le plateau nous rencontrons le
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curd catholique du village, qui ne doit pas avoir plus de trente
ans. Ancien ,elve
des Pires Blancs de Sainte-Anne a Jerusalem,
ii parle le francais ih la perfection. Avec lui, xrous redescendons
vers le village par an defile tres 6troit au fond duquel coule un
ruisseau, et qui me rappelle le Wadi es Siq, a Petra. Nous rentronis & Damas pour diner. A deux heures, quelques mnembres
de la Conference de Saint-Vincent de Paul vienneat nous prendre pour nous faire visiter la maison oi its ont recemment
cr•d un coninencement d'asile pour les vieillards. C'est une julie
nmaison avec, au centre, un gracieux patio au milieu duquel
1'eau jaillit dans une vasque de marbre blanc. Un membre de
la Conference a mis cet immeuble h la disposition de ses confrereis en attendant qu'ils puissent faire construire une maison
mietux adaptLe & sa destination. Celle-ci est deja tris attrayante
pour ses habitants. Dans des chambres tapissdei de neuf, it y
a deux, quatre ou six lits munis de beau linge et de cou\ertures
ncuves. Les ,vieillards out une salle a manger et une salle de
rI'c'reation qui ne d6pareraient pas une maison de pension. 11 y
a \ingt places, et actuellement on n'heberge encore que six pauvres. dont une femme aveugle et sourde. Quel changement de
situation pour ces pauvres gens ! Aussi leur joie ne peut se
contenir. Le service est assurd par des dames et des demoiselles
liundvoles, et nous sommes profondement touclhs du ddvouenent joyeux qu'elles apportent a leur tAche. Mais les confreres
de Saiat-Vincernt de Paul Youdraient bien avoir deux Sceurs qui
dirigeraient I'ceuvre et y assureraient un contrdle ndcessaire.
Its plaident chaleureusement la cause de leurs chers vieillards;
et le Tres Honord PBre, visiblement 6mu et console de ce qu'il
vient de voir et entendre, leur promet de nouveau de faire pour
cela, tout ce qui d6pendra de lui.
Dans la soiree, M. I'Ambassadeur et un de ses conseillers
xiennent saluer le Sup6rieur g6ndral. Dans la conversation, il
est surtout question du Collge, et ces messieurs redisent tout
I'int(ert qu'ils portent a ce bel ktablissement.
Nous avons su a Beyrouth que notre visa pour !'Iran ne nous
a pas encore dt0 accord6. Nous partirons done demain matin
pour Jdrusalem. Aprbs avoir visitd nos maisons de Palestine,
nus rentrerons a Beyrouth dans une dizaine de jours. C'est
apr's la fete du 27 novembre que nous partirons pour Tdhdran,
si le visa nous est enfin octroyd, et nous terminerons notre
voyage dans le Proche-Orient par l'Egypte.
15 novembre. - Nous quittons Damas a 7 heures du matin.
Di's que nous sortons des faubourgs de la ville, c'est le desert
pierreux oh rien ne pousse. Sur notre droite nous apercevons
L'llerImon, avec un peu de neige au sommet. Le pays que nous
traversons est I'ancienne Gaulanitide. Nous sommes sur un haut
plateau de sept a huit cents mntres d'altitude. Il est constitu6
en partie par des depots de lave et de cendres qui lui donnent
une certaine fertilite des que I'on irrigue le sol. Aussi voyonsnous par endroits de bons pAturages et des rdgions assez cultivees. Nous arrivons & Deraa, I'Edrai de la Bible, sur la frontiere
de la Syrie et de la Jordanie. Soit pour I'examen de nos passeports, soit pour I'inspection de nos bagages, les fonctionnaires
tant jordaniens que syriens se montrent fort aimables. Nous repartons bientht en direction d'Amman, capitale de la Jordanie.
Nous voici dans l'ancienne rdgion de Galaad, jadis couverte de
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chines et de tirdbintlhes. Elle (tait aussi celhbre pour ses pAturages. C'est pour cela que les tribus de Ruben et de Gad, demandfrent, lors de la conqutle de la Palestine. la permission
de s'y installer a\ec leurs troupeaux. De nos jours encore les
Bdouuins y cinduisetit volontiers leurs brebis, leur chevres et
leurs charceaux.
1I est environ imidi quand nous arrivons i Amman, la capitale de la Ti'ansjordanie. Elle s'est bien agrandie en vingt ans.
E!ie n'avait guire plus de vingt mille habitants quand je la \is
pour la premniire fois en 1930. Notre chauffeur lui en donne
actuellement trois cent mille. Peut-ttre sa fiert6 patriotique lui
fait-elle donner un coup de pouce i la realite ? II n'en reste pas
motis
t
rai que !a capitale fait actuellement figure de grande
\ille. L'ambassadeur de France a Damas nous avait demandd
d'aller saluer son coll.gue d'Amman. ajoutant qu'il lui tWlephonerait pour lui annoncer notre visite. Nous allons done h I'ambassade de France. Nous y solunes accueillis par son attache,
car I'ambassadeur est absent. II nous reqoit aver beaucoup de
coiurtoisie. P'ensant avec raison que, presses 4'arriver b Jerusalem, nous ne pourrons accepter une invitation A d6jeuner, il
nous a fait preparer un repas froid & emporter. Comme on nous
a\ait dtjil bien approvisionn6s
aDanias. nous ne mourrons pas
lde faim. et nmus pourrons mrnme faire des heureux. Notre chauffeur nous quitte pour rentrer & Damnas ; et c'est un autre conducteur, de la minme entreprise, domicilie h Jerusalem, qui nous
prend dans la voiture pour la dernibre 6tape de notre voyage.
Nous voici h Es Salt. Tout au long de la route coule le
Wldi Schaib, presque h see en cette mnoitie de novembre. mais
dont les caux suffisent encore a entretenir sur ses bords, des
jalrins verduyants plantes d'arbres fruitiers. Les monts de Juda
apparaiss,,nt, puis. sur notre gauche, la Mer Morte. Nous traertsons le Jourdain sur le pont Al!enhy. Comme nous n'aurons
probablemenet I'occasion de revenir dans ces parages, il est prudent de nous arrl'ter d&s niaintenant i Jericho. Nous traversons
la v ile moderne et nous faisons halte devant les ruines de la
\tile anantienne. depuis longtellps fouillees par les arehdolo;u,.s et qui leur offre matibre A des controverses sans cesse renaissantes sur la date de I'entree des Hebreux en Palestine.
A ctM6de ce monticule. la fontaine d'Elisde prodigue ses eaux
limpides el frai-les, et nous voyons de nombreuses Bddouines
qui \iectnnt y remplir leurs crulches si gracieuses ou les bidons
tie fir-hianr
pius I1gers et moins fragiles, mais si peu esthdtiques. Nous 're\enons sur nos pas et nous inclinons sur la gau;li pour gaguer la cote occidentale de la Mer Morte. Bien qu'il
sjit dita tard. ses eaux gardent une teinte bleu foncd. Nous y
piongetms la iiain pour constater en I'effleurant de la langue, le
i.er6e exceptionnel de salure que la Mer Morte dolt -diverses
auses. noLaminent a 1'6vaporation intense des eaux de ce lac
ais issue. Puts nous repartons vers Jdrusalem. Nous commenit gravir les pentes orientales des monts de Judde. Elles
ao:
sont plus raides que celles que nous venons de descendre. La
route fait de continuels lacets, aux d6tours souvent trWs brusquies. Aucun ruisscau ne coule le long de la route, et on n'apercoit pas la moindre trace de veg6tation. Nous sommes dans la
pariie la plus aride de la Palestine. L'eau des pluies est aussitot
aisoz-rbe par Ie caleaire poreux de ces montagnes d'oh 'humus
a disparu. L aspect des lieux est sauvage. Leur encaissement
et
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I'absence d'habitatious les rend 6minemment propices aux embuscades. On comprend bien, sur place, la parabole du Bon Samaritain.
Mais voici apparaitre le sommet du mont des Oliviers. Bient.t nous sommes au village de Bdthanie. Nous le depassons pour
le contourner sur notre droite, et nous arrivons la maison des
Soeurs, nomine, elle aussi , B6thanie ,, qui est une succursale
de la maison situde dans la partie isra6lienne de Jerusalem. Les
orphelins de a Bethanie ' chantent de tout leur cceur un vibrant
, Magniicat n. Puis, sur le seuil de la chapelle, I'un d'eux recite
une belle po6sie de circonstance. Le Trbs Honore Pere est invite
A se reposer quelque temps dans cette maison ofi tous I'accueillent avec la ferveur que Lazare et ses Sceurs temoignaient envers
Jesus. Oui, on se sent heureux a Bethanie, et volontiers on y
prolongerait son sdjour. Mais nous ne disposons que de dix
jours pour toute la Palestine, et nous devrons passer en Israel
dans quatre jours. Nous n'avons done pas de temps a perdre,
car il nous faut visiter Bethleem ; et les sanctuaires de Jdrusalem sont tous, A 1'exception du Cenacle, dans la zone jordanienne.
De nos chambres, on apercoit le village de Bdthanie, puis la
vall6e du Jourdain, la Mer Morte et les monts de Moab. On s'arrete longuement devant ce paysage qui dvoque tant de souvenirs
et que traversa Jdsus quand il montait de Jericho A Jerusalem
pour y Utre crucifi6.
16 novembre. - C'est dimanche. A la grand'messe, les enfants de lorphelinat chantent I ravir. Je suis 6merveille de la
puret6 de leurs voix et de la maniBre dont ils rythment les m&lodies gregoriennes. Certains d'entre eux pourraient faire partie
des meilleures maitrises de chez nous. Vers 10 heures, depart
pour Bethlehem. Avant le conflit qui mit aux prises Juifs et
Arabes, ie voyage de Jdrusalem k Bethlehem Rtait une facile et
agreable promenade. Le trajet se faisait en quelques minutes
d'auto par une belle route d'une dizaine de kilometres se maintenant presque completement au meme niveau, et a peu pres
rectiligne. Mais cette route est actuellement interdite et ne s'ouvre que pour le pelerinage du 25 decembre. Pour gagner Bethlehem, it faut maintenant faire un long d6tour par le desert de
Juda. et la route que I'on emprunte pour cela est certainement
une des plus dangereuses que l'on puisse imaginer. Nulle part
je n'ai vu de virages aussi brusques et de pentes aussi raides.
Nous passons A l'endroit oi, il y a quelques mois, I'auto des
Peres Dominicains s'est renversbe. Dans cet accident le souriant
Pere Savignac, un maitre de 1'6pigraphie semitique, a trouve la
mort, tandis que deux de ses confreres dtaient grievement blesses. Aussi est-ce un soulagement d'arriver a Betsaour, 1'endroit
traditionnel du a champ des pasteurs ,, aux portes de Bethlehem. Avant de nous rendre chez les Filles de la Charitl, nous
passons par la basilique de la Nativite pour une premiere et
tapide visite. Quelle tristesse. de voir toujours aux mains des
Grecs schismatiques la belle eglise constantinienne si chore A la
piet, catholique I Nous pourrons, heureusement, c6dlbrer la
sainte messe dans une grotte contigu i
la grotte de la Nativitd. Seur Mayot et ses compagnes font un accueil bien emu au
Tres Honord PBre. Sur-les marches du bel escalier qui conduit
A leur chapelle, de charmants bd6bs lui souhaitent aussi la bien'enue.
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Dans aIprfs--midi, \isite aux Vasques de Salomon et :)i
, Jardin ferine ,. Quel contraste entre cette oasis de verdure
et la rocaille grise qui I'entoure ! C'est hi surtout que r'on oil
ce que le pays peut donner quand la terre n'a pas 6td totalement
emportee par les pluies et qu'on peut I'arroser convenablement.
Avant cette promenade. nous 4tions al1es faire visite au m6decin de I'hupital des Soeurs. II vient d'apprendre sa nomination A
un poste mieux r&tribud (dans un h6pital de la Compagnie le
Suez). et du point de vue personnel il ne peut que s'en rdjouir,
car il a six enfants ý elever. Mais il regrette l'h6pital de Bethlehem oi il se ddvoue depuis vingt ans. et qu'il voit pdricliter.
Depuis la guerre. Bethlehem passe en eflet par une crise ecoromique grave. Les chrediens qui travaillaient A Jerusalem sent
de plus en plus ivinces des emplois officiels. et le commerce dont
vivaient les Bethlehemitains est dans le marasme. La clientele
musulnane aisee se dirige vers les hopitaux et les cliniques
de Jrusalem. Si la situation actuelle se prolonge, ce sera pour
I'hipital des Filles de la Charit6 A Bethlehem I'impossibilitd de
vixre. Dans ces circonstances. la visite du Tres Honord Pere
est pour ses filles qui s'y ddvouent un procieux reconfort.
17 novembre. - Le Tres Honord Pere celbre la messe a
la grotte de Bethlehem. On peut y dire quotidiennement la
messe de Noel. Comme il est emouvant, lu en cet endroil, le
rdcit de la Nativitt dans saint Luc ! Et la consecration de la
rnesse ne renouvelle-t-elle pas en un sens tres juste le mystrre
de Nodl. puisqu'elle rend rdellement pr6sent sur l'autel Jesus
qui naquit en ce lieu ? Aussi est-ce dans une joie recueillie
nais fervente que les S(eurs de I'hOpital se groupent dans la
grotte et y cormmunient A la messe du Tres Honord Pere.
I'uisque nous disposons de quelques heures encore, nous
pousserons jusqu'a Hibrun. Le norn de cette ville n'dvoque pas
beaucoup de souvenirs hrl6tiens. Mais c'est Ik qu'Abraham fit
inhuiner son epouse Sara dans la caverne de Macpelah, et qu'une
tradition sdrieuse alfirme que tous les patriarches, sauf peutetre Joseph, ont leur tombeau pras d'elle. Les Musulnans ont
une grande devotion pour Abraham, leur ancStre par Ismail.
Ils r'appellent le , Hanif , (le Pur), parce qu'ii fut le grand
champion du monothdisme, dent I'Islam est le farouche dfeinsour, Repreinant, peut-6tre sans le savoir. le titre donn6 par la
Bible au grand patriarche. ils nomment HWbron El Khalil le
Bien-Aim6). Aussi la presence des Juifs n'Atait que toldrIe A
Hihron. Ils en furent expulsds par les Arabes. lors des troubles
de 1929. Et actuellement leur presence dans cette ville serait
impossible. l'autant que sur la route de Bethlehem A Hebron,
deux camps groupent des milliers de rdfugids arabes expulsds
d'Israel. II faut, pour penetrer dans la mosquie construite sur
la grotte de Macpelah. une permission toute sp6ciale des hautes
autorit6s musulmanes. Nous l'avons en mains ; et ndanmoins.
ce n'est qu'aprbs de longues tractations que nous sommes admis
a y p6netrer. Nous sonunes accueillis trWs aimablement par le
chef de la mosqude. qui s'adresse A nous en anglais. Il a appris
cetle :angue chez les Franciscains de J6rusalem. C'est un homme
drl trente-cinq ans en\iron, h la figure douce et souriante. et
nous donne d'interessants d6tails sur les particularitds de laii
1io qude.

En rentrant h Bethlehem, A quelques minutes d'Hdbron.
nous nous arretons un instant & Buamet el Khalil. Une enceinte
dilltiitde par de niagnifiques blocs de calcaire taills coiinne
kcux des monuments Idrodiens, rappelle qu'il y eut 1a un sanctuiire conunimmiorant le sdjour d'Abraham en ce lieu. Abraham.
Ir. nii.omade. aait, en effet, tixd sa tente A quelque distance d'H6bron. C'est 1A qu'il accueillit trois personnages mystdrieux dont
Futt tit savoir A Sara qu'elle serait mire f'annie suivante. C'est
de lit qu'il descendit a H1Lbron pour ndgocier avec Ephron 1'H6tht;•i. I'achat de la caverne oh devait reposer le corps de Sara.
Nous rentrons a BCthanie pour diner. L'apres-midi est consa'ree a la visite des lieux saints du Mont des Oliviers. Nous
allowi au tombeau de Lazare pres duquel la Custodie de Terre
aitile fait clever une belle dglise et un petit monastere de Franciscains. Puis, c'est le pelerinage a Geths~mani. Avant de pen6t!.e dans le jardin, nous visitons la petite grotte dite de I'Arristation. Le Franciscain qui nous la nontre v met tout son
,:i'ur. 11 fait valoir que ce sanctuaire est le plus precieux de
tons. parce qu'il est demeur6 sans embellissements. Sur les paroi de la grotte, on voit la croix qu'un pelerin hongrois, converti
xers la soixantaine, porta sur ses 6paules de Hongrie & Jerusalemi.
Dans la basilique de Gethsemani, on peut regretter que
Its tableaux qui ornaient jadis les absides aient dteremplacds
par dels imosaiques d'un modernisme excessif. Mais comment
int'.Alr pas bouleverse devant ce rocher non nivel6 qui occupe
plus grande partie du chceur. et que les chretiens identipa
tiaient des avant Constantin, avec celui oh Jesus agonisa et sua
le alnDans le jardin attenant a I'dglise, on est toujours
fraipp, par la vitalite des six ou sept oliviers au trone tout vermiulu et qui. cependant se couvrent chaque annee de feuilles
et de fruits. Nous gravissons le mont des Oliviers au bas duquel
.se trouve Gethsemani. et nous voici devant le sanctuaire de
I'.\As[rnion. II est malheureusement ferinm au culte chratien.
,ar i.- M.lusulmans Font transformd en mosquee ; et c'est seuItmienit ie jour de la fete de la montle de Jesus aux cieux que
les i-ominunautes chritiennes peuvent.y c1l6brer la messe, plus
exa(-tetient. qu'on leur permet de le faire aux autels adossis a
reileiinte qui entoltre la mosquee. Nous nous rendons ensuite au
i:armeii
du Pater. oh, dans un cloitre ext6rieur. on peut lire sur
(Its tableaux de faience le texte de l'oraison dominicale dans
un ý,and nonbre de langues, parmi lesquelles le breton et le
lha.que. Puis nous jetons un regard sur les travaux, helas ! suspen;idus depuis longtemps faute de ressources, de la basilique
die'Eleona. cette eglise construite par sainte Hl6ene. et que l'on
avait projeti de relever pour en faire un sanctuaire international dcidid au Sacrd-Ckeur de J6sus. La soirde a W6tbien emiinye. Nous disons notre gratitude au Pere Passionniste qui
s-t fail notre cicerone. 11 nous prie de passer par son couvent,
et lit ii fait au Tres Honord Pere la surprise de tui remettre,
a uomnpagnke d'un dipl8me, la medaille d'argent de Terre Sainte
ique
la Custodie accorde aux plJerins de marque.
la

!• nocembre. -

Nous allons celebrer la sainte messe dans

basilique de Gethsemani. Les Soeurs y assistent avec leurs

Puis nous nous rendons A 1'Hospice Saint-Paul, situC
!,tlt prvs de la porte de Damas. Cette magnifique h6tellerie,
cvmistruite pour les pelerins allemands, n'avait guere plus sa raieiiTants.
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son d'Itre depuis que les pelerinages venus d'Allemagne etaient
rares et bien reduits en effectifs. On y a done transf4r4 I'Ecole
Schmidt, dirigee par les Sceurs alleimades de Saint-Charles,
dont notre confrere M. Sonnen etait et demeure l'aumanier.
Elles occupaient dans la partie israelienne de Jerusalem un beau
local dont elles ont 6t6 expulsees par les nouveaux maitres du
pays. Elles s'estiment heureuses d'avoir trouv6 un refuge A
Saint-Paul.
M. Sonnen. de qui nous serons les h6tes pendant deux jours,
ouus accompagne duais nos visites au Patriarche latin, Mgr Gori,
au lteverendissinle ic're custode des Lieux Saints, et au Vicaire custode. Partout. I'accueil est des plus bienveillants. Le
Patriarche nous dit sa satisfaction de I'ceuvre accomplie en Palestine par les Filles de la Charit6, et il prie le TrBs Honore
lIPre de leur dire qu'il les aidera trIs volontiers chaque fois
qu'elles auront quelque ditTicult6 qui sera de son ressort.
Les Sieurs de Saint-Charles out voulu que leurs eives
offrent au Tres ionor6 Pere leurs souhaits de bienvenue. Elles
le font en anglais. par des compliments et des chants. le tout
accomipagn6 de belies fleurs. I'Hospice Saint-Paul est attenant
au cc6lbre couxent de Saint-Elienne oi se trouvent les Dominicains de l'Ecole Biblique. Ayant iet leur elive pendant I'anniie scolaire 1929-1930, j'ai revu axec 6motion la chore Ecole. Et
surtout. quelle joie de pouvoir y retrouver les PNres Vincent,
Abel, Marnjardji et Courroyer ! Les Dominicains nous ont invites h partager aujourd'lui leur repas de midi. Ils nous accueillent avec une cordiale simplicit6 qui ajoute un charme de plus
a leur exceptionnelle valeur scientifique. J'apprends avec plaisir qu'ils ont de nombreux 61eles. Les queiques chambres destilies aux eleves externes 6tant insuffisamment nombreuses. il
a failu h6berger quelques-uns d'entre eux h I'interieur du Couvent. Puisse cette prosperit6 s'accentuer ! Puissent nos futurs
professeurs d'Eeriture sainte, ben6ticier en grand nombre de
c(tte faveur inalpplrciable d'un s.jour h I1Ecole Biblique de J6ruisalen !
Nous allons dans l'apres-midi en p~ierinage au Sairt-Seiu!'frc el a Sainte-Anne. En arrivant sur la place qui se trouve
defvant i'glise du Saint-Sdpulcre, on est tout de suite frappd
par la puissante armature m6tallique qui. partant du sol. va
epauler la fagade de l'edifice pour eviter qu'il ne s'effondre sous
Ia pousse de sa coupole. Cette armature etait deja 1, il y a
uinj/e ans. Fera-t-on le nkeessaire pour sauver I'ceuvre des
Croiss ? Ou construira-t-on uue nouvelle basilique ? Cette derni:ire -olution a de chauds partisans, mais sa realisatior serait
tri-'s ,ofeuse. et il ne semble pas que. dans son ensemble, le
imo;dii chritien accorde A ce probh!me I'interet qu'il mdrite. Oie•t Ia gen6rosit6 de nos peres, a 1'6poque ofi ils couvraient la
chr'-tient6 de splendides cathedrales ? En attendant de pouvoir
v dire ia inesse. nous faisons nos ddvotions au Calvaire et an
Sa'nt-S6pulcre. Je pense avec emotion et non sans confusion.
aux larmes que r6pandirent sur ces dalles. tant de pelerins qni
ne parviennont A J.rusalem qu'apr-s des mois d'un voyage p6nible et souvent dangereux.
Le sanctuaire de Sainte-Anne aurait pu 4tre n6tre, puisque
.e gouvernenieit frangais, a qui le gouvernement ture l'avait
ce6d° apres la guerre de Crimbe, 'offrit i MI.Etienne. Celui-ei
dcc!ina I'offre, qui fut acceptee par les Pbres Blanes. Ils forment
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ici le clergd grec catholique du Proche-Orient. De plus. leur
\-ste maison donne actuellement un abri provisoire aux R6paratrices dont le bel Blablissement a 6l totalement detruit pendant la lutte qui opposait Juifs et Arabes. Quand les Musulmians s'emparerent de Sainte-Anne lors de la conquote arabe
de la Palestine, ils y installerent une ecole. Ce fut le salut do
cette belle eglise, et cela lui permit de redevenir la prcpridt6
des chretiens A qui. par contre, on ne restitua janiais un saneLuaire devenu mosqude. C'est une belle eglise gothique A trois
iefs, 160grement devide sur la gauche ; les archeologues ne
s'accordent pas dans l'explication qu'ils donnent de cette particuiarilt
Dans la crypte de I'6glise, on v6inre la maison de Joachim
et d'Anne, les parents de la Sainte Vierge ; et sous l'autel de
ct te chapelle, on voit une gracleuse statue couchee de c Maria
bambina ,. Quand I'dglise fut devenue ecole musulmane, un
a regard , pratiqu6 dans la muraille permettait aux chretiens,
nioyennant finance bien entendu. de jeter un coup d'ceil dans
cette chambre. En ces derniires annees, le site de Saintc-Anne
a de nouveau attire I'attention des archdologues et des biblistes. Un heureux hasard a fait ddcouvrir en face de l'dglise !a
piscine situde prEs de la Porte des Brebis, qui fut temoin de la
guerison d'un paralytique par Jdsus. Saint Jean, dans le rdcit
qu'il nous fait de ce miracle, a pris soin de noter que cette piscine avait cinq portiques. Les fouilles faites ici ont permis de
fixer le sens de cette expression qui pouvait s'interpreter de plusieurs facons. II s'agissait d'un grand bassin rectangulaire, di\is6 en deux parties par un mur central. Les cinq murs ainsi
oblenus Ctaient couverts de portiques oh s'abritaient les malades. Dans une partie de ce bassin. qui a 6td d6gagde, on apervoit
de I'eau A une grande profondeur. Au-dessus, ii y a des vestiges d'Ut e ;glise byzantine. couronnds par !es ruines d'une 4glise
du Mloyen Age. dont I'abside est encore assez bien conservee.
19 novembre. - Nous revenons au Saint-Sdpulcre, pour y
edthbrer la sainte messe. Le Tres Hionord Pere dit la sienne au
Calvaire devant les Soeurs de B6thanie, et quelques-uns de leurs
en'ants. Comme nous allions commencer notre action de graces,
les Peres Franciscains se rendent au Saint-Sepulcre pour y chanter ia messe de sainte Elisabeth. L'orgue accompagne leurs
chants. et les voix pures des maitrisiens alternent agrdablemC•nt avoc les voix fortes et bien timbrdes de quelques jeunes
reliiieux. Cela d6bute bien. Malheureusement, les coptes schislaitiques chantent, eux aussi. leur office dans la meme rotonde.
l.:ur propos semble evident d'eTouffer la voix des catholiques.
EL quand l'orgue cesse de jouer, ils enflent la voix, ils hurlent
di toutes leurs forces. J'admire la serdnit6 des Franciscains
di(ant ce dichainement. IIs ont I'habitude, il est vrai. Nous ne
ia vons pas. et nous pr4ferons partir. Si d'aventure quelque musulrian pendtrait en ce moment au Saint-Sdpulcre, que penser;il-il des chr6tiens ?
Dans la matinde, nous allons visiter la mosquee dite d'Omar.
Elle s'•l•ve sur l'esplanade du Temple. Ses dimensions sont modestes, mais elle est agreable & voir par ses proportions harmionieuses et a cause de la beautW de son revetemcnt de faiences
en couleurs. Au dedans, on admire la belle grille en fer forge et
dore qui entoure le rocher central. Ce rocher aurait servi A
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lautel des holocauutes dans le Temple de Salomon. Mais le
joyau de la mosquve. ce sent ses magnitiques verrieres aux trintes si ,ariies, qui font penser a celles de nos grandes cathedrales. Nous passons ensuite a la mosquee d'El Aksa, qui occupe
Fextreinite ineridionale de 1'esplanade du Temple. Un xt6ineienit tragique a fait parler d'elle I'an dernier. C'est en sortant
de cette imosqutie oit il xenait de prier que le roi de Transjordanie Abdallah ful assassine par un fanatique. Sept portes donnennt cntrire dans la mosquee, correspondant h autant de nefs.
Quelle miagniiique cathldrale cela ferait ! Mais au nom de 'esthctique, il faudrait enlexer ces poutres de bois colori6 par
e-squelles Iili a ent la malencontreuse idie de rattacher les uns
aux autres les chapiteaux des colonnes. Nous n'essayons pas de
pass-er entre les deux colonnes dites a du jugcment ,, bien que
la tradition musa'lmane assure le salut A ceux qui y reus'issent. 11 faut d'ailieurs itre d'une maigreur peu ordinaire pour
y reussir. el ce serait hi dtcourager ceux qui possident quelque
cmbonpoint. L'un d'eux cependant. dit-on. tenta I'a\enturc. rt
on eut toutes les peines du mionde a le degager de 1'tau oil ii
s'etait insiere de force.
Apris avoir jete un coup d'oil sur le Muur des Pleurs, oi les
Juits ne solt plus admis a venir se lamienter sur la ruine du
Temple, nous nous rendons h la piseine de Silod. Nous longeons
I'ancien quartier juif, qui n'est plus qu'un inonceau de ruines.
ii s'est livre ici de furieux combats entre eimemis irreconciliabls. I)e quoi de:nain sera-t-il fait ? La Porte dite du Fumier,
une 'ois franchie. cnus descendons par un sentier bord4 de nurs
en pivcrres seclies. au milieu de jardins actuelleinent bien arideQs. Nous so11nles, encore h quelques jours des premieres piuies
si iinpatiemmcn
nt altendues ! Cependant, grace A l'eau laborieusciimet lmoitee de la piscine de Silod dans des bidons, il y a (ý
et Ih de•kjardinetl •il pous.-ent des carres de legumes bien verts.
Nolus vo,ici entin i I'txtreilite du canal que fit creuser le roi
Eztit'iias vxers Fan 700 a\ant notre ire. canal qui conduisait les
;i~:ux de la fontaine de Silo ih une piscine situte A I'intericur
lie ia ille. C'est la piscine de Silod qui \it s'optrer la guerison
tiratulo•esc de I'av\cu'lo-ni. lE.isouvenir de ce miracle, une eglise
'!' ,iii.ltrnite. dont on \oit quelques restes de colonnes a l'issue
Ilu c:anal. I)Ds feInines v la\ent le linge et babillent joyeusemilnt
L-ullac le f'ont partout les la\andibres. D'autres viennent chlr,icer de 'ealu a\ec des hidons ct elles s'a\ancent a f'interieur du
canal pour on avoir de bien pure. Nous descendons encore. Les
eaux de Siloe se deversent dans le lit du Cddron, et I'etroite
va!lie ust en cet endroit une fraiche oasis oh les arbres poussent
au :iliPu des jardins. Mais Jes feuilles des figuiers sont couvoit•- d'une apaisse poussiere blanche.
YNous reiontons la vallde. Sur les Hlanes de la montagne situil'.e i notre droite. les maisons blanches du village de Silo6
l(tlcnt. Le zoiikmet est couronn6 par le couvent des B6nedirfins Irancais de B.llloc qui, jusqu'a ces derniers temps, formaient
i
lbclerge
vi
s ro-catholique. Ils ont rcemment renonce A cette
oW•ivrc pour reTi•rer en France, et leur bel immeuble, entourd
d'artres, estc•ncure sans affectation. On l'a offert a notre CongrZiation. Mais en ce temps de crise de personnel, pouvionsnoui prendre ia Lharge d'une nouvelle fondation ? Nous voici
de\ant la fontaine de Silo6 et a l'entrde du canal d'Ezdchias. La
fontaine porte en arabe le nom de a Mlre des degrds , h cause
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de l'escalier aux uombreuses marches qui descend vers l'eau en
pente raide. Mais on la connait aussi sous le vocable plus gracieux de , Source de Madame Marie ,.Des jeunes filles de Siloe
sunt en train de puiser h la source. Elles remontent les degres
a'ec des mouvemnents & la fois nobles et gracieux, sans tenir de
la main le lourd bidon qu'elles portent sur leur t6te. Nous retluntons ensuite le C4dron entre la montagne du Temple et le
iont des Oliviers. Son lit n'a pas, en cet endroit, plus d'un
mutre de largeur. Dans ce canal cimentW on ne voit pas en ce
moment une goutte d'eau. C'est que le Cedron n'est qu'une depression de terrain of ne coule aucun cours d'eau rCgulier.
.lais viennent les premieres pluies torrentielles, et les eaux du
Cidron debordant largement leur lit s'dlanceront tumultueusement vers la Mer Morte.
Dans I'apres-nmidi, nous faisons le chemin de la croix dans
les rues de Jerusalem, avec les Soeurs, leurs enfants et trois
religieux passionnistes. On peut regarder connne historiquement certain l'emplacement de la premiere et de la derniere
station. C'est d6jA beaucoup. D'autant que ces deux points detertliinent la direction g6ndrale du trajet fait par Jesus. du
IPr6toire au Calvaire. Commne ii est emouvant de le suivre ainAi
dans sa marche a la mort ! Sur notre passage, la foule est tres
respectueuse. Et comme, a un moment, nous nous arrtLons de\ant une station qui est proche d'une rue trns passante, deux
soldats font stationner les gens jusqu'i ce que nous ayons fini
nos prieres.
20 novembre. -- Nous celebrons la sainte messe dans le
sous-sol de la maison des Dames de Sion. Grace A des fouilles
diligentes, executtes par une religieuse sous la direction de
l'dminent archdologue qu'est le PNre Vincent. il est maintenant
0tabli que le Pretoire oh J6sus fut condamn6e
mort se trouvait
dans la cour de la forteresse Antonia. Aprbs notre messe. Swur
CGodeleine nous fait, avec autant de simpiicit6 que de compdtence, visiter ces emouvants temoins de la Passion de Jesus. Nous
\oyons les larges dalles de pierre qui, sans aucun doute possible. faisaient partie du a Lilhostrotos ,,dont nous parle saint
Jean. On nous montre, sur ce dallage, les jeux qu'y ont graves les
soldats romains, notamment celui du a basileus ,, c'est-i-dire
du a roi ,. qui aura tout naturellement sugg6rd h ces hommes
la scCne odieuse du couronnement d'epines; et nous avons sous
Itrs yeux plusieurs metres de la voie qui de 1'Antonia descend vers
I1 T"yropion. et par laquelle J6sus est pass6 en portant sa croix.
Tout cela est aussi emouvant que le Calvaire et le Saintscpulcre !
Dans la matinee, nous allons voir ce qu'on a l'habitude de
noinmier cle Tombeau des Rois ,.et qui n'est en rdalitd que
tomibeau, grandiose, il est vrai, et royal, d'iHdlne d'Adiabene,
une paienne convertie au judaisme, et de quelques membres de
sa famille. Une lourde meule de moulin est lt, dans sa rainure,
pr-s de la porte basse qui donne acces aux tombes. II suffirait
de la rouler devant cette ouverture pour en rendre 1'entrde impossible ; et I'on comprend bien la question des saintes femrues au matin de PAques: " Qui roulera pour nous la pierre qui
ferme la porte du sepulcre ? , En rentrant & Saint-Paul, nous
passons devant l'Ecole biblique. II est 10 heures. Le Pere Vine(-nt vient de commencer une classe sur le Temple de Jerusa-
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lem. Je deviens deeve, et ce m'est une joie de retrouver non professeur d'il y a vingt-deux ans, aussi vif d'intelligence et aussi
spirituel dans son expose.
Vers trois heures de 1'apres-midi, nous nous rendons it
1'endroit de la ligne de demarcation oi nous devons passer, enu
pleine ville de J1rusalen. Notre passage se fait avec un peu
de retard. mais sans difticultd. Quel etonnement. pour qui n'a
pas revu Jerusalem depuis une quinzaine d'annees, de constater
'introyable developpement de la nouvelle ville ! Et 1'on construit de tous cotes pour rdpondre a I'afflux incessant des immigrants. Nous voici dans la chore maison Saint-Vincent, qui
garde si vivant le souvenir de la v\neree Sceur Rdcamier et
que dirige actuelleiment axec tant de sagesse Sceur Challand. La
naisuon est i quelques pas du no man's land. On voudrait pou\oir rapporter ici les details parfois pittoresques, souvent tragiqlues. de la vie menoe ici par les Sceurs et par leurs pensionnaires pendant les mois oii Juifs et Arabes furent aux prises
en ces iieux. Conmne il faut remircier la Providence qui, apres
a\oir preserv~ les habitants de cette maison pendant ces jours
difticiles continue a leur venir en aide depuis que I'armislice
Pa td sign6 entre belligerants ! Pour bien des reisons, et en
particulier a cause de l'accrois-seient continu de la population
d'Israi;l. et surtout de sa capitale, vi.,res et vtements sont
soumis h un contr6lo severe et parcimonieusement distribues.
Le jour de notre arrivee. les journaux cdlbraient comme une
victoire la suppression des points de textile. Pourtant, le personnel de la waison Saint-Vincnat a toujours eu le nkcessaire.
Mais il faut vivre an jour le jour. dans une foi bien m6ritoire
Sla promiesse de I'E\vangile : ( Cherchez avant tout le rovaumne
de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donn6 par surcroit. ,
Quanid nous arrivons clez Sceur Challand. le TrBs Honore
PBre est compnimente d'abord par les beb6s, ravissants de
naturel, et par une jeune fille ; le lendemain, un aveugle devait
le faire au nom de ses camarades. Le consul de France nous
a in-its a souper chez lui. Apres le repas, nous l'6coutons.
avee plaisir, nous parler de la Lithuanie ob il se trouvait au
moncnlt de l'occupation du pays par les Russes. Il y a la un
exemple classique. et bien de nature a faire r6fl6chir, des proceds par lesquels les Bolchevistes s'annexent un people inddpendant qui n'a\ait rien de communiste.
"1 normbre. - Au debut de la matinee, nous visitons les
diffrrents domaines de la maison des Sceurs. La fondatrice. Somur
Sion. aait vu grand. Quel magnifique "difice, en belles pierres
de tail!e, aux longs et vastes corridors, aux murs epais, aux
salles hautes de plafond. La chaDelle a des allures d'dglise. La
maison ne pos-isde pas. it est vrai de cours de recreations. Mais
elle se ternine par de vastes terrasses oi les enfants peuvent
prendre leurs 6bats. Sa population est bien diminude, puisque
les gareoias se trouvent h Bdthanie et que les incurables et d6ficients mentaux out trouv6 un refuge a Ain Karem, dans la
belle maison de :ampagne des PNres Blancs. of nous irons les
voir avant de repasser en Jordanie.
Nous allois ensuite saluer les P.P. Jesuites de l'Institut
Biblique, puis ie Vicaire de la Custodie, franciscain des EtatsUnis. Dts le debut de l'apres-midi nous partons pour Caifa,
en compagnie de notre confrere, M. Galaup, le si ddvou6 aumb-
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nier des Sceurs. Nous descendons vers la plaine. La route est
frequemment bordee de coniferes plantis en ces dernieres annees
et qui finiront par transformer l'aspect du pays jusqu'" present
si denud6. Parvenus a Ramleh et A Lydda, nous cessons d'aller
dans la direction de Jaffa et Tell Aviv, A travers les bosquets
d'orangers. Nous traverserons ces villes au retour. Aujourd'iui,
nous tournons sur notre droite, vers le Nord a travers la plaine
de Saron, mise merveilleusement en valeur depuis une vingtaine
d'annees par les colonies juives. Les villages se suecedent, villages aux noins significatifs qui 6voquent des souvenirs de
1'histoire d'Israel ou traduisent les sentiments des colons. Mais
ce labeur acharne n'arrive pas encore i faire vivre sur ses ressources propres une population sans cesse accrue. De l1 ce
regime de restrictions et de rationnement. plus rigoureux sur
certains points que celui que nous avons connu nous-memes
pendant la guerre. II est supporte genereusement, et mnine
joyeusement par ces hommes et ces femmes qui veulent prtparer ainsi aux gen6rations futures un sort meilleur, et pour qui
le bien-dtre a relativement peu d'importance.
Nous arrivons & Calfa vers trois heures de i'apres-midi,
assez & temps pour que le Tres Honore Pere puisse etre salu6
par les enfants des Sceurs. La vaste maison oif se d6vouent Sceur
Chanchon et ses compagnes n'a qu'une douzaine d'orphelines
en cc moment. Mais les classes externes comptent un grand nombre d'elves. Elles chantent avec beaucoup d'expression I'Angelus
de la mer, et l'une d'elles dit tres joliment, au nor de ses
compagnes. la joie qu'elle; 6prouvent de recevoir la visite du
successeur de saint Vincent. L'Association des Enfants de Marie,
dirigee par un Pere Carme, et celle des Louise de Marillac,
sont tr6s florissantes. Ici encore, de furieux combats ont oppose
Arabes et Isradlites. Mais, fort heureusement, nul des habitants
de la maison ne fut atteint par les balles.
22 nocembre. - Nous allons cl6bbrer la sainte messe dans
la chapelle des Pores Carmes. Leur monastlre est au sommet
du promontoire par lequel se termine la chaine du mont Carmel.
Tous ces lieux sont pleins des souvenirs du proph6te Elie. Tandis que le TrBs Honore Pere dit, au maitre-autel, la messe
votive de Notre-Dame du Carmel, je celbre Ja messe votive de
saint Elie dans la crypte. On me donne un ornement rouge. Et
conme j'en t6moigne quelque 6tonnement, on m'explique avec
conviction qu'Elie est i'un des deux ,,tmoins , anonymes de
I'Apocalypse qui seront martyrises aux derniers temps. C'est
done par anticipation qu'on decerne h saint Elie les honneurs
des martyrs. Quoi qu'il en soit df ce titre. Elie m6rite bien celui
de confesseur de la foi par son courage h d6fendre le culte
du seul vrai Dieu et son zBle A pourchasser les sectateurs de
Baal. Comme elles sont pittores4ues, et comme on les voudrait
plus nombreuses encore, les pages de la Bible' consacrees au
prophete Elie ! En traversant la plaine d'Esdrelon, il nous semblera le voir. aprAs son triomphe sur les pr4tres de Baal, courir
devant le char d'Achab jusqu'1 Jezrahel, realisant ainsi une
performance qui lui eOt assurd une victoire facile aux jeux
olympiques. Au fait, on pourrait bien mettre sous son patronnage les competiteurs de la course A pied.
Dans la matinee, nous nous rendons b SaintJean-d'Acre,
situee B I'autre pointe de la bale que termine au sud la ville de
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Caifa. Ici encore, que de souvenirs bibliques, notamment pour
plus recent, la ville
'Vepoque ties Machabees ! Dans un passi
fut \ainement assiegee par Bonaparte qui dtt se replier sur
l'Egyptc apres son ecliec. Son artillerie ayant 6t4 prise par les
Anglais, ii ne put venir a bout des fortitications dont on voit
encore. du cute de la nier. des restes imposants. Nous visitons
la mosquie de Djezzar Pacha. puis, non loin de l, ce qui reste
d'une belle tglise gothique dedide a saint Jean-Baptiste. L'inttrieur est comble de terre jusqu'i la hauteur des chapiteaux
courounnant des colonnes d'une largeur imposante. A 1'6glise
grecque catlolique nous somines tout Rtonn6s de trouver comme
curt un pr.tre franirais du diocŽse de Reims, jadis pret4 par
son arched%'ique au patriarche de ce rite, et qui s'est fix6 definitieminent i Saint-Jean-d'Acre.
Nous rentrons pour diner i Caifa. Vers deux.heures, depart
pour Nazareth. Nous traversons en diagonale la plaine d'EsdreIon. et nous gravissons les pentes qui nous conduisent sur le
plateau galil6en. BientSt nous apercevons le village de la Vierge,
si gracieusemnent 6talc au flanc d'une colline. Les Filles de la
CharitB cnt ici un hlpital qui rcussit a tenir nialgre la redoutable concurrenre d'un hopital protestant dont le docteur est
en nimrile temrps pasteur. .es Swurs regoivent, en plus des mala'
et les b6b6s qu'on ne peut
des, de pauxres gens sas rssources
plus envoyer it Beth!iem. Et aecc I'aide de la Providence on
arrivie a vivre el ii faire beaucoup de bien.
Avanit que le jour ne tombe, nous allons saluer le Pere
••ardien du cou\ent de Francis:cains et nous visitons la basi!ique de l'Annonciation *ji dermain nous c6dlbrerons la sainte
niess;-. Nous nous rendous ensuite h l'eglise grecque oui se trouve
Ia source dont les caux sont un peu plus has accessibles au
public :; la fontaine dite de la Vierge. C'est a I'un ou I'autre de
c'std(ux endroits que, des williers de fois, Marie et Jdsus vinrent
puiser i'eau nceessaire a la sainte Famille. Des jeunes filles
que nous rencontrons 4 la fontaine font les gestes rituels des
pOt'iiLuses d'eau. Mais ici. comnne h Jericho. les jarres sont moins
io.'iincu~es que les lidons de fer-blanc. En rentrant chez les
Sii:'rs imus nous arr"tlons au nionastcre des Clarisses, pour
hlcn!rlir la
urinljire du P'ire de Foucauld. Durant une annee,
en ,lfet. aprbs av.ir quitte la Trappe, il vecut A 'ombre de
ce iruiiastbre. jardinier et cornmissionnaire des religieuses, mais
surliut pa'ant de lonliues heures en priire. Dans une petite
iaIt!:h;:ri nruiKis iicrons quelques souvenirs du saint ermite. Tout
piT. d i
lCdux
e.
Petites Steurs de Foucauld se sont install-es
dau> unIw ri••timbrette aussi pauvre qu'on peut I'imaginer. Elles
nei:enti ici, coiie aiileurs. la rude \ie que 'on sait, se m.lant
au pieuple p(ur partager ses travaux et lui rendre service, t.int,',ai.•;it de leur loi comme le IPre de Foucauld le faisait chez
!c(s I4'luareýs. I'lusiurs ont eu iiin'me l'audace d'aller travail!er
dans les 4' kibbohuisi•x
>,.
ou colonies juires, et oat su s'y faire
respecter et estimer. On se sent emu par cette gdndrosit4
joyeuse dans ine vie de travail et. de prixations. On pense a
,aint Paul. et on liiiire la puissance de la grace qui inspire et
'outlienl
ces arin s.

2" norembre. - Le Tres Honor6 PNre celebre la messe 5.
I'autel de I'Annonciation. Les Soeurs de 1'Hlpital y assistent et
v col::.iinient axec Lonheur. Nous sonmmes edifies par le re-
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cueilleient des fideles qui se trouvent dans la basilique et dont
un grand nombre s'approchent de la sainte table.
Vers huit heures, nous partons pour le lac de Tibdriade.
Nuus voici bient6t a Cana. Je suis un peu dftu en voyant qu'on
a couvert le canal de I'unique source de la locality et qu'on en
prend 1'eau h un vulgaire robinet. Ici encore, la commodit6
triomphe aux d6pens du gracieux et du pittoresque. Nous voici
a 'etglise des Pores franciscains construite sur I'endroit traditionnel du miracle des noces de Cana. Notre visite a cette tglise
est un peu courte, et aussi discrete que possible. Car c'est diiianlche ; nous soinies arrives pendant la grand'messe. et nous
ne voudrions pas trop distraire les fideles. Nous poursuivons
notre voyage. Nous arrivons en vue des fameuses , Comes de
Hlnltin a. Jusqu'en ces dernieres anndes c'est 14 qu'on situait
le Discours sur la montagne, et il n'y a pas de raison decisive
pour renoncer a cette localisation. En tout cas, la plaice que
nus parcourons vit se dtrouler au douzieme siecle de notre
ý-re une bataille memnorable, qui eut une grande importance
pour le sort des Lieux saints. C'est ici que le .4 juillet 1187
i'arinee des Croises fut ecrasee definitivement par Saladin.
On relit avec mnotion en cet endroit le r6cit de cette bataille
qui vit bien quelques faiblesses mais oi le courage des chevaliers clhrtiens atteignit I'hdroisme. Et voici qu'A deux cents
mnilres en contre-bas nous apercevons le lac de Tiberiade, vrai
iJyau admirablement serti dans un cercle de collines qu'dchancre
seulement au Nord-Ouest la plaine de Gennesar. Mais ici encore
une surprise m'attendait. La ville de Tib6riade ne comptait, ii y
a iqelques amines, que huit mille imes environ, et elle avait
Sardtl quelque chose de moyenAgeux. Maintenant. sur les pentes
quii devalent vers le lac, se groupent des centaines de maisonnelttes e; tle ou en bois. oil vivent des immigrants. Et. plus
has. I'ancienne ville a fait place A une ville toute moderne, avec
de grands immeubles et de larges avenues. Tiheriade est maintinant une agglomndration de quelque trente mille habitants.
Houreusement, on n'a pu transformer le lac ! II est toujours
tel que Font regard! les yeux de Jesus. Que de fois, au cours
de son ministere public, il a. suivi de ses disciples, march6
le long de ses rives ! Et c'est aussi, plus precis encore, son
souxenir que nous retrouvons I Capharnaiim, oh it sdjournait
entre ses courses apostoliques et oil il fit tant de miracles.
Hilas ! Cette ville privil6gide ne profita pas d'une telle faveur.
La commnerce fructueux auquel on s'y livrait, et la vie de
plaisir qu'il permettait, ferm&rent les ames h I'action de la
grAc'.e. Aussi, d'elle comme de ses voisines Bethsaide et Corozain,
il ne resterait que le nom sans les ruines d'une synagogue qut
oit permis d'en identifier le site. Nous en admirons les pierres
patinmes par les siecles, et les dtlicates sculptures. Nous nous
arritons encore A Tabga oil des fouilles rdcentes ont mis A jour
le pax6 en mosaique d'une belle 6glise byzantine comnm6morant
IP souvenir de la premicre multiplication des pains. Nous gagnons enfin la maison d'accueil italienne qui domine le site de
C(apharnaium et d'oi on jouit d'une vue magnifique sur le lac
de Tiberiade. Une belle chapelle a ete construite en cet endroit
pour comm6morer la promulgation des Beatitudes. Ce site a-t-i!
pils de garanties que les 4 Comes de Hattin v ? La chose est
doileuse. Mais la chapelle est un bijou. et I'emplacement a
b1aucoup de charme. Tout aupres, sous des bougainvilliers en
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fleurs, nous mangeons le repas que nous avons apporLd de Nazareth, et que les S&urs avaient prepare avec soin.
De retour i Nazareth, nous montons jusqu'h I'6tablisseinent
des Sal)siens. G'est le point le plus elev6 de la ville. De la
facade, on a un coup d'aeil splendide sur la plaine d'Esdrelon.
De 'autre cut6 on aperqoil la Mediterrannee. Les SalIsiens out
repris. ii v a deux ans seulement leur (tuvre interrompue par
la guerre mondiale ct les r6cents dvinements de Palestine. Its
viennent d''tre douloureuseument eprouvxs. II y a quelques semaines leur sup3rieur rentrait de Calfa en niotocyclette, ayant
sur sun sibge arriere un de ses meilleurs confreres. On ne sail
pas exactenent ce qui s'est. passe. Toujours est-il que la moto
a quitte la route. Le compagnon du superieur a 6td tue. On I'a
releve lui-mrnme sans connaissance, avec des fractures qui, heureusement ne mettaient pas sa vie en danger. II se remet bien.
Mais sur le visage de ce religieux aussi distingu6 que simple
et cordial, on sent une douloureuse obsession.
25 nocembre. - Accoinpagnis par les Soeurs de l'h6pital,
nous allons cldcbrer la sainte niesse au Thabor. Nous faisons un
assez long crochet dans la plaine d'Esdrelon avant d'arriver
au pied de Ja sainte montagne. Celle-ci se detache nettenient
sur la plaine qu'elle domine de quelque cinq cents metres. La
route qui permet d'en atteindre le sonmmet sillonne ses pentes
par des lacets assez raides. Nous voici enfin devant la porte
de f'euceinte qui jadis entourait le haut du Thabor. Une large
alle conduit h la basilique qui se trouve a I'extremit6 opposee
de la plateforme. On est tout de suite frappd par la blancheur
de c:tte eglise magnilique M1me impression a l'int6rieur de
F'edifice qu'6clairent des vitraux d'allbtre. Le TrBs Honore l'i're
ce lbre !asainte messe dans la crypte dont les parois sont ornees
de belles inosu-iques. Au-dessus de la crypte le maitre-autel
eit domind par une mosaique reprsentant la scene de la Transfiguration. Apres le petit ddjeuner que les Peres franciscains
nous out offert si cordialement dans leur belle h6tellerie atteiiante
la basilique, nous redescendons dans la plaine d'Esdrelon. Et oici qu'un spectacle peu banal nous est offert. A gauche
de la route. sur des centaines de mbtres, des milliers de cailles
se 'oit pliJ.es. serrdes les unes contre les autres. sans doute
pour so reposer de la fatigue d'un long vovage. Ilserait facile
de les tuer a coups de baton. Et le souvenir nous revient tout
taturelleiment a 1'esprit de la page ccMlbre du livre des Nombres racontant comment les Israelites dans le d6sert purent
ilaiiuer des cailles a satidtd.
Dans la plaine d'Esdrelon les Soeurs de Nazareth nous quittent apres s'etre agenouilldes pour rece\oir une dernibre bniddiction du successeur de saint Vincent. Nous traversons ]a
I laine d'Est en Ouest pour atteindre le ddfile de Megiddo. Ce
norn dioque bien des souvenirs hibliques. notamment celui de la.
i•ort du pieux roi Josias. I'ami du prophbte Jdremie.
Par un geste courageux, inais vou6 h un echec certain, ceroi ioulut barrer la route au pharaon Nichao II,qui conduisaitses troupes en Babylonie, et il tomba dans une lutte indgale.
II cst bien regrettable que nous n'ayons pas le temps de visiter
les fouilies faites sur le site de Megiddo par une exp6dition.
anmericaine. Les pentes du Carnnel une fois descendues, nous
entrons de nouceau dans la plaine de Saron. Cette fois, nous.-
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irons jusqu'h Tell Aviv, la grande ville de quatre cent mille
habitants qui a Rtd cr66e de toutes pieces par les Israelites au
Nord de la ville de Jaffa qu'elle englobe h present. Puis, nous
reprenons la direction de J4rusalem. Jadis sur une dizaine de
kilometres, cette route Rtait bord4e de bois d'orangers. II en
reste encore, mais relativement peu. De nombreux arbres ont
etB brules lors des luttes entre Juifs et Arabes. Mais, certains
bois d'orangers ont 6t6 remplaces par d'autres cultures, cereales
et klgumes.
Dans I'apres-midi nous allons & Ain-Karem, a quelques kilomeitres i l'ouest de Jerusalem. Des souvenirs 6vangeliques rendent cette bourgade chlre a la piCLt chrntienne. C'est ici que
F!on \v6nre ]'habitation de Zacharie et d'Elizabeth, ou plutot
leur double habitation. Car nous visitons successivement deux
eglises, celle du Maijnificat et celle du Benedictus. La premiere,
situee sur la hauteur. a e4t r6cemment enrichie de splendides
mosaiques et de bel!es peintures ; la seconde qui se trouve en
bas, dans le village, est plus modeste. Nous-regrettons de n'avoir
pas le temps de pousser jusqu'a la maison des Dames de Sion,
dont la chapelle contient le tombeau d'Alphonse Marie Ratisbonne. le celbre converti de la medaille miraculeuse. C'est pres
de 1'Uglise du Benedictus que se trouve la maison de campagne
rnise a la disposition des Filles de la Charite par les Phres
Blancs. Deux Sceurs s'y devouent au service de pauvres infirmes
dont elles s'occupent avec une sollicitude denouvante. On les
sent tout heureuses d'avoir eu avec elles pendant quelques inslants le successeur de saint Vincent et d'avoir requ sa b6ntdiction pour elles et pour leurs seigneurs et maitres.
C'est dans I'6glise de la Dormition des
25 nocembre. Peres Benedictins allemands que nous allons c41ebrer la sainte
nesse, au matin du dernier jour que nous passerons en Israei:
11 pleut, et pour accider au sanctuaire jadis d'abord si facile,
il faut gravir un escalier fatigant. Mais on n'est pas tenth de
se plaindre, quand on volt la joyeuse generosit6 des Soeurs et
de leurs enfants. C'est dans la crypte de 1'eglise que nous cdl6brons le saint sacrifice. Les religieux ne sont rentr&s que l'an
dernier dans leur monastlre. Situd sur la ligne de feu, il a
subi bien des d4gats. On deplore notamment la mise b sac de
leur bibliothhque et la disparition de leur musee palestinien
si riche en rouleaux hdbraiques, en objets de ceramique et en
ossuaires.
Nous pensions, en sortant de la Dormition, visiter la salle
du Cenacle, toute proche. Mais le gardien est sans doute encore
au lit, car nous trouvons porte close. Le soi-disant tombeau de
David attenant a cette salle, et que les Musulmans vdn6raient,
est maintenant propridt6 des Juifs. Eloign6s de la plupart des
sanctuaires qui se trouvent en zone arabe, et notamment du
Temple, ils ont fait de ce tombeau de David I'objet d'un fervent
pclerinage. Au long de 1'escalier qui y conduit on peut lire des
extraits en hdbreu du livre des psaumes traduisant l'amour
ardent des pieux Israelites pour Jdrusalem.
De quoi demain sera-t-il fait ? Quel avenir attend les
c'u\res chr4tiennes en IsraBe ? Nous nous le demandons au moment de franchir les lignes et de revenir dans la partie jordanienne de Jdrusalem. Hier, M. Galaup nous faisait connaltre les
Nouvelles chrrtiennes d'Israel, bulletin 6dit4 par le Gouverne-
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ienit d'lsrael et publiC en francais. Avec la chronique des e\eilelirents sulr\enus dans les dive.ses comnlunlautes chretieinn'es,
il contient des articles. la plupart 6crits par des chrdtiens. et
naturellemient tres eiogieux pour les autorites israeliennes. 11
faut reconnaitre »que ces dloges sont nldrits, nolaniment pour
ce qui concerne les faciliti's accordees aux pelerins des Lieux
Saints. Mais le dessein bien arrtet des Israeliens d'dliminer peu
a peu I'el.0imelnt clre6tien de leur pays. et notainment de soustraire i !'intluence lchitienne les (euvres d'assistance et d't;ducation. ne fait aucun duute. Ce n'est pas sans inquietude qu'un
entisage l'a\teiir des itablissements catholiques de Terre Sainte.
.algra
tout. il faut faire credit A la Providence. Elle ne peut
que veiller a\ec une sollicitude toute spkcia!e sur le pays qui
fut la patrie de J(sus.
Dans la nratinor'e, nous passons les lignes sans difficultt. Une
auto nous attend prbs du puste jordanien. Avec M. Sonnen. ii
y a li deux prtties que nous ne connaissons pas : un el've
dle 'Ecole Iliblique et un professeur beige de passage & Jarusalem. Les Sours nous previennent qu'au lieu de faire, ce soir.
avec elles
l'excursion prevue au puits de Jacob. nous allons nous
v rendre avec ces messieurs. En route done pour Naplouse !
En face de la vallie qui sdpare I'Hebal et le Garizim, voici
leglise que les Grecs orthodoxes avaient entrepris de construire au-dessus du puits de Jacob, et dont les travaux, interrompus ii y a plus de ingt ans, n'ont pas 6te repris. Sous la
cunduite d'un pretre grec nous descendons dans la ervpte. Le
couvercle du puits une fois rele\v, nous vovons P'eau reflIter
an une 'ratrde profondeur la iumi•re d'une bougie que l'on y
descend. (n en puise un seau pour nous ; elle est remarquabiement linpide et fraiche. Quel dommage qu'on n'ait pas laissi
ie puits ii ciel ouvert cominne il I'etait au jour oh Jesus eut ici
sun entretien n;.morable avec la Samaritaine !
Nous partons ensuite pour visiter les ruines de l'ancierne
capitale du royaume du Nord. Samarie, devenue Sebaste quand
Herode ie grand la reconstruisit. et que les Arabes appellent
encore Scbastieh. C'cst toute I'histoire du royaume d'Israel, depuis Omri, pbre d'Achab, jusqu'\ la chute de Samarie en 722
axant notre ere. puis le regne du roi HWrode que l'on peut
t\oquer devant ces ruines grandioses. On y a fait des fouilles
i![porrtantes qui ont notaumient mis au jour de belles pikces
d'ivoire datant de I'epoque d'Achab. Nous rentrons vers 13 heures 30 a Naplouse pour prendre notre reoas chez les Soeurs si
accueillantes de Saint-Joseph de l'Apparition. Ddjh bien occupecs par leurs travaux ordinaires. elles v ont ajout! le soin des
rtfugles qui affluent de toutes parts.
On ne peut passer a Naplouse sans aller voir les Samaritains. Ces Juifs dissidents. dent il est plusieurs fois question
danrs !'vangile, se sur l ivent encore de nos jours dans une communaute d'e lv ir.on deux cents membres installis a Naplouse,
au pied du Gariznim, leur montague sacrCe. Je ne les retrouve
pas dans le quartier qu'ils habitaient jadis. Its ont &mnigrd sur
les pr•,inres pentes de la montagne. Leur synagogue actuelle
est un bAtiment tout neuf. I! faut pour v pen trer que trois
perisoines, dent le lls du soi-disant grand-pritre. apportent
cha:une leur clef.

On nous montre un vieux Pentateuque samaritain sur parchernin. Ce n'est pas le plus ancien, que seuls
de tres rares privilegi(s ont pu entrevoir. D'ailleurs,
ce v6ne-
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rable rouleau n'a certainenent pas 1'Age que lui attribue son
copiste. qui se donne tout candidemrent comme etant Phineas.
le fils d'Aaron. Nous ne ferons pas I'ascension du Garizim. Cette
ascl•esion n'a d'inteirt viritable que lorsqu'on va y assister au
sacrifice et A la manducation de I'agneau pascal par les Sanaritains. J'ai eu cette bonne fortune en 1930. Le spectacle est
unique et vaut bien quelques fatigues. Car les Sairaritains proc.dcnt aux rites de la Plque selon toutes les exigences de la
Loi. Et ce n'est pas sans emotion qu'on les voit mettre les
agneaux immolis sur un support en forme de croix, pour les
faire rutir dans une fosse pr6alablement chauff6e. comme saint
Justin, juif converti, originaire de Naplouse, atteste qu'ils fai.aient deja vers le milieu du second siecle de notre ere.
26 novembre. - Nous c6lebrons une derniere fois la sainte
misse dans la chapelle des Soeurs a Bthaanie. Vert 7 heures 15,
nuus partons pour l'aerodrome de Calundria, situ6 a quelques
kilomuntres au nord de Jerusalem. sur la route de Naplouse.
.ytre avion, qui vient d'Amnian, a quelque peu de retard. Et
cumine il fait ici son plein d'essence. ce retard s'accentue encore.
Avant de decoller, L'avion passe devant la gare oil nous ont
accompagnds NIM. Galaup et Sonnen. ains, que Sweur Challand
et quelques-unes de ses compagnes. Tous nous adressent de la
main un dernier salut oh passe toute leur affectueuse vendratiun pour le successeur de saint Vincent et leur joie reconnaissante de I'avoir eu plusieurs jours a Jdrusalem. Le temps
est maussade, et I'avion passe au-dessus des nuages pour retrouser le ciel bleu. C'est une n6cessite regrettai . On aimerait
Ibie apercevoir le sol de la Palestine sur les d'.,t tiers de sa
longueur. avec ses montagnes, ses plaines et ses cours d'eau.
Helas ! c'est seulement aux abords de Beyrouth que les nuages
disparaissent. Au moment oli nous quittons I'adrodrome pour
reclgner I'hospitaliire maison de M. Riva!s, une puissante formiation d'avions a reaction am6ricains fend I'air a toute vitesse
dans un formidable fracas. Dieu veuille qu'une telle demonstration de force dispense d'avoir a s'en servir !
A 3 heures de I'apres-midi, nous assistons A la b6dndiction
de la basilique de Mar Metri par le R6v6rend Pare d'Escoula,
admiinistrateur apostolique du vicariat latin. La c6rdmonie avait
attire. outre les Sceurs et leurs enfants, un assez grand nombre
de lideles. Elle fut suivie du chant des premieres VWpres de la
fete de la Medaille miraculeuse. et du salut du Tres SaintSacrement. La nouvel!e 6glise posside une excellente acoustique.
Les enfants de 1'Ecole apostolique chantent les psaumes en
alternant avec les orphelines, et pas une syllabe ne se perd
dans ce grand vaisseau. (Cf. Annales, t. 117, pp. 317-321.)
27 novembre. - C'est un grand jour pour Mar Metri. De
tous cotds on afflue vers le nouveau sanctuaire de Marie. Mais
cette foule est disciplin.e et rend leur tAche facile aux policiers
que les pouvoirs publics ont aimablement mis a la disposition
de Monsieur le visiteur. Le grand atrium qui prdcde la basilique est ddej rempli, bien avant I'heure de la cErimonie. La
fanfare de Saint-Joseph joue quelques morceaux de son r6pertoire, en attendant que le cortege s'organise. Le voici qui
s'ebranle vers I'dglise. Aux autoritis civiles succedent les dignitaires des eglises catholiques des divers rites et, pour cldturer
la procession, le nonce apostolique, Mgr Beltrami. Le Tres Ho-
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nord Pere est djjh a l'autel. assisl6 de M1M. Seclaoui et Sakre.
M. Khaldy s'acquitte a la perfection de son rule de maitre des
cerdunonies. Ce n'est pas une sinecure. Car il faut se souvenir
de I'urdre de preseiane pour placer a leur rang tant d'kv6ques
et de patriarches. C'est encore plus compliqub pour I'encensement et !e baiser de paix auquel out droit aussi le repr6sentant
du Pr6sident de ]a lItpublique libanaise et I'ambassadeur de
France. A la tribune, les enfants de 'Ecole apostolique executent a la perfection le propre de la niesse du 27 novembre. et
ils alternent I'Orditnire de la inesse des Anges avec les orphelines. Ici encore, nous renvoyons aux Annales (t. 117, pp. 317321) pour I'allocution de circonstance prononcee avec ferveur
apres l'dvaigile par 1M.Rivals.
C'est dans la grande et splendide salle de thdatre de l'Ecole
attenante a I'eFlise qu'un repas de fNte est offert a une centaine
d'invites. Au cichamipagne, .MRivalis leur dit sa reconnaissance
de la sympathlie qu its tdmloignent aux enfants de saint Vincent.
II lui en a coCite de quitter sa chbre Lorraine ; mais son sacrifice a 6t6 largement paye par les joies qui lui viennent du
Liban. II fait des \o.ux pour la prosperit de ce noble pays si
proche de la France par ses cr-oyances et sa culture. M. Arfonch,
directeur aux Finances, president des anciens dleves d'Antoura,
se I!ve alors. Au noin de M. le President de la Republique libanaise, itl pingle sur la poitrine de M. le Suptrieur g6ndral la
inddaille d or de I'Education nationale et il remet k M. Rivals
la imdaille d'argent du nimne Ordre. 11 a ensuite des paroles
tr.s aimables et trbs 6iogieuses pour les Pretres de la Mission
et les Filles de la Chlaritd au Liban. Le TrCs lionord Pere prend
alors la parole. Un mot rdsumera ce qu'il va dire : merci !
M.1erci a Dieu, qui a inspire l'wauvre que nous admirons aujourd'hui et soutenu le courage de ceux qui l'ont realisde. Merci a
tous ceux qui sont inter\enus dans cette oeuvre. Ne pouvant les
InlinuTer tous. .M.e Superieur gendral veut du mains nonmier
M1.Gendre. qui n'a pas eu la joie de voir I'achbvement de ce
beau travail, et M. Rivals qui 6tait mieux qualifid que personne
par son passý et par ses qualitts d'esprit et de coeur pour la
mener A bonine fin. Entin, Mgr Mobarrak, ancien archevdque maronite de Beyrouth, se 1ve, et, d'une voix retentissante, it
prociamne son affection pour les fils et les filles du grand saint
de la Charitd. et. il s'kcrie : , Vive saint Vincent de Paul ! Vive
la France ! ,
Des confrires de Damas. d'Antoura, de Tripoli s'6taient
joints a coux de Beyrouth pour cette fete. De nombreuses Filles
de la Charite dtaient egalement venues, quelques-unes d'Egypte.
Certaines avaient pris avec elles des Enfants de Marie-qui, aprbs
avoir assiste a !a grand'messe le matin, eurent, le soir, leur
reunion particulire sous la forme d'une Heure sainte. Le theme
en fut : a La joie , et plus particuliirement les joies de Marie,
ctause di notre joie.
II 6tait d.jIjk
heures 30 quand la fete s'acheva par la b1i;dietion du Saint-Sacrement. Puis. lentement au chant de Ches
nus, soyez ifeine, la foule des Enfants de 'Marie sortit dans
latrium. Dans les rues adjacentes ce n'etaient que jeunes filles
A la recherche des autobus qui allaient les reconduire ehez elles,
parfois apres un trajet bien long; sur leur visage se traduisait
cette joie chrdtienne dont elles venaient d'entendre parler. Et
ce spectacle 6tait bien reconfortant. Car c'est pour une grande.
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part de la jeune fille et de la jeune femme que depend le retour
de notre monde paganise au sens chritien de la vie.
28 norembre. - Nous allons dtjeuner a l'ambassade. Son
Balay a invite avec nous quelques notabilites civiles et
Exc. ..
re.iieuses, en particulier les directeurs des colleges franyais,
ou qui font au francais une large part dans leur enseignement.
vendredi. M1. I'ambassadeur a, tres delicatement, fait pre:'est
parer un repas maigre, d'ailleurs excellent. Nous sommes touthes de cette attention du reprisentant de la France et de
I'ainable courtoisie avec laquelle ii nous reVoit. Le repas n'avait
commen=e qu'a 13 heures 30, et I'heure est dejA avancee quand
nous pouvons quitter I'ambassade pour faire un pieux peleri.ag.e.Nous longeons le littoral dans la direction de Tripoli. A
Bylblos, notre voiture tourne k droite et commence a escalader
les pentes du Liban. Vers 4 heures, nous voici a Anaya, au couvent du Pere Charbel, le moine thaumaturge de renommee mondiale. Nous ne pouvons voir son corps, car il a 4et emmuri au
nmis d'aoot dernier. Mais un jeune moine, qui parle tres bien
le fran;ais. veut bien se faire notre guide. 11 nous montre la
cellule du Pere Charbel et divers objets lui ayant appartenu. II
nous raconte quelques faits merveilleux de sa vie, et des miracles dfs a son intercession. Cest plus de trente mille lettres
(quon a recues au couvent depuis un an. On prie le pere Charbel
pour toutes sortes de faveurs, spirituelles et temporelles, et son
intercession se montre particuliirement efficace contre le cancer. La France, nous dit le religieux qui nous accompagne, est
au premier rang des pays oil s'est propagee la devotion au
Pere Charbel. Le proces de beatification s'est ouvert r6cemrient dans la forme rdgulibre. et on espere qu'il aboutira bienLtt & la glorification du moine devenu ermite. Notre guide nous
conduit a la chambre du sup6rieur du couvent, et I'entretien
se continue. On nous dit que le Pere Charbel cut pour professeur de theologie, un moine mort vers la quarantaine et qui,
lui aussi tres austere et profondement intdrieur, donna & ses
disciples une impulsion decisive vers la saintete. II est question de le faire b6atifier lui-meme.
L'un des travaux du Pere Charbel. pendant qu'il demeurait
dans l'ermitage situ6 non loin du couvent, etait la culture de
la vigne. On nous sert un verre de l'excellent via de cAtte vigne,
et. e superieur nous gratifie de souvenirs plus durables et plus
ajpr6ciables de notre visite : diverses reliques, et notamment
du coton qu'il trempe dans le liquide qui suintait du corps du
saint religieux. Tres aimablement, on nous offre I'hospitalit6
pour la nuit. Mais notre temps est limit6, et nous regrettons
bien de ne pouvoir accepter cette offre si cordiale.
Rentrds a Beyrouth, nous prenons connaissance d'un t61d.gramme de M. Le Cunuder. visiteur d'Iran. II nous dit que notre
visa a Wtd enfin obtenu, et que nous pouvons le faire mettre
sur notre passeport au consulat d'Iran i Beyrouth. .'ais conune
nous avons annonc6 notre arrivde au Caire pour lundi prochain,
itsemble preferable que nous nous rendions tout de suite en
Egypte.
29 novembre. -

Dans I'apres-midi de cette journde, le Prd-

sidect de la R1publique libanaise visite, comme il I'avait promii,
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Mine la Presidente, qui joint A la distinction une charnante
simplicitY. La visite n'a rien d'officiel. Tout se passe sans discours ni musique. Le president et son 6pouse parcourent les
divers bitiments, guides par M. Rivals, qui leur donne toutes
les explications voulues. On va mrme au Seminaire, et les petites
Sowurs sont un peu impressionnees par une telle visite. Le
Prtsident admire I'ampleur des locaux, leur am6nagement, et
dit a l'occasion un mot aimable. On le photographie abondamment, et lui-mnime consent a poser plusieurs fois, notamment
A la cuisine, oh ii fait placer pr6s de lui la Soeur chargee de
cet office. La visite se termine au parloir. oi Son Excellence et
Mine Chanioun acceptent de prendre une tasse de the. Cette
visite du chef de l'Etat est un encouragement prdcieux pour les
Filles de la Ch•arit6. On sent que le President, delve dans son
enfance d'une coinmunaute de religieuses, il vient de le rappeler lui-mdme, posside un sens chrdtien et catholique tres
prcefnd. et qu'il est heureux de tout ce qui se fait par I'action
des Scurs pour le bien materiel et spirituel de son pays.
C'est demain I'anniversaire de la naissance de Mahomet.
Pour f'ter le Prophete, les musulmans font parler la poudre.
On n'entend ce soir que des salves de coups de rdvolver A blanc.
Les chrdtiens, parait-il font autant de bruit, plus s'ils le peuvent, h loccasion de leurs fetes. Heureusement, tout s'apaise
vers 10 heures du soir.
M. Joppin, superieur d'Antoura, a emmend chez lui le Tres
Honore Pere pour qu'il c·lebre la messe, demain matin dans
la chapelle du Coll6ge. II le ramenera de bonne heure a Beyrouth
oi la journae de M. le Superieur g6enral sera consacrbe a la
reception des Sceurs qui voudraient le voir. On peut prevoir
qu'e;les viendront nombreuses.
i" dicembre. - Nous partons pour l'Egypte. L'avion d'AirLiban que nous prenons a 10 heures 30, va survoler la mer
jusque vers le delta. Je le regrette d'autant plus qu'il fait un
temkps rnagnifique. 11 serait si agreable et si instructif de survoler la Palestine loute entiere du Nord au Sud. Mais le trajet
serait plus long, et surtout des avions libanais ne pcrvet. passer
au-dessus du territoire d'lsrail tant que la paix n'est pas.
conclue.
Voici le delta : une immense plaine bien cultivee. Presque
ias d'arhres : mais des champs, des jardins, de dimensions
variables of domine la couleur vert tendre. Les villages sont
tii rapprochds. A Faerodrome du Caire, nous sommes accueillis par I~otre confrere Mgr Sidarous, 6vCque auxiliaire de Sa
BPatitude Markos II, le patriarche des Coptes catholiques. Nous
somlnies rLetenus a d6jeuner, et la cordialitd de I'accueil qui nous
est fait nous met tout de suite a F'aise. Le patriarche s'exprime
en un frangais impeccable. 1I aime raconter des histoires et
en entendre : aussi la conversation prend-elle un ton enjou6.
Elie garde en mume temps un caract6re instructif, et nous
sommes houreux d'entendre le distingue prdlat nous donner sa.
cens~e sur bien des points qui concernent le catholicisme en
Egypte. II nouý est tres reconnaissant d'avoir accept4 la direction de son Siminaire et temoigne beaucoup d'interet A la
double famille de saint Vincent. L'auto du patriarcat nous
oon:duit ensuile chez les Peres Dominicains, dont nous serons
les h6tes pendant notre sejour au Caire. Leur accueil est vrai-
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inent fraternel. Le prieur du couvent est le Pere Boulanger, un
anciein tave de notre Ecole apostolique de Wernhout, qui, de
plus. a connu beaucoup de nos confreres pendant qu'il etait procureur a I'Angelique. I'Universit6 des Doninicains a Rome.
Visite A I'hSpital francais du Caire, dirig6 par les Filles
de la Charite. dont Sceur Chesnelong est Sup6rieure. Nous en
parcourons les divers services, et nous nous arretons plus longuement a la pouponnmre, oh les beb6s sout l'objet des soins les
plus assidus et les plus devoues. L'hWpital compte environ cent
cinquante lits, toujours occup6s. On y souhaite des ameliorations demandees par les exigences croissantes de la medecine et
de la chirurgie. Mais tel qu'it est, it fait bonne figure, et beaucoup de bien s'y realise. On nous presente la doyenne de l'hpital. une Francaise, Mine Cordonnier. Originaire du meme
village que le Trbs Honord Pere Fiat, elle a pour lui une grande
veniration et s'etonne qu'on ne l'ait pas encore canonis6.
2 dicembre. - Apres avoir cdlebrd la sainte messe A I'hdpital franu-ais, nous nous rendons h l'Orphelinat des gargons.
[Is sent au nombre de cent vingt. On en recevrait davantage si
la place et les ressources ne faisaient defaut. A l'entree, le bitinrent de faqade est neuf. Il en va de mdme, sur la gauche, de
la belle salle de th6dtre qui sert aussi de salle de reunion pour
les anciens l6eves. Mais le reste de l'immeuble est vieux et
construit dans des conditions qui ne permettent pas d'dlever
beaucoup les batiments. Pourtant. I'auuvre merite bien d'etre
aidee. Dejhi on comple neuf cents de ses an, iens qui habitent le
Caire, et beaucoup reviennent souvent dans cette maison qui
leur est chore. soit seuls, soit avec leur famille. Meme dans
cette ville de deux millions d'dmes, c'est un chiffre qui compte.
Combien de families chrdtiennes seront sorties de cet orphelinat dans deux ou trois gdndrations !
C'est une oeuvre aux proportions plus vastes encore qui
se fait chez ma Soaur Jolliet, au College franqais de jeunes filles,
dirig;. au Caire, par les Filles de la Charite, que nous allons
visiter ensuite. Quand je vins ici pour la premiere fois, il y a
vingt-deux ans, I'dcole ne comptait qu'une centaine d'enfants,
et les classes 6taient logdes dans un bitiment sans 6tage. ActuelIcmnct, c'est a plus de mille enfants et jeunes filles que les
Soeurs et leurs collaboratrices donnent 1'enseignement et la
formation morale. De ce nonbre, un tiers environ sont musulmanes. Les anciennes di•ves, une fois meres de families, ne
veulunt pas pour leurs filles d'autre 6cole que celle qui les
a formdes elles-memes. Quoi de plus propre , faire tomber les
pr.ju-gs des musulmans contre le christianisme et A prdparer
de loin la conqu6te de l'Islam par l'dvangile ?
Dans l'apres-midi, nous profitons de quelques heures de
libert5 pour visiter le musde egyptien. L'etude attentive de ses
ricliesses demanderait das journees. Ne disposant que d'un temps
trWs limitd, nous commencons par le joyau du musee : le trdsor
de Tut ankh Amon. Lord Carnavon et l'ingdnieur Carter cherchaient depuis lo'lgtemps dans la Vallde des Rois, pros de Louxor.
I'hypogue de ce jeune souverain, quand un heureux coup de
pioche en revdla l'entrde. II contenait des richesses iaouies que
I'ou prut admirer au musde du Caire. Mentionnons seulement
les trois cercueils d'or massif s'emboitant I'un dans J'autre. qui
contenaient la momie royale; les pectoraux fails d'or et d'emaux,
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les lits de parade, les chars de guerre en bois recoumert d'or.
les cannes d'Cbbne et d'ivoire, les trunes en bois precieux incrust5 d'or et d'iemiaux. de merveilleux objets d'albAtre, etc...
Onireste confondu quand on pense que Tut ankh Amon appartenait h a XVIIP dynastie et i\ait queltue mille cinq cents ans
a\ant l'fre chrtiienne. Dans le domaine historique et littdraire.
quel tresur que les papyrus du Inuste : Papyrus egyptiens, vieu\
de plus de trois nille alls. Iapyrus araimiens dont certains, date.
de 1'epoque de Darius II. permuettent d'interessants rapprochements a\ec nous livres inspirds d'Esdras et de .edhemnie. Papyrus
grecs, dont ceux dits de Zinon nous font connaitre l'organisation
administrative et linanciere de 'Egypte au temps des Ptoldmees.
Et j'allais oublier ces tablettes d'argile decouvertes au sud du
Caire. a Tell el Aimarnia. contemporaines de Tut ankh Amon, qui
constituent une partie de !a correspondance echang*e entre les
rois d'lE-gyte et leurs reprfisentants en Palestine et en Phenicie
deux sic'les avant 1'entree des Htibreux dans la Terre promise !
3 dtccumbre. - Mlesse a l'Orphbliitat tie garcons. Le chant
est assuri par les orphelins. La maniere dont ils ex6cutent
quelques motets gre6oriens fait honneur a leur professeur benevole. De bonne heure nous partons pour Meadi, I'un des plus
beaux quartiers de la hanlieue du Caire. ol V'on construit actuellement le nouveau Seminaire copte. En ce moment. les s6minaristes copies catloliques font leurs Atudes a Taniah, Nille
situee entre le Caire et Alexandrie. Its y sont log6s dans un
college dirige par les I'eres des Missions africaines qui leur
olfrent une hospitalitd tres cordiale. mais ce ne pouvait etr.
qu'une solution provisoire. La S.C. de I'Orientale a done voulu
faire construire pour ces si.mninaristes un edilice ou ils seraient
tout A fait chez eux et qui rdpondrait aux exigences actuelles
d(- la forniation du clerge. Nous sommies emerveills par le;
prolportions de I'tdifice. Le gros-weuvre sera termind, nous dit
!'in-enieur en chef. dans quelques semaines. et on pense pouvoir s'installer a la rentr-e prochaine. L'ensemble forme un
vaste quadrilatifr (environ cent quatre-vingts retres sur cent
trent). l.a chapelle, qui sera le seul edifice commun au Grand
et au Petit S6niinaire. se trou\e au centre et sparera les deux
cours de ricrr6ation. L'difice est situe entre la route et le
train. (n est it dix minutes du Caire. Dans le quartier on ne
xoit que des villas perdues dans la verdure et les fleurs, et on
v jouit d'une tranquillitd parfaite. Le milieu est ideal pour
l'wuvre que nos confreres ont entreprise i Tantah et qu'ils vont
pour-ui\re ici dans des conditions bien plus favorables.
Nous allons ensuite offrir nos honnmages A Mgr Levam'.
inetrnonce on Egypte. L'accueil qu'il nous fail est tres cordial.
MonseiLneur a teApendant plusieurs anndes, et il aime a le
rappeler. aunirinier des Filles de la Charit6 a Ii'Hpital de Mninao. Et quand on lui dernande o'i its'est formi6 la diplomatie.
il r6pond (tlu c'est pendant la periode of it fut aumonier. Monseigneur Iinlterronce nous retient longteinps. 11 nous parle de
la situation der Cihrktiens en Egypte et nous dit sa satisfaction
de voir lcs ftls de saint Vincent s'occuper de la formation du
clerg-'
cupto catholique. 11 souhaite m',rne que nos confreres
puissent aller parfois visiter chez eux les pretres coptes de
HIautc-Egypto. I! est trns heureux aussi du bien que les Filles
d, !ii Charit(c t(;nt dans ce pays, notamment dans la r6gion de
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Sedfa, en Haute-Egypte. oi leur ministere charitable exige beau-

coup de ddvouement. Nous regrettons bien nous-mvmes de
n'avoir pas le temps de pousser jusqu'i Sedfa. Du moins, la
vaillante supdrieure de cette maison, Sceur Marceau, a-t-elle pu
venir au Caire recevoir la benediction et les encouragements du
successeur de saint Vincent pour elle et ses compagnes.
A midi, nous sommes les invites des Peres Dominicains. Ils
out aussi prid d'etre leur hote le pere de lgr Sidarouss. ancien
iministre d'Egypte en divers pays. notamment en Angleterre et
aux Etats-Unis. On se sent tout h fait I'aise avec ces bons religieux qui joignent A tant de competence intellectuelle une charimante simplicit6.
Nous faisons daus I'apres-midi l'excursion classique des
Pyramides. Nous pen6trons jusqu'au centre de la plus grande
d'entr'el t es, la pyramide de Khiops. On reste stupefait en lisant
dans le Guide que son volume depasse deux millions de mbtres
cubes : de quoi bAtir un mur de deux metres de haut de Lisbonne a Varsovie 1 Quel travail, et que de vies humaines ont
dir cofter ce que les Pharaons appelaient leurs c demeures
d'eldtrnited , ! Plus tard la mode changea. Au lieu de construire
au-dessus du sol environnant ces pyramides colossales. au c:eur
desquelles on d6posait le sarcophage royal, la chambre fundraire du souverain fut am6nagde bien profondement dans la
terre. C'est par des longs couloirs en pente douce, aux parois
colorides. que dans les hypogees de la Vallie des Rois on accede
a la salle, actuellement vide, ofi le pharaon dormait son dernier
soni0neil.
En fin de soirde, nous allons remercier Sa Bdatitude Markos II qui. si souvent pendant notre s6jour au Caire, a mis gracieusement sa voiture A notre disposition. Nous causons longuement du clerg6 copte, et Sa Beatitude exprime le voeu que les
enfants de saint Vincent puissent se consacrer de plus en plus
iinmbreux A une oeuvre qui lui tient tant A coeur.
i dicembre. - Nous prenons cong6 des P6res Dominicains,
qui nous ont accord6 pendant notre s6jour au Caire une hospitalit6 si fraternelle, et nous nous rendons par le train A PortSaid. A la sortie du Caire. c'est la v6dgtation si riche du delta.
Mlais tris vite le disert reparait. On se rend compte de la v6rite du mot d'Hlrodote : " L'Elypte est un don du Nil. n II n'y
a. en Egypte, de surface cultivable, que celle qui a 6tL recouverte par i'inondation du fleuve. Elle apporte et renouvelle chaque ann 6 e le limon of le fellah jette la semence ; et c'est encore
au Nil qu'on emprunte l'eau n6cessaire A l'arrosage. Ainsi la
question du regime des eaux du Nil est-elle pour l'Egypte d'importance vitale. C'est A Ismailia que nous atteignons le Canal de
Suez : mais, sans nous arrdter, nous poursuivons notre route
vers Port-Said, en longeant le canal. Ses eaux sont d'un bleu
profond. Je m'6tonne de n'y voir presque aucun bateau ; e'est
qu'ils passent dans le canal en convois et par intervalles. Nous
xoi'i h Port-Said, ville d'une centaine de millei Ames, et qui
,it du Canal. Dans cette ville, les Filles de la Charit6. donnent
leurs soins aux malades dans un h6pital ofh elles ne logent pas.
T.'hplital est tres proche de leur maison. Les Soeurs s'y rendent
tous les matins ; elles rentrent chez elles le soir, sauf une
Swur veilleuse et une Sceur de garde. Ma Soeur La GenardiBre
invite A diner avec nous Mgr Collin, des Frdres Mineurs, vi-
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caire apostolique de Port-Said, et son confrire le curd de la paroisse. Tous deux sont tres jeunes. Tous deux nous charment
par leur simplicitd et leur cordialite. C'est Mgr Collin qui vient
tous les jours lui-reiine cdlebrer la sainte messe dans la chapelle domestique des Sceurs, et il circule democratiquement en
bicyclette dans les rues de Port-Said. Pendant le repas nous
causons de ]a situation religieuse en Egypte, et j'apprends des
choses bien int6ressantes.
Prieenue par la Skeur Superieure de l'arrivee du Tres Honor6 Pbre. la Direction du Canal, si bienveillante pour les Filles
de la Charitd. a mis une vedette A notre disposition pour la
visite du port. Tandis que nous glissons sur les eaux, un des
ieunes directeurs nous donne des d6tails sur le mou\vement du
Canal, sur les travaux d'entretien qu'il exige, sur son histoire
recente, etc... II y a dans le port un assez grand nombre de
bateaux qui se preparent A traverser le Canal. Nous abordo.Is
sur la c6te asiatique, A Porl-Fouad. Puis, dtpassant la doub e
jetee destinee h protWger le Canal contre les vents du large et
surtout B le garantir contre 1'ensablement, nous faisons un petit
tour dans les eaux de la Mdditerrande. Mais le jour tombe, et
on nous attend A 5 heures pour ia \ isite de lh'lpital. Nous revenons done \ers la c6te. Afin de jeter un coup d'ceil sur le petit
port de pkche que la Compagnie est en train d'arnnager, nous
accostons prbs de la statue de Ferdinandde Lesscps. Le grand
Singenieur est representi dans une attitude A la fois simple et
noble. Dans sa main gauche il tient le plan du canal qui commence ;i ses pied-. Sa main droite, d'un geste engageant, invite
les bateaux a utiliser ce ciemin qui abregera si considerablement leur route vers I'Asie.
Acronpagnes de ma Saour SupBrieure. nous nous rendons a
I'Hp;jial. Le m6idecin-chef, entoure d'une dizaine de jeunes inLeri-es, nous recoit tris gracieusement. Il nous dit sa satisfaction
des servi:es des Saeurs et son desir d'arndliorer leur situation.
;e qu'elles reCoiLent du gouverneinent 4gyptien ne saurait, en
effet suffire A leur entretien. Heureusernent la Direction du
Canal les a installes dans la maison qu'elles occupent et leur
donine une subvention mensuelle. Nous parcourons les salles de
t'h.,pital, acconpagnes par les internes, qui nous donnent les
explications voulucs. Tous ces malades, a peu d'exceptions prbs.
so.nt des indizents qui recoivent des soins gratuits. Quelques
salles ont des lits vides. parce que les gens n'aimenf. pas beaucoup alier hA 'hipital pendant l'hiver. qui est ici la saison du
gros travail. Mais la plupart des salles sont plus qu'au complet.
Tous ces braxes gens nous font une reception tres cordiale. Les
hoiniucs applaudissent. Les femmes poussent de vibrants
" Lou. lou. (ou ,, Aux hommes, le Trbs Honord PBre distribue
des cigarettes ; les femmes et les enfants regoivent des giteaux
et des bobions.
Le soir. nous sommes les hItes des PIres Franciscains
c'est chez eux que nous passerons la nuit. Leur residence est
toute voisine de la be'le cathddrale de Porl-Said. Celui qui en
cut Ir. premiorre idle. Mgr Hiral, rviait d'en faire un centre
nioiniial de pii;': rnariale. Cette idde a &td bien traduite par une
fresque qui couvro la calotte de I'abside et une partie de I'are
trionphal de la cath6drale. Elle est I'ceuvre d'une dame de PortSa'id qui avait soixante-quinze ans quand elle I'exdcuta.' Cette
fresque est un peu chargde et ses couleurs font un contraste un
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peu trop fort avec la blancheur de 1'ddifice. Celui-ci a grande
allure, et il possdde quelques statues de marbre blanc trds belles,
en particulier une, fort expressive, qui represente Catherine
Labourd, en contemplation devant la Vierge au Globe. La tour
de la cathedrale devait 4tre surmontee d'une grande statue de
la Sainte Vierge, Marie Reine du Monde, ldevant l'Enfant-Jdsus
au-dessus de sa ttte et l'offrant h la veneration de I'univers.
Mais on a fait valoir contre ce projet des raisons plus ou moins
plausibles, et ii a det abandonne. Prds de la cathedrale, s'dleve
une mosqude privde. Le vicaire apostolique entretient avec son
proprietaire de tres bons rapports. D'un commun accord, ils
sont intervenus auprbs des autorit6s comp6tentes pour obtenir
que ces deux edifices religieux qui se trouvent pris de la plage,
a l'entrde du port, ne soient pas masquds par des edifices que l'on
construirait entre eux et la mer.
5 dVcembre. - Nous partons a 9 heures pour Ismailia. Nous
vovageons dans la belle auto mise a notre disposition par la
Direction du Canal. C'est une agreable promenade que nous faisons sur une belle route qui longe le Canal de Suez. A un moment. celui-ci se dddouble. Un canal de ddrivation a dtd creusc.
en effet. sur une quinzaine de kilomntres, pour que les bateaux
puissent plus facilement se croiser.
Ismailia possdde deux maisons de Filles de la Charitd : le
CollUfe et I'Hopital. Sceur Morin nous accueille la premiere au
Collge. L'6tablissement compte .dans les six cents eleves. Il y
en avait cent cinquante de plus avant les troubles de ces derniers mois. On sait qu'ils cofiterent la vie h une des Soeurs du
College, Saeur Anthony, qui voulait interdire l'entree de la nmaison a des dmeutiers armds de grenades. Depuis ces journdes
tragiques. les enfants et les jeunes filles de nationalitd britan.rique demeurent dans les camps anglais et y poursuivent leurs
dtudes. Cependant. quelques-uns sont revenus au College. tellement leurs parents apprdcient la formation qui y est donnde.
Du jardin d'enfants A la ciasse de philosophie. les 6ldves nous
font un accueil joyeux ; nous assistons A une sdance litteraire
et musicale des mieux rd issies. Nous allons ensuite voir chez
eux le P. Franciscain, cu; i de la paroisse des Sceurs, le pretre
copte qui. dans les locaux paroissiaux, dirige une 6cole de garcons
de son rite. et un jeune prdtre maronite qui, tout en vaquant
aux soins de ses trois cents paroissiens, assure son ministere
spirituel au College des Filles de la Charitd. II habite un presbyltre, petit mais bien amenage. contigu a une dglise toute
neuve, d'une facture moderne mais de bon goat. A la sdance du
Collbge. avaient assistd M. Demessier, le directeur des services
du Canal, qui nous avait amen6 de Port-Said dans sa voiture,
et le consul de France. Nous les retrouvons & diner chez les
Sccurs, ainsi que le Pere franciscaiu et le prntre maronite. C'est
M. Demessier qui offre le diner. Nous sommes servis par deux
Chaouchs, en robe de sole violette rayde de blanc et dont des
,ants blancs recouvrent les mains. C'est tout a fait grand genre.
Alais la plus franche cordialit6 pr6side A ces agapes oh l'on sent
,hez les convives une commune estime pour les Filles de la
Charitd. Celles-ci assistent (A titre de spectatrices !) a notre
repas, et Sceur Morin en profile pour exprimer le ddsir que
.M.Demessier lui vienne en aide pour la construction d'une salle
de f6tes qui manque vraiment au College. L'installation de celui-
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ci est du rneilleur gout. Nous avois apprecie notamment la
sobre ltleanie du quartier occupe par les professeurs laiques.
Apres le repas nous partons pour r'hopital oil nous attendent S&cur Cherest ct ses compagnes. Ce ne sera pas trop de
la soirde pour en visiter les divers services. On y soigne les
agents du Canal de Suez et leur famille. Dans les trois villes de
Port-Said.Ismailia et Port- T7rfik, it y a des services mddicaux
pour leur donner les soins courants. Mais quand une hospitalisation est n1cessaire, ou qu'il faut donner aux malades des soins
spcciaux. on les dirige sur I'hopital d'lsailia.Celui-ci est une
mer\eille. II faut les ressources dent dispose la Socidt6 du Canal de Suez pour rtaliser une telle wuvre et I'entretenir. Les differents services sont rdpartis dans une dizaine de pavillons entourds de pelouses vertes. d'arbres et de tleurs. La description de
clacun d'eux exierait des pages. Celui de la cuisine est dejh
splendideiment 6quipe. et on va le rdorganiser. Les malades sont
vraiment g'ites. n dcpit des difficultds actuelles du ravitaillement en Egypte. I'ne forte et agreable odeur attire notre attention. Nous aperleo'ns sur plusieurs tables des statues de saint
Nicolas et des chaussures minuscules en chocolat. C'est la Noel
des malades qui se prdpare. Dans le pavillon du service medical, nous pouxons admirer les machines les plus modernes, notaiuient celle qui permet de faire p'nitrer dans le sang des
malades. par simple application sur leur peau. certains produits
mtidicaux qu'il serait difficile d'y introduire par les voies normales on par injection. Alais la mer\eidle de I'hopital d'lsmailia.
ce sont ses services chirurgicaux. L'imposant pavilion o its
sent g,'oupcs se irouve en bordure du canal, dent quelques niPtres seulement le s(parent. Les chamblres des malades donnent
sur une galerie couverte qui domine le canal. Elles sont insonores. L.e malade pourrait, le cas Ocheant. g6mir et crier sans
importuner ses voisins. Par contre. le micro qui se trouve au
chevet du lit permet a l'ilfirniiere de garde d'entendre de son
poste jusqu'a la respiration du malade et de se rendre compte
de son Rtat. notamment quand il vient d'etre operd. Les operations se font dans quatre blocs souterrains qui se touchent.
On les a places sous terre i cause du khamsin le vent qui sou1ev en turbillons le sable du disert et le fait se glisser dans
les appartements les mieux clos. Deux de ces blocs servent pour
la chirur-ie courante. un pour la chirurgie osseuse, un qua-tri;'-me pour la chirurgie des voies urinaires. Les quatre s'ouvrcint -uir un mihmie palier. Quand le chirurgien, apres s'dtre
prp•oar. x-ut p6netrer dans l'un-e des salles. il presse du pied
une pIdanl.
t la porte s'ouvre d'elle-mrnfe. La lumibre est
fournie par la ville. Mais une batterie d'accumulateurs entre
automatiquement en fonction en cas de panne. Et que d'autres
partinularitis intdressantes il faudrait noter ! Tout cela est
command6 par une salle des .machines dent 'ampleur et la compl"xite font penser h une grande usino. Le docteur Plessis est
toxjours en qui'le de quelque amelioration pour son h6pital d'Is,l:tia.
II projette maintenant une installation qui permettra
d'aiicner dans chaque chambre l'oxygene dent le malade pourra
avoir besoin. En
'Iometemps qu'un chirurgien de grande classe,
le docteur P!e.sis est un fervent chretien. tres charitable pour
*) pauvres. Le jour of nous dtions A l'hpital, aprbs avoir op6rd
jusqu'au debut de lapres-midi, il s'est insiallN au dispensaire
p'ur ies indigents et ne I'a quitte que la nuit d6jh bien avancee.
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La Direction du Canal apprecie fort les services des Sweurs.
Elle voudrait pouvoir leur confier tous les pavilions. Le service
de la buanderie, si important dans un hopital conune celui-ci a
pour directrice, faute de Sours, une laique, d'ailleurs excelleiite
chretienne et toute devouee aux Filles de la Charit6. En accueillant le Tres Honord Pere A l'h6pital d'Ismailia, M. Demessier a exprim6 le voeu que dans un avenir assez proche le nomlbre des Sceurs soit au complet. On ne peut que souscrire A son
drsir. Avant d'aller nous coucher nous nous attardon's sous la
galerie du pavilion de chirurgie oii nous logeons. Devant nous,
aussitot apres le .canal, les sables du desert, A perte de vue.
s'etendent vers la Palestine. De temps & autre un convoi de
hateaux passe A quelque metres de nous, tous feux allumds. La
musique du bord se fait entendre et la sirene salue la statue
de Notre-Dame placee sur I'abside de la gracieuse chapelle de
l'hupital.
6 dicembre. - Nous quittons Ismailia pour nous rendre &
Port-Tewfik. Nous aurons ainsi longe le canal dans toute son
ktendue. Port-Tewfik, oh jc-s Filles de la Charittl out une 6cole.
cst. en effet, la ville qui se trouve A la sortie du canal. Le nom
de ,, Canal de Suez ,,,qui lui a 4te donn6. vient de la ville de
ce nora que I'on traverse avant d'arriver A Port-Tewfik, qui fait
pratiquenent corps avec elle. Nous passons encore devant plusieurs camps de soldats anglais qui veillent A la s6curitd du
canal. Barbelds, canons et tanks, nous rappellent que la situation est toujours tendue entre I'Egypte et I'Angleterre, en saisissant contraste avec la paix que respire naturellement cette
souiiude. Nous voyons le canal traverser successivement le lac
Titsah et les lacs Amers, qui out etd utilises pour sa percee,
et nous ivoquons Ic souvenir des Hebreux qni. A leur sortie
d'Egypte, passerent probablement dans ces parages. Nous voici
A Suez, et quelques minutes plus tard nous sommes A Port-Tewfik. citd europeenne aux villas coquettes perdues dans ia verilure et les fleurs. La maison des Seurs n'est sdparde du canal
que par la largeur d'une avenue. A notre arrivee, nous sommes
accueillis par les enfants de i'ecole. De gracieuses fillettes en
robe rose, et des Ileurs dans les cheveux, executent des danses
fort jolies, et P'une des dcoliBres recite un beau compliment d'accucil. AprBs celte petite sdance, ces enfants entourent les visiteurs dans la cour de recrdation. Leur visage dpanoui, leurs
rires, nous disent assez combien elles sont heureuses chez les
Soeurs. Ici encore, il faudrait plus d'ouvridres. MIalgr6 sa recente
maladie la supdrieure, Sceur Aymard, avait repris l~ classe.
L'arrivde d'une nouvelle compagne lui permet de mdnager un
peu sa sant4 encore ddlicate.
A 11 heures, nous- montons sur une vedette du Canal pour
faire une promenade ap6ritive dans le golfe de Suez. Le temps
cst iddalement beau, et la mer d'un calme absolu. Au passage
nous apercevons des mAts et des chemindes qui dmergent. Ce
sont des bateaux qui furent coulds au cours de la derniere
guerre. En face de nous, le Djebel Attaka, la montagne A laquelle
d'aprds la tradition courante, l'arm6e du pharaon aurait acculd
les H6breux fugitifs. C'est done, non loin d'ici qu'aurait eu lieu
'e passage du golfe de Suez appeld par extension ( Mer Rouge ,.
Des notre retour, nous nous mettons A table. Et 'aussitlt
apre•s le repas nous quittons Port-Tewfik. Car c'est encore en
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auto, et dans la voiture de M. Demessier que nous allons faire
les cent cinquante kilometres qui sieparent Port-Tewfik du
Caire. C'est le disert avec ses tcendues de sable a perte de vue,
sans autre vtgetation que les touffes d'erg, cette herbe seche
dont se nourrissent les chameaux. Aussi, quel plaisir pour les
yeux de retrou\ er enlin des naisons et de la verdure I Pourtant, le desert a son cdarmne. 11 parle aux aines et les repose du
tuniulte des grandes %illes. C'est daus sa solitude que plus d'une
conversion s'est operde, que plus d'une nAme a trouvd ou retrouv6
le sens de lDieu. tels Psichari et le IPre de Foucauld.
Nous rentrons tienuuceau au Caire par HIliopolis, et nous
allons passer quelques instants chez les Soeurs de l'H1pital fran(ais. Puis nous nous rendons a la gare, pour prendre le train
d'Alexandrie ; mais nous nous arrAtons i Tantah. Les confreres
son' venus nuus accueillir h la gare, et par amour du pittoresque
et de la couleur locale, cest en liacre que nous gagnons le College, dont le Seininaire copte occupe I'aile la plus r6eente.
Mygr Sidarouss nous y reooit avec sa bonne grace et sa cordialite
coutuiriires. 11 est rntoure des elives du Petit et du Grand SOmninaire. Sans atlemdre la reception ofticielle, ces enfants et jeunes gens exdeutent des chants d'accueil en I'honneur du Tres
llunor6 I'Pre. Nous les retrou\uns quelques minutes plus tard i
la chapelle oh a lieu l'olice de la , Bdiddiction de l'encens ,.
I! y a la une douzaine de grands siminaristes et une cinquantaine de petits. Les cliantres alternent avec le pretre ; leurs
voix. oil domine le baryton, sont fortes et bien timbr6es. On
sent Ie sirieux et la f-rveur de leur religion. Apres le repas,
que nous prenous i la table des professeurs. dans le petit r&fectoire o iir zanient aussi les grands smniinarisles, nous passons
le temps de la recr.ration en nous pronenant dans un vaste corr-idor avec tout le corps professoral. car les prtres coptes qui
sont ics collaborateurs de nos confreres parlent tres bien le
francais.
7 dccembre. - Le Tres llonord PNre celcbre la messe de
communion des sLininaristes. 11 est touchant d'entendre ceux-ci
chanter tn francais - Plus pros de toi, mon Dieu ,,.
A 8 heures.
danis i'lliie copte, i laquelle on accide de la cour de r6creation
du $"iiiinaire, une miesse est chantee en rite copte, car c'est dinmanilce. 1. curI y pruelihera assez luogtemps apres 1'6vangile,
et ia .e4'rPl.onie dlurera pris de trois heures. Les textes lus ou
tlant•,;. sit
partie en copte. partie en arabe. Le chant des
sc-;iinaiitistt alterne tout au long de la imesse avec celui du ciii;ran:!t.
.a
-i ueur deconcerte un peu nos oreilles, surtout dans
le c•ha:it in arahe des mots a Seigneur, ayez pitid de nous ),
(ui suit !'lmiriration des diverses intentions pour lesquelles
!'assisltaA· . et inx ite A prier. Mais on ne peut qu'Utre 6mu de
ii ti (t deil la erveur avec lesquels ce chant est ex6cute. L'un
des traits dý cetto messe, qui frappe davantage, est le frequent
et.ciis::
ient de I'autel.
Smiidi. 1' r Sidarouss a invit6 quelques-uns des PKres du
.*:.i-,
e A diner a'ele nous. Pendant Ie repas. les s6minaristes
_•jd:ute.Et dixers rhants en arabe et en franrais. L'un d'eux lit
, ;au compiiimiui;it au Tres Honori
Pe'rc. \lonseigneur dit sa
i de viir le suacesseur de saint Vincent au Seminaire copte
c:i•:.lique. II le rooiercie d'avoir donn6 quelques-uns de ses fils
po:;:r
:atorniatit: n de cos jeunes sur qui repose en grande partie
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I'avenir religieux de 1'Egypte. Le d&part prochain pour Meadi
va priver le Sdminaire de la collaboration de plusieurs des professeurs du Collbge. Mgr Sidarouss exprime done le voeu que nos
confreres soient plus nombrcux au Stminaire copte I'an prochain. C'est particulierement souhaitable pour la formation des
petits s6minaristes qui, sans cela, seraient presque completement entre les mains de laiques, pour la plupart des musulmans. Le TrBs Honord Pere assure Monseigneur qu'il fera tout
ce qui d6pend de lui pour lui donner satisfaction. Avant le toast
de Mgr Sidarouss, un laique, directeur d'une revue copte catholique avait adresse ses vceux en anglais & M. le Suptrieur gdneral.
A 4 h. 30, nous nous rendons pour Je the chez les Plres des
Missions africaines, puis hous prenons le chemin de la gare pour
continuer notre voyage sur Alexandrie. Nous arrivons dans cette
ville axec un ldger retard. M. Nakad, supdrieur de notre maison d'Alexandrie, son confrere, M. Daou, et le Frere Elie nous
attendaient. En quelques minutes d'auto nous sommes a la residence de nos confrbres. Nous passerons trois jours A Alexandrie. Le programme qu'on nous soumet n'est pas, heureusement,
trop chargd, et il comporte une marge assez large de detente. Ce
sera un repos appreciable apres les journees bien remplies que
nous venons de vivre.
8 decembre. - Le Tris Honore Pire ctlebre la messe chez
les Filles de la Charit6 de la Mis6ricorde, dans la maison qui se
trouve en face de celle de nos confreres. A 9 h. 30, grand'messe
dans la vaste chapelle de nos confreres, qui est precisement d6dice i l'lmmacul6e Conception. AprBs la grand'messe, le TrBs
Honore Pere est recu h la Misericorde par les Enfants de Marie.
Par une d6elgation tout au moins, car le plus grand nombre
d'entre elles sont prises par leur travail en ce jour de semaine.
Puis ce sont les Dames de la Charitd, pr6sentdes par Sceur Deguet. supdrieure de la Misericorde, qui lui offrent leurs homnages. Elles sont une centaine d'inscrites. Le nombre des membres actives n'est pas aussi dlev6. Du moins, s'adonnent-elles
gn6,reusement au soulagement des pauvres. Le marasme actuel
des affaires en Egypte rend leur tiche plus difficile, mais leur
ddvouement n'en est que plus meritoire.
Dans I'apres-midi. nous allons saluer les Smurs d'une mai-on qui est d6signee officiellement par le nom de ccNotre-Dame
de la '~idaille Miraculease ,, mais qui, longtemps encore sans
doute, portera celui plus familier de ccTito '. Ce nom etait celui d'un pacha armdnien, fabuleusement riche. Sdpar6 de sa
femme 1hgitime, il 16gua ses biens A sa compagne. Celle-ci,
pour expier les fautes de leur vie. cut l'heureuse id6e de consacrer par testament sa somptueuse villa et sa fortune a des
oeuvres de charit6. Elle donna done aux Filles de saint Vincent
sa propri6td de Ramleh. On installa une cinquantaine d'orphelines dans le pavilion qui abritait les luxueuses ecuries oi le
pacha logeait des chevaux de race venus de tous les pays. La
salle des banquets, aux murs encore couverts de cuir repousse,
et autour de laquelle regne toujours la galerie des musiciens,
devint le rdfectoire des Seurs. Et des retraites de Soeurs se
donnent dans I'ancienne salle de danse. Heureusement la modestie retient les retraitantes de lever les yeux vers le plafond oui
une fresque repr6sente l'enlvement de Proserpine. Une autre
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salle i laquelle on accede par un majestueux escalier, est devenue la chapelle. Les enfants sont actuellement logies dans un
batiment mieux adaptd. que I'on vient de faire construire. Elles
nous donnent un tableau (vangdlique aux couleurs voyantes de
tres bel etfet. Elles nous disent compter sur une particuliere
bienveillance du Tres Hlonord Pre, puisque le testament dont
elles bundficient a itd 4tabli au noin du Superieur gendral, qui
se trouve done tout particulikrement chez lui en ce lieu.
Nous rentrons a la residence des confreres pour un salut
solennel preside par le Tres Honord PNre. La nef est remplie
par les Sc.urs d'Al.randrie et !es enfants de leurs orphelinats.
L'orgue accompagne des chants trbs bien exdcuts. C'est une
digne cl6ture de cette fete de Marie Immaculee, si chere aux
enfants de saint Vincent
9 dtl'embre. - Nous sonimes reius par les enfants des ecoles
de la Misdri'irde. C'est seulement une partie d'entre elles qui
peut trouver place dans la salle de theatre. Car. A lui seul, le
College compte quatre cent quarante enfants et jeunes filles, et
it v a un externat gratuit fr6quent, par plus de quatre cents
dleves. Enfin. I'annexe du Sacrd-Cruur a trois cent quarante enfants. Cela fait done dans les douze cents el\ees. sans parler des
orpiielies de Tito Pacha. Le rideau se leve et nous voyons sur
la scene du thdetre trois chlarineurs de serpents en robe de soie
jaune. Its sont rejoints par des jeunes filles. v\tues de robes de
mllie tullfe. qui exdcutent avec eux de gracieuses danses. Sous
la pressiniides doigts des charmeurs. les serpents en 6toffe font
des iiou\emennts qui leur donnent Failure de reptiles vivants.
Une c:!'\edevait lire un coimpliiient. La ri\ re la retenant a la
mai'.oni. ('et sa niaitresse laique qui le dit a sa place. On y a
resumn tres Ileureuserient 'histoire de la maison depuis ses
Oriines.

L',l~ivI scolaire de !a M31i.•'iorde' se double d'une institution qui lui vaut la symnpathie universelle, et qui I'a plusieurs
fois sauv<"e de la fureur populaire delhainee contre les 6tran2ers. In Dis[pensaire, auquel sont attachds six docteurs aidds par
trois Swurs. esl envahi chaque inatin par une foule de malades.
Pil'•r la stule annee 1951, il a totalise pres de deux cent mille
\isites. (On s'attarderait \olontiers parnii ces braves gens qui
t-•iouigiclnt tant de reconnaissance pour ies soins dont ils sont
I'objet. Mais a 1"'1'ipital europcen. Somur Gravier et ses compagiis nlilus attendent. Europeen a ses origines. 1'Hhpital ne l'est
piuý stritclnenit aujourd'hui. Tous les pauvres secourus par les
Sii6t•s de hienfaisance d'Alexandrie y -unt en effet soign6s ou
ratuiltiiieiit ou
des prix derisoires, quelles que soient leur
i;i!tioitalit,
ou iear religion. Le personnel nddical et les administrateurs de I'hopital accucillent le Tres Honor6 PBre avec
u :., fliteitiie courtoisie.
l.e vice-presidelt de la Commissfon offre ses voeux a M. le
Sui-riour g6neral. 11 souligne le developpement pris par l'h6pita;q(1i soigne un chiffre de malades trois fois sup6rieur A ce
qu'riait ce chiffr,. il y a vingt ans. Et ici encore, une respectueiu.. iinais pressante requ6te sollicite feuvoi d'un renfort pour
les s<:.urs. Tres otuche6 de I'accueil qui lui est fait le TrBs Hoiiore
iw're promet dic faire tout son possible pour que soit exaur
,, n:,lia
drinand( -Aiddlicatement presentee. Nous terminons par

-

141 -

la visite des diffdrents services, deja bien 6quipds, mais qui sont
en voie d'amdlioration.
M. Nakad nous a menage quelques heures d'une agreable
d6tente. Les confreres d'Alexandrie ont une petite maison de
campagne situee sur la plage. Nous allons y diner. Jadis, la plage
commencait devant la maison. Elle en est separde actuellement
par une belle route. Mais le site est encore bien reposant. Chaque confrere y a sa chambre, et la maison possede chapelle, r6lectoire et cuisine. Apres te repas, o( nous avons eu pour invitS
le Pere Jaussens. Dominicain, arabisant cd!lbre, nous passons
quelques bons moments A jouer au billard dans une atmnosphere
de franche gaitd. Pour rentrer a la rdsidence, nous prenons le
chemin des dcoliers. Nous traversons notamment un splendide
jardin public, dont les pelouses et les fleurs rappellent celles
de Versailles, avec. en plus, des essences d'arbre que I'on ne
trouve pas autour du fameux chateau. On comprend qu'il y ait
foule ici pendant la belle saison. On s'y trouve tres bien en plein
mois de decembre. Hier j'ai notd 23" a l'ombre. Et dire qu'il a
deja neig6 plusieurs fois a Paris !
10 ddcembre. - "II nous reste deux maisons d'Alexandrie a
visiter. La matinee d'aujourd'hui leur sera consacrde. Nous
allons d'abord voir l'Asile Saint-Joseph au quartier de Moharem Bey. L'asile abritait aussi jusou'en 1949 des enfants abandonnes. Mais des lois rdcentes ont decid4 que les enfants trouves devaient dtre consid4res comme Egyptiens et Musulmans,
et que, des lors, I'Etat se chargerait do leur education. Mais les
classes suffisent largement h occuper les Soeurs qui s'y devouent.
depuis la garderie d'enfants jusqu'au baccalaureat. La superieure, Soeur Nereinx, que j'avais vue jadis A Nazareth, a une
predilection visible, et qu'eile avoue sans difficultW, pour son
jardin d'enfants. merveilleusement installd et tres florissant. La
maison a b6enfii6, elle aussi, du legs Tito, et une buanderie
fournit un suppl6ment apprecie de ressources. Le temps passe
vite. Nous faisons une rapide visite A l'dcole que deux Soeurs
de la Misericorde dirigent dans le quartier de Latarinne. Puis
nous nous rendons A I'Orphelinat Saint-Vincent de Paul. Nous
sommes accueiliis sur le seuil de la maison par deux porte-drapeaux accompagnes de leur escarte. Et c'est, precedes des drapeaux egyptien et frangais que nous gagnons la vaste salle de
thd•tre de I'etablissement. Elle est remplie par cinq cents garcons. dont cent cinquante internes. Le chant est tout specialement a l'honneur dans la maison. Aussi, des que nous nous somines installds sur la scene nous 6coutons avec plaisir quelques
morceaux tres bien rendus. Puis. un orateur d'une douzaine
d'annies rdcite ou plutot ddc!ame avec beaucoup de naturel un
joli compliment. II rappelle notamment que plusieurs vocations
sacerdotales et religieuses sont sorties de cette maison et que,
notamment, elle a donn6 des enfants A saint Vincent. On comprend que nos confreres aiment A parler de I'Orphelinat SaintVincent, qui assure le service des messes A leur chapelle, et
qu'ils y donnent les cours d'instruction religieuse. Notons, pour
terminer, qu'un fourneau economique fonctionne en faveur des
pauvres du quartier depuis de longues anndes ddjA. II distrihue actuellement plus de cent portions chaque jour.
La matinee s'achove par deux visites officielles. Nous allons
saluer le consul de France A Alexandrie. Une fois de plus, je
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suis frappe de %oirque ces fonctionnaires sont tres au courant
des questions religieuses, qu'ils suivent de tres pres le mouveient des idues et des Leu\res dans les pays oi s'exerce leur activitt et qu'ils wettent bien \olontiers leur intluence au service
des wouvres catholiques. Le vicaire apostolique d'Alexandrie.
Mgr Cayer, de l'Ordre des Freres Mineurs, h qui nous allons ensuite presenter nos lhoiuniages, nous charme par !a simplicite
et la cordialito de son accueil. Nous regrettons que la discrdtion
nous oblige li e rester que peu de temps avec lui, en raison de
l'heure bien axancee deji.
Daus !'apre.s-mnidi, nous allons prier sur la tombe de nos
miisionnaires et des Filles de la Charitd inhumes au cimeti6re
catholique latin d'Alexandrie. Ce cinmetiire est fort beau et possede ici et l• quelques monuments fuineraires : remarquables
&uvres d'art. Sur les nurs de la chapelJe, de belles mosaiques
repr6sentent des sceues bibliques de resurrection. Continuant
notre proientade par la belle avenue Fouad, nous poussons jusqu'A Aboukir. II y a 14 une baie magnifique oii la flotte francaise,
lors de l'expidition conumaaude par Bonaparte, avait cherche un
abri. Elle fut ecrasee par la flotte anglaise. Un vieux fort subsiste, entoure de fosses. Devant le fort des canons anglais sur
leurs affuts. gisent dans le sable, tout rouillhs par 'air marin. IUs
aiden a evluquer cette journie nmemorable. Au retour, nous faisons un arvrt de quelques minutes sur le site de la ville de Canope. ou I'on apercoit encore quelques restes de constructions
et des fragments de mosaiques. La vi!le 6tait c6lbre dans i'antiquitl par la fabrication des urnes dans lesquelles on plaGait
les visic!res des defunts que I'on embaumait. Nous avons admir6
au inusle du Caire. et notamment dans le tresor de Tut ankh
Amon, de beaux specinens de ces vases.
11 dicembre. - Nous partons a 9 h. 30 pour le Caire. Tout
au iong de ce voyage par le train, qui nous prend deux heures
et demie, nous poudvus admirer la fertilit6 du delta. A droite
et Ai auche de la voie ferr6e deux canaux apportent les eaux
du Nil. Ces eaux sont elev6es au niveau des champs par des
sakkiels et par des norias qu'actionnent des buffles, pour 6tre
rItpandues par une foule de petits canaux sur toute la surface
du sol qui de,,eure ainsi couvert d'eau pendant un temps assez
long. Avec cet arrosage continuel et les chauds rayons du soleil
d'E-yple, on comprend que la terre, d'ailleurs enrichie chaque
annce par de nouveaux apports de iinon. puisse donner trois et
quatre recoltes par an. Arrives au Caire, nous allons diner A
i'11ipilal francais ; puis nous partons pour l'adrodrome oh le
hon M?.Nakead prend cong6 de nous. Deux heures de vol nous
ram.'ien~~t a Bcyrouth. L'avion survole d abord ja partie orientale
du dclla 3ientot nous passons au-dessus de la ville de PortSaid. a i'extreidite du canal de Suez. Puis c'est la MBditerranee que nous survolons sans la voir. le plus souvent ki cause
iJs nluag.e s , au-dessus desquels nous passons. Voici les c6tes de
Splrie, et bientrit ~rirouth, que nous retrouvons avec plaisir
pour ia troisin-e fois.
1 dilcembre. - Nous jouissons dune journ6e de repos bien
appr& iable, erntre I voyage d'hier et celui. bien plus long, que
nouF allous entreprondre demain. Nous nous rendons A I'H6pit0l, tout proche, du Sacrl-Cwur, pour voir notre confrere
M. Aiain. retenu au lit par une bronchite compliquee
d'asthme.
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Esperons que sa robuste constitution et les soins attentifs et
devouds des Filles de la Charit le remeltront vite sur pied.
Dans I'apres-midi, nous faisons une visite d'adieu a I'ami si delicat et si gdndreux de notre double famille, M. Edmond Cachecho, le directeur de la Banque Misr.
13 d6cembre. - Un avion d'Air France doit nous conduire
en six heures de vol & Teheran. 11 arrive sur I'aerodrome avec un
retard de trois heures. Au depart de Paris, une bouteille de
champagne a explose entre les mains d'un barman et lui a sectionne deux doigts. L'avion qui venait de faire son plein d'essence 6tait trop lourd pour pouvoir atterrir sans danger. 11 a
done continud son vol jusqu'A Rome, oiu il a fait une escale non
prevue pour y deposer le blessd. Nous allions prendre place dans
ce beau quadrimoteur, quand on nous previent qu'iI n'ira pas
plus loin. On vient de t6ldphoner, en effet, que l'aerodrome de
T*ht'ran est couvert d'une 6paisse couche de neige rendant l'atterrissage impossible. Le ddpart est done renvoyv A demain.
C'est un cas de force majeure dont la direction d'Air-France
s'excuse pourtant, avec beaucoup de courtoisie. Nous regagnons
done la maison de nos confreres. Dans la journe, on nous fait
savoir que le ddpart de I'avion pour Teheran est renvoye k
apres-demain, sans garantie d'ailleurs. Dans ces conditions, ii
nous faut renoncer a notre voyage en Iran. M0me si nous pouNions atteindre T6h6ran, nous risquerions d'y etre bloques par
]a neige, sans pouvoir visiter nos maisons d'Ispahan, Tabriz et
Rezaieh. Puis, notre s6jour en Iran ne saurait se prolonger au
delh du 23 d6cembre. Est-il sage de faire ce couteux voyage pour
ne rester Il-bas que si peu de temps ? Nos confrrres elt les Filles
de la Charit6 d'Iran vont etre bien d6cus. Mais its comprendront
que la peine du Tris Honord Pere n'est pas moindre que la leur,
et que nous avons fait tout ce qui ddpendait de nous pour aller
les voir. Esperons d'ailleurs que ce ne sera que partie remise.
Puisqu'il n'y a d'avion pour Rome que mardi prochain, nous
aurons encore deux jours A passer & Beyrouth. Nous en profitons pour travailler. Si, dans les deux jours qui suivront notre
arrivde & Rome, nous pouvons voir le cardinal Tisserant qui
desire rencontrer le TrBs Honor6 Pere, nous prendrons I'avion
pour Paris, vendredi prochain.
16 dkcembre. - Nous quittons Beyrouth au debut de 1'apresinidi, par un avion d'Air-France. A l'a6rodrome de Rome, nous
sommes accueillis par M. Amedeo Rossi, visiteur de la Province
de Rome. M. Luigi Bisoglio, notre si ddvoud procureur aupres
du Saint-Siege, M. Salvatore Cenci, supdrieur du Ldonien, et
NY.Maurice Duvaltier, supdrieur de la Maison internationale
d'Atudes, dont nous serons les h6tes pendant notre s6jour A Rome.
Ce sejour devra se prolonger jusqu'au samedi 20 decembre, car
iI n'y a pas de place disponible dans l'avion qui partira vendredi
pour Paris. Ce retard nous permettra de faire quelques visites
de plus et d'avoir une audience du Saint-Pare.
17 d6cembre. - Dans la matinee, nous .allons offrir nos
hommages A S.E. le cardinal Fumasoni Biondi, prdfet de la Propagande, et A Mgr Constantini, tout recemment promu au cardinalat. Tous deux nous parlent de nos missions, surtout de nos
missions de Chine, et ils nous disent leur admiration pour la
fiddlitd au Saint-Siege, dont les fidbles de ce pays font preuve.
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Nons allons ensuite a l'Orientale, saluer le cardinal Tisserant
qui en est le secretaire, et Mgr Valerio Valeri, son secr6taire;
qui. lui aussi. fait partie de la dernibre promotion de cardinaux
Le cardinal Tisserant est trbs heureux de nous entendre parlei
du Seulinaire de Taitah. et de la situation religieuse des pays
que nous \enoius de traverser. Sur les dispositions du monde
miusulinan t Ptgard du conununisme. il6met des observations
tris suggestives. L'ieldation de Mgr Valeri au cardinalat a ttc
saluee par des applaudissements unanimes. La bont6. !'humilite
de l'ancien Nonce
Paris. donnant un attrait de plus h ses rares
qualites, lui out gagne tous les cceurs. II a ete tries touche des
felicitations que M. Robert lui a envoyees pour son jubild sacerdotal. et il nous charge d'apporter son cordial souvenir aux confrbres de la Alaison-.lMere qu'il connait tout particulibrement,
1MM. Fugazza. a~-istant. et Goidin. Le cardinal Tisserant nous a
dit sa devotion i saint Vincent de Paul devotion qu'il doit notammnenit A Finfluence de M. Portal. notre confrere. II admire la
puis--antce d'intuition de notre saint fondateur, son pressentiri.ent des be:suins des generations
v\enir. II se r6jouit du. bien
que font dansils hs (minaires les Prtlres de la Mission, et il
-i~ilhaite que notre recrutement leur permette de s'adonner de
i.us en p-lusi
cette ,euxre, importante entre toutes. II faut rapWi-ler que le cardinal Tisserant nous a demand6 r6cemment avee
ii,-tani-es d'arcepter la direction du Smninaire regional d'Adi,irat. cunime nous avons ddji celle du Sminaire d'Addis-Abeba,
co- qui confierait a nos soins la formation de tout le clerg6 cahliilique indigene d'Ethiopic.
Dans 1'apres-nidi, nous allons saluer le cardinal Massimi,
pi'fet de la ?ignature apostolique, h6te de nos confreres du
Leoiicat. Pendant que nous sommes en conversation avec Son
Einiincc, entre le nouvel arclhevque de Naples, qui vient. lui
aus:i. d'ftre promu au cardinalat. Nous avions ddjq salu6e
f'rientalc. un autre nouveau c poorporao ,,qui au collge Bri,inole Sale fut jadis &iýve du visiteur de Turin M. Cocchi.
\1. Rossi nous conduit ensuite dans une petite salle de cinema ol
ii a ddja prsenit, A d'~minentes personnalites civiles et religieu-es le film sur la messe qu'il a fait lourner et pense presenter
ii(ji.jt au public. Nous assistons b la projection des deux prei.l. rcs parties du film : la preparation du sacrifice de la messe;
-a f.iebration. C'est un spectacle de choix pour les yeux et les
r:.illes, en 1iiteie temps qu'un bienfait pour !'Ame. A la preri.-ir jpartie sont incorpores plusieurs tableaux des Primitifs,
i,•.a.innient de Giotto, sur la vie et la Passion de Jesus. Tandis
uilun speaker. a la voix chaude et bien timbree, commente le
riill.. on entend en sourdine les chefs-d'ceuvre de la polyphonie
classique c- moderne. Une troisieme partie doit montrer les heureux effets du sacrifice de l'autel dans ia vie individuelle et
li~ns la vie .'iate.Le commentaire a 6etc tabli en qual.re lan,nes. Souhailials A (e beau film le succes qu'il merite.
L.a soir0e ie termine par la visite que nous faisons au car.ial Piazza. flrefet de la Consistoriale. La Congrtgation qu'il
i'r .-ide a dan- ses attributions la nomination des 46vques du
•r;,ll•de
etlter danr les pays oi est elablie la hidrarchie.
C'est
i lurd fardeau. Aussi s'excuse-t-il d'abord quand M. Bisop v
i) ui demandl de
ouloir bien 6tre le cardinal Ponent de la
:i
de M. Du!ando notre confrbre, et de Louise Borgiotti les
deix fondatfurz de la Congregation des o Nazzarene ). Mais,
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upprenant que les deux causes sont djha bien avancees, it se
rend aux respectueuses instances de M. Bisoglio.
18 decembre. - Le Tres Honore Pere celebre la sainte
in!csse a l'autel de la Confession de Saint-Pierre, devant une
s.ixantaine de Filles de la Charite. A la tin de la matinee, ii
se rend au Vatican. Comme nous partons dans deux jours et
tlu'on n'a pas eu le temps de faire une demande d'audience, le
T:'!'s Honore Pere n'aura qu'une audience sp6ciale et non une
audience privde commie ii l'obtiendrait s'il restait plus longtemps
i Rome. Pratiquement le Superieur gendral et ses deux compaA.nons taient seuls dans la salle oiu ils virent le Souverain Pontife. Le Pape s'entretint en anglais a\ec le Trts Honore Pdre
et lui posa des questions sur la situation de nos maisons dans
le Proche Orient. Puis, de tout coeur, il accorda sa benediction
;i la double famille de saint Vincent.
A midi, nous sommes les h6tes de nos confreres du L;onicn.
I'uis. uous allons visiter le vaste terrain acquis rdcemment par
les Filles de la Charit6 pour y construire leur nouvelle maison
centrale. L'endroit est i un quart d'heure d'auto du centre de
Rome. Les Sjeurs de la maison et celles qui y feront les exer,ices de la retraite seront dans un site iddal au point de vue
de la tranquillitW et du bon air. Nous nous rendons ensuite a
,e qu'on nomme i' < Oratorio di San Pietro ,. Attenante h SaintP'ierre. cette maison dirigee par quelques Filles de la Charitt,
accueille a longueur de journ6e les enfants dr quartier. Dans ces
locaux on joue, on apprend le cat6chisme, on fait ses devoirs
de classe. Nous sommes recus par _Mgr Borgongini Duca, nonce
apostolique aupres du gouvernement italien, et qui vient d'dtre
ilnunll
cardinal. Lui et Mgr Ottaviani, un autre nouveau cardinal, se devouent au bien spirituel de ceo enfants du peupie
qu'ils instruisent et qu'ils confessent avec un d6vouement vrai:nenit mnou ant. C(est un des traits les plus touchants de la vie
rcligieuse de Rome de voir bon nombre de prelats du plus haut
rang s'adonner ainsi aux occupations les plus humbles du mitistbre pastoral. en faveur de 1enfance et de la jeunesse.
Dans la matinee, nous allons au Saint19 dcembre. office, dont l'assesseur, Mgr Ottaviani, vient aussi d'etre nomme
cardinal. II nous accueille avec une charmante simplicit&. II fait
-es offres de services au TrBs Honord Pere et veut recevoir sa
linnddiction. Nous nous rendons ensuite a la Chancellerie oil
nous saluons le cardinal Micara, prdfet des Rites, qui s'enquiert
aiimablement de la situation de nos deux families. Puis c'est le
tour du College amrricain des Etats-Unis, dirig6 par Mgr O'Connor, qui connait personnellement le Tris Honore Pere. Sa conversation est des plus intdressantes. Ce pr6lat est soucieux d'allier la discipline n6cessaire dans la formation des seminaristes
avec une largeur de vues. indispensable elle aussi. Cela ne va
pas tout seal, et il y faut souvent une force d'ame, une energie
qui ne sont pas toujours comprises. Mais on doit compter sur
I'avenir. Dans dix ans, nombre de ceux qui trouvaient la discipline trop sev~re reprocheront peut-6tre A leur superieur de
n'avoir pas dit assez exigeant.
Dans la soiree nous allons visiter l'orphelinat, dirig6 dans
ia banlieue de Rome par des Sceurs de la Mere Seton. Mgr Tardini, qui vient d'etre nomme Pro-Secrdtaire d'Etat, est le fon-
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dateur de cette ~ouvre, actuellement prise en charge par les
religieuses. II y a la une quarantaine d'orphelins, de condition
pauvre. Leur accueil est charmant. Deux d'entr'eux se font nos
guides, et ils nous conduisent dans les divers services de la maison. Ils nous parlent avec une simplicitd et une confiance qui
nous emeuvent. L'un d'eux. qui a une dizaine d'annies, me demande si j'ai vu J6sus en chair et en os ! Dans une salle, quatre
petits orphliins, deux accorddonistes et deux pianistes, jouent
la Marche Pontificale, de Gounod, avec beaucoup d'expression et
bien en inesure.
La soiree se termine a I'arabassade de France, o( MN.le
comte Wladimir d'Ormesson nous recoit avec autant de cordialitd que de distinction. II nous fait parler de la situation religieuse du Proche-Orient. Les questions qu'il nous pose, ses rdflexions. Imoutrent Ihoumne tres cultiv6. fort au courant des
questions internationales. ! nous fait I'dloge des Filles de la
Charit6, qui sont ses voisines h Ormesson. Elles, de leur c6td.
ne tarissent pas d'eloges sur I'ambassadeur et sa famille.
20 dcemnbre. - Nous passons encore a Rome la moitid de
cette journde, consacrde a feter le patronage de saint Vincent.
Le Trs lHonord Pere cedlbre la messe au Bambino Gesu. Dans
la matinee, nous allons saluer i'ancienne visitatrice de la province de Rome. Sceur Grange, que !a visite du TrBs Honor4 Pere
6eieut profonduirent. Nous nous arrdtons quelques instants a
la residence de nos confrbres de Saint-Silvestre du Quirinal,
dont nous admirons une fois de plus I'5glise, petite, mais si riche et si belle. II y a la une vaillante 6quipe de missionnaires
qui se moitre digne des ouvriers de la premiere heure.
Dans I'apres-midi, nous ailons preudre a l'adrodrome lavion
qui doit nous ramener . Paris. Le jour decline quand nous arrivons au-dessus des plaines de Lombardie. Nous pouvons encore
voir la chaine des Alpes suisses que l1 soleil couchant colore
de rose tendre. C'est un spectacle magnifique. Mais la nuit tombe
trus vite, et nous n'apercevous rien des Alpes frangaises, qu'il
cut etd cependant intiressant de voir en les survolant A.six mille
m6tres. A t'adrodrome d'Orly, les assistants de la Congr4gation
et quelques confreres attendaient le Tres Honord Pere. Une heure
plus tard nous sommes h Saint-Lazare. Remercions Dieu d'avoir
pa acconiplir sans le moindre accident ce long voyage, si int6ressant et si instructif pour ceux qui !'ont fait, et qui a permis
au successeur de saint Vincent de faire la connaissance persoanelle de tant de ses enfants, de se r6jouir du bien qu'il leur
a vu faire. et de leur apporter le reconfort de ses conseils et de
ses encouragements.
Pierre DULAu.
JAPON
Chapitre premier
LE PAYS
Comme les bonnes Filles de saint Vincent sont venues, il y
a ingt ans, au Japon, pour s'occuper des enfants et des pauvres, la double Famille s'intdressera ddsormais davantage & ce
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pays, non en touriste, mais en ap6tre, selon le dUsir de I'Eglise
et de son saint Fondateur, qui en ses vieux jours disait encore :
a Et moi-meme, quoique vieux et cadue comme je suis, je ne
dois pas laisser de me tenir dans la disposition d'aller aux Indes
pour y yagner des dmes d Dieu, encore que je dusse mourir par
les chemins. n
Situation geographique
De tous les points du globe les voyageurs viennent au Japon, seduits par le charme du pays et par I'excellent accueil
qu'ils sont assures d'y recevoir toujours. Dans la famille des
nations, le Japon occupe une place unique : ses habitants et
iitaiires de vivre, si diff6rents de ce qu'on observe chez les
autres peuples, prdsentent pour 1'6tranger un interet particulier. ce pays oui la nature abonde en beautis romantiques incomparables ; oh des 16gendes et des traditions, vieilles de plus de
deux mille six cents ans, sont aussi vivantes aujourd'hui que
jamais ; ou se sont perpdeudes jusqu'A nos jours des coutumes
et des fetes plusieurs fois s6culaires ; oi. sous les doigts d'haliles artisans, hdritiers des maitres d'autrefois, naissent encore
aujourd'hui des objets d'un art si d6licat, c'est une joie rien que
de les regarder.
Le Japon. pour lequel le recensement de 1950 donne le
chlifre de 83.199.637 habitants, se compose de quatre grandes

lies (1Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kyushu) et de trbs nom-

breuses petites lies. II est allonge parall.l!ement A ia c6te orientale d'Asie, comme un vaste quai maritime de 3.500 kilometres
de long, qui s'etend du 45* 31' latitude Nord au 29" 8' latitude
Sud. et qui. au point le plus large, mesure environ 500 kilometres. Au point de vue commercial et touristique, le Japon se
trouve situ6 a la rencontre de trois grandes voies, dont l'une
le rattache A 1'Amcrique, et les deux autres A I'Europe par mer
via Suez. par terre via Sib6rie. Cette derniere est fermie B present par le a Rideau de fer ,. Ses principaux ports, Yokohama,
Kohe Nagasaki, occupent de ce fait une place de premier ordre
dans le commerce international. Yokohama est le port surtout
pour les bateaux venant d'Amerique, Kobe pour ceux d'Europe,
et Nagasaki pour ceux de Hongkong et de la Chine. De plus, de
nombreuses lignes adriennes relient aujourd'hui le Japon avec
nimporte quelle partie du monde et tout recemment la nou\elle ligne Paris-Tokio a td6 inaugurde, qui vous y emmene par
un quadrimoteur, tres confortablement instalid, en trente-huit
hcures.
Aspects du pays
Grace A sa situation gdographique, le Japon possdde les
caracteristiques des zones torrides, tempdrdes et glaciales.
L'abondance sur son territoire des montagnes, des rivibres, des
iles. lui donne une richesse incomparable en beautes naturelles
tres varides : hautes chatnes de montagnes, couvrant presque
eatierement I'ile principale, fameuses dans l'histoire et la podsie japonaises, torrents bouillonnants et gorges profondes, lacs
semblables A des oceans en miniature lacs tranquilles dans leur
cadre de vertes forsts, lies lumineuses dmergeant d'une mer
aussi bleue que le ciel, et, tout au long de ses rivages, plages
delicieuses pour les baigneurs. Au charme pittoresque de ces
lieux s'ajoute l'intdret historique d'dvenements anciens dont ils
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furent souuent le theitre, et dont la counaissance est prcieuse
pour qui veut comprendre l'aie japonaise. Rien d'etounant si
les plus jolis coins dui
un touriste almeiricain, qui dit axoir visiti
monde, atlirmaitt nrciiement dans le journal pour les Europeiis,
Ic Mainichi : a C'est je Japon qui est incontestablement le Ibijou
le plus beau sur notre planete ; on y trou\e tout ce que !'on
peut admirer ailleurs en partie. et po.ssede de plus des beailtýs
incomparables qu'on ne peut trouxer ailleurs. u
Non noins curieuse est pour Y'etranger la vie rurale des
Japonais. Dans les plaines, au fond des valihes, ou gra\issant
atag-es les pLntes des collines s'etendent les rizieen terrasses
res cultixves a\ee un soin minutieux, que de faibles le\xes de
terre, ser\ant aussi de sentiers, separent seules les unes des
autres. domnnanlt h es campagnes I'a.-pect d'un vaste chiquier de
verdure. A de plus hautes altitudes dans maintes rigions, de
grandes ltendues de terrains suot utilisees pour la culture du
marier destinll a fournir au \er it suie i'abondante nourriture
qu'il exige. Les paysans japonais, leur singulier costume, lcurs
uiithodcs de travail aussi, ne peuxent manquer d'int6resser le
nouveau \enu.
Sources thermales
Aucun pays du monde n'est aussi riche en sources therinales e minnrales que le Japon. Le nombre exact sur tout le territoire du pays n'en est pus exactemnent connu : mais neuf cent
cinquante et une sources chaudes et cent cinquante-cinq sources froides sont officieliement enregistrees. Plusieurs d'ntnre
iels possi!dent des propridtls radio-actixes. Elles sont de toutes
les especes connuc-s : simpleiment chaudes. carbono-oxydces, alcalines, saldes, aimbires. ferrugineuses et earbono-ferrugineuses,
sulfuriques, et en trs grand nornbre sulfureuses certaines atteignant une teimperature extr~miement ,tlexvee ; elle varie entre
26° et 96" C. Beaucoup de ces sources sont situees A proximitl
des grandes Hilles. dans un cadre naturel splendide de montagnes et de torrents, joignant ainsi i leurs vertus curatives. les
avantages d'un sejour agrtahle dans un climat salubre.
Temples bouddhiques et shintoistes
Les uns et les autres se comrptent au Japon par milliers.
Rien qu'a Kioto et environs, leur nonmbre, qui atteignait autrefois trois mille. est encore aujourd'lui de mille cent neuf. Heureusenent, les a\ialeurs am6ricains avaient ordre pendant la
derniere guerre Je ie point bombarder cette ancienne ville imperiale, d'un si grand inttert historique et artistique universellement reconnu : ainsi, elle a pu garder aspect et tr4'sors
d'autrefois. Nikko, Kamakura et Nara sont particulikrement richies en temples et sanctuaires historiques. De style oriental
tris original et hauternent artistique. ces anciens idifices dont
plusieurs sont entoures de splendides jardins dans le goot japonais, ajoutent encore h I'attrait du Japon. En les visitant et contemplant leurs tresors. I'etranger peut acquerir quelque impression de la vie religieuse de la nation. Pinetrer dans un de ces
temples, g6nralernent situe au milieu d'un bois de ccdres on
de pins v\nerables. est pour I'etranger une trbs interessante excursion. Le voyageur qui, du train, apercoit sur une hauteur un
bouquet isold de vieux arbres, peut etre certain que, sous leur
omrnrage se trouve quelque temple bouddhique ou shintoiste,
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fr.;quent6 par les habitants du voisinage, et gardien d'un souvenir. d'une legende, d'une tradition, consacr6 a quelque divinitd
uu diedi6 aux nines d'un personnage ceilbre demeur6 cher a la
I'hlmnoire du peuple. Un grand nomnbre de ces temples bouddhiques et shintoistes, avec les richesses d'art, ou d'objets anciens
iu'ils contiennent, out une tres haute valcur et sont protegipar I'Etat conmme Monuments historiques et Tr6sors nationaux.
Beaux-Arts
I.e commencement des Beaux-Arts au Japon peut 6tre suivi
jusqu'it quinze cents ou seize cents ans en arriere ; il s'est d6v~lelopp sans interruption jusqu'A nos jours. Le Japonais est
par nature un imaginatif ; comme le pays abonde en beautls
naturelles, cela facilite et stiiule le tenmprament artistique
de ses peintres, architectes, sculpteurs, acteurs et musiciens. La
isuccssion de la farmille imperiale, qui a toujours hautement
protgi'g et encourage les artistes, est peut-etre ]a cause principale de la continuation et du developpement des Beaux-Arts au
Japtin. ,mine les chefs militaires du Moyen Age avaient le devoir
de suivre sur ce point I'exemple de la famille impiriale.
I'art japonais a subi en certaines periodes l'influence 6trangere. Notons tout d'abord celle de l'art chinois. L'ancien Japon
\oyait dans la Chine son grand maitre pour tout ce qui regarde
la litterature et les arts. L'influence de I'art indien est venue
surtout par le Bouddhisme dont les chefs, bonzes venaient direct•flent des Indes ou de Chine. On v trouve aussi 1'influence
pe:-.-saie, et meme celle de la Grace et de I'Empire romain. I'intluence europdenne proprement dite est bien plus recente et ne
di',[asse guere le xrx" siecle. Malgre ces influences du dehors,
I'art japonais a eu toujours des manifestations d'un caractBre
bien national qui le distingue de celui des autres nations.
Les objets d'art japonais ont toujours Ret tenus en haute
estime par artistes. amateurs ou simples touristes. Actuellement,
les soldats d'occupation, surtout les Americains. sortent de ces
nia-'asins, ayant des paquets dans les deux mains. sur les epaules. et encore suivis par un employe charg6 en etage. pour remplir ]'auto qui les attend dans ]a rue ; c'est dire que les vendears de ces objets sont a P'Age d'or. Ces objets d'art appartiennent it des genres nombreux et trbs varids : laques. cloisonnes,
dainiaquineries, bronzes, ivoires sculptos. porcelaines, notamiimnt de Satsunaa. estampes, paravents. eventails. onbrelles, poupIes. articles en bambou. etc.... et. tout particuliirenent soierif-. soies broddes, soies brochees. kimonos et autres tissus de
soie. Tous ces articles de 1'esprit japonais donnent une idee du
ca-a;i'tbre et du gotit national. De merveilleux sp6cimens de hoisc(ries sculpt6es se trouvent en divers temples. et dans quelquesuns on admire les peintures tres appreci6es d'anciens maitres;
on v trouve aussi de splendides ouvrage. en Intal damasquin6.
Quant aux laques. pour lesquels. les artisans japonais sont sans
rivaux dans tout I'univers, ils font justement I'admiration de
tous les ktrangers. Independamment des objets que l'on trouve
I'dez les marchands et antiquaires, on peut admirer les meilleuiet productions de F'art japonais, tant anciennes que modernes,
dans les divers musdes du pays. particuliirement A Tokio, Kioto
et Nara. Ajoutons seulement que les grands idifices modernes,
que l'on rrige actuellement un peu partout dans les villes, ces
.r'osses caisses carries, grisitres, sont peut-etre plus pratiques,
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mais jurent avec le caractere japonais et artistique qui les
entoure.
Aspect moderne du pays
Bien qu'il soit vrai de dire que le Japon a rdform6 sa civilisation sur les bases de la civilisation occidentale, ce qui est
surtout exact pour les grandes villes, cette adoption de principes etrangers ne I'a pas empech6 de conserver ses traits originaux. Aujourd'hui encore ses marchands offrent aux acheteurs les nimnes ravissants articles indigenes qu'ils produisaient
ii y a longtemps. En rdalite, le Japon a conserve, et il conservera precieusement cc qui est. le propre de son genie et de son
ancienne civilisation. Les nombreux voyageurs qui viennent au
Japon de tous les points du monde ne peuvent manquer d'itre
seduits par les manieres si originates de ses habitants, par leur
douceur et leur courtoisie, par la beaut6 de ses sites varits, par
la splendeur de ses antiques monuments et ceuvres d'art.
Comme pays de tourisme, le Japon est, suivant le dire de
nombreux etrangers, sans rival. Ils peuvent y venir pendant
tout !ecours de 1'annie ; chaque saison, chaque mois leur offrira
ses avantages particuliers. En janvier, ce sont les fetes du Nouvel-An, qui durent plus de cinq jours, avec leur gaite et leur
animation pittoresque. Dans le courant de janvier et de f6vrier.
ski et patinage sont en vogue dans les regions montagneuses et
proches des stations thermales du nord du pays ; c'est egalement
I'dpoque de la chasse. En fevrier, avec la floraison des pruniers
commence le cycle floral annuel. Le p-cher et le poirier en mars,
suivis en avril par les cerisiers. dont I'Npanouissement luxuriant donne lieu A des fetes ced!bres dans le monde entiet. En
mnal, vienixent les azalees, glycines, pivoines et autres fleurs.
Ce deploiement de splendeur florale constitue un incomparable spectacle qui attire les etrangers en grand nombre. Des
.rLoupes de province venus admirer les fleurs. pour lesquelles
I'ame japonaise a un grand faible, donnent aux rues une particuliere animation, formant des groupes pittoresques : joie des
6trangers. L'6td est la meilleure saison pour un sejour au bord
de mer, a la montagne on aux eaux. En automne, le somptueux
feuillage des 6rables, la floraison des chrvsanthlimes, cultivds au
Japon depuis plus de quinze cents ans. dont le nombre de formes et couleurs differentes est ineroyable, la puretd de 'air
invitent A la vie en plein air et aux longues promenades. Les
jardins de style japonais conservent leur charme en toute saison. Ici. a Maiko, oh se trouve la maison centrale des Filles de
la Charit6. situde a la hauteur de Kob,. au bord de la Mer Intirieure, nous coupons de belles roses dans notre jardin jusqu'au
milieu de decembre.
Pour se rendre compte du froid et du chaud du pays. voici
un tableau donnant les temp6ratures moyennes en diffrents
points du Japon :
Sapporo (Nord) ..
Tokio . ........
Osaka (Central) ..
Nagasaki (Sud) ..

Janvier
Avril
Ao&t
-7.1
C. + 4,7 C. +21,0
+1,8 C. -+12,0 C. +27,2
+3,1 C. +12,9 C. +29.0
+5,0 C. +13.8 C. +27,6

C.
C.
C.
C.

Octobre
+10.3 C.
4-17,9 C.
+16,8 C.
+17,4 C.

-

151 -

Conmme le Japon s'6tend sur beaucoup de degr6s de latitude,
du nord au sud, il y a par consequent une assez grande difference pour le climat dans les differentes parties. Comme la plus
grande partie du pays est situde dans la zone tempdere, 1'6chelle
de temperature moyenne pour cette zone varie entre +9,3 C.
et +16,7 C. Toute i'le etant entouree par la mer, humidite et
frdquence des pluies sont plus considerables que dans les pays
continentaux de meme latitude. La saison pluvieuse, toujours
bienvenue par les paysans pour la plantation du riz, commence
ordinairement vers le milieu de juin et dure trois ou quatre
semaines. En hiver, la partie Nord du pays, est couverte de
neige pendant deux ou trois mois. et la neige tombe davantage du
ctde de la mer japonaise que de celui du Pacifique. Dans la
partie Centrale et Sud du pays, la neige est rare et ne tient que
pendant deux ou trois jours. On peut constater par ce tableau
que le climat du Japon proprement dit ne differe pas sensiblement de celui de la zone centrale des Etats-Unis d'Amerique
ou des rigions centrale et mdridionale d'Europe ; les vdtements
qu'on porte en ces contrees conviennent aussi au Japon. Un
nianteau impermeable, des souliers en caoutchouc, et un bon
parapluie, vu les frdquentes averses, rendent de bons services.
Interessante aussi la concordance des heures aux differents
miridiens. Pendant la traversee du Pacifique, le jour mondial
etant suppose commencer au point of l'on croise le 180* degre
de longitude, un jour complet est supprim6 a ce point pour les
voyageurs venant de 1'Est ; au contraire, un jour complet est
rCp6te pour ceux oui viennent d" I'Ouest. Pour ces derniers,
en supposant que l'on passe le 180* degrd un dimanche le jour
suivant se trouve Atre de nouveau un dimanche. Ils sont plus
heureux que ceux qui doivent passer juste deux VendredisSaints. Pour les voyageurs allant vers I'Orient,Le soleil se live
chaque jour plus tot que la veille ; c'est le contraire pour les
voyageurs allant vers l'Occident. Ainsi, lorsqu'il est midi a Tokio
(heure centrale du Japon), il est a Hongkong 11 a. m. (Ante Meridien, avant midi), Bombay 8.30 a.m., Paris 3 a.m. Berlin 4 a.m.,
Moscou 5 a.m., NewYork 10 p.m. du jour precedent. Rio de Janeiro 12 p.m. (minuit) du jour precedent. Tokio est done en
avance de 9 heures sur Paris.
Chemins de fer
Le reseau des chemins de fer est excellent, ialgrd les difficultes que cause l'6tat montagneux du pays. Toutes les villes,
les points importants sont desservis par les chemins de fer de
1'Etft, ou par ceux des Jignes privies qui s'y raccordent. Les
unes et les autres sont en accroissement constant. Les trains
rapides qui circulent sur les lignes principales 4 grandes distances possedent wagons-lits et wagons-restaurants, oui sont servis
d'excellents repas d l'europdenne, et sont munis de tous les perfectionnements destines a rendre le voyage agr6able. Des wagons-observatoires sont attelhs au train rapide spdcial de premiere et deuxibme classes, a places num6rotees, circulant entre
Tokio et Shimonoseki.
Dans tous les grands rapides, ily a des employes qui parlent anglais. Reconnaissables i un brassard rouge au bras gauche
ils donnent aux 6trangers les indications ddsir6es, les aident aux
changements de trains, se chargent de l'envoi des tlegrammes. etc... D'autres employes, au brassard bleu, rendent aux
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\oyageurs les menus services et tiennent propre I'interieur des
wagons.
La ponctualitl des trains selon 'lhoraire fait honneur i
Fadininistration. Elle est ) la nminuie. Si vous devez attendre
plus de cini ou dix minutes. vous pouvez vous dire qu'il y a eu
quelque part un accident. Beaucoup de trains ont tci6 electrifites : Tokio et Osaka ont leur 1 mitro a.
Les gares, dans les grandes villes, sunt ultra-modernes. Des
quais. larges et luonIs. des tscaliers nontubeux et commodes, aver
toutes les indications voulues, des guichets en nombre oh il est
ais•• d'acheter son billet. 11 est vrai qu'il y a toujours foule. mais
la plupart des gens out leur billet circulaire pour trois ou six
iois. P6ur niuiter on desiendre, vous pouvez prendre les escaliers roulants. qui rendent service. surtout quand la valise vous
pise. Q(ui a faiut on soif trouve ce qu'il veut aux nombreux buffets, et aux dixers kiosques, journaux et illustres. Si I'argent
\ous nianque pour vous payer un Pepsi-Cola, eh bien ! des rohimts d'eau do loione qualit6 sont lI pour vous desalterer sans
frais. ce ai quoi l'Eiurope n'a pas peut--tre pensd partout ?
Les bohbes allides pendant la guerre ont d6truit tien du
natPricl roulant et le Gouverneinent est trop pauvre pour pouxoir le remplacer assez \ite. Pourtant les trains sont nombreux.
A Maiko. oil j'habite petite localit6 d'environ six mille Ames. ofi
les express ne s'arritent pas, je puis cependant prendre le train
ou le tram tlectrique quatre-vingt-quatre fois par jour, de
i h. 50 A 23 I. 55. M1algr, cela, de 8 h. i 9 h. 30, et de 18 h.
A 21 h.. les trains sont bondes : ouvriers d'usine jeunes filles
de bureau allant travailler -i Kobe ou h Osaka, ttudiants et etudiantes se rendant par centaines A I'6cole... EL en 4td. aux heures de presse. il peut vous arriver a un arrit un peu brusque.
qu'une dernoiselJe vous tombe dessus et laisse sur votre soutane
blanche I'empreinte de ses liere rou;es. Plus d'un Europden
ainsi tamnponnd. a eu ensuite a subir des eoieres jalouses de sa
bonne woiti,. qui ne \oulait pas croire i un simple incident de
chemin de fer. II est. vrai que ce rouge s'enlýve difficilement de
votre dos ou de votre poitrine. On a nitme donrn des avis lAaver sn pate collante.
dessus dans !es journaux, mais le sexe continuera sans doute
Monnaie
L'unitd inonetaire japonaise est le yen. A cause de la d6faile. ita perdu considirablement de sa valeur. II valait avant
la guerre un derni dollar ambricain : aujourd'hui le dollar vaut
3601 yen. 100 yen font A peu pr',s 95 francs. 1.000 ven, une livre
sterlingi. II existe des billets de banque en coupures de 1.000.
500, 100 50. 55et 1 yen. La monnaic de inital contprend des pieces en 10. 5 et i yen. Depuis 1950. la valeur de l'argent japonais na pas cliang.
Poids et mnesures
.e systhme nmdtrique, en usage au Japon dis 1893, a etd
otficiellernent adopt6 en 1924. en remplacement de l'ancien systi:ne ddfinitiverment rejetd. Toutefois l'usage ne s'en generalisc(ra pas avant plusicurs annees. En attendant. les anciennes
i•n1tures japonaises sont toujours en usage.

Poids. - 1 kan (1.000 monaine), 3 kgs 750 :
mornet,.
600 gr. : 1 momme (10 fun), 3 gr. 75.

1 kin (160
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Mesures de capacitE. - 1 go : 1/5 de litre I; sh6 : 2 litres.
Mesures de longueur. - I shaku : 0 n. 30 ; I ken : 1 m. 8 ;
1 -li6 : 109 m. ; I ri : 4 kin.
Mesures de surface. - 1 ch6 : 99.17 ares ; 1 tan : 991,5
ctentiares : 1 tsubo : 3.305 centiares.
Quand on veut acheter une propriett6 maison ct jardin, le
\endeur japonais indique la surface en Isubo.
Lauyue
La Jangue japonaise est consideree par la plupart de sa\tlns comme une langue altnique, quelques-uns cependant la
tprekient pour une langue d'origine semitique. Tous sont d'ac-

cord pour dire qu'elle est agglutinante, c'est-A-dire qu'elle
i.tnore les flexions telles que dtclinaisons, conjugaisons et que,
pour inarquer le role des lmots dans la phrase, elle use de particules invariables s'accolant i ces mnots tgalement invariables.
La ]angue krite est tri-s differente du langage parlV. Elle
ii't-4 pas phonetique, c'est-h-dire qu'elle ne represente pas nBc(-ssaire!ient les.sons. Cette ecriture est venue de Chine priinitii\ement. L'idcriture littlraire Rtait surtout employee pour les
dtmrtnients officiels. Aujourd'hui, journaux, pdriodiques. livres et
dolcumnents officiels eux-mCrmes. sont tous 6crits dans le langiage
pairl6. Tous les Japonais cultives s'efforcent de parler le langage
en usage parrni les gens bien eduquds de Tokio. qui a diL
adopt6
par le ministire de l'Education. pour la nation entiire.
La langue kcrite a deux alphabets diffCrents, le Kcta-kana
un ecriture oblique. et le Hira-kana ou icriture cursive ; les
deuv \iennent plus ou moins de I'ecriture chinoise transformne.
I.P Kata-kana est souvent attribu6 h 1'invention d'un certain
Kibi-no-JM.akibi, du virl
siicle, ee qui est douteux. Le Hirakntl a Lt6 inventi au ix* siecle par le pretre bouddhiste Kobolihishi. que les Japonais tiennent pour un saint. Ces deux alphaiets sont faciles i apprendre, en deux ou trois jours, si votre
t.te est encore assez bonne, on les retient. Mais ne croyez pas
sa\iir lire avec cela. Tres peu de livres sont dcrits en Hira-kana
pur. et aucun n'est dcrit en seul Kata-kana. 'ous les livres imprimns sont un mIlange de caracteres chinois et de I'un ou de
l'antre sorte de Kana. C'est pour cela. si quelqu'un veut savoir
lirL ct ticrire. ii devra s'y appliquer pendant tdute sa vie, que
je lui souhaite longue, autrement il n'y arrivera jamais, et on
cornprendra par la que peu d'Europeens. quelques rares capacit,;'
exceptdes, arrivent A savoir lire et Ocrire comme un Japonais cultivE. Le missionnaire qui vient de Chine et connait pas
tral de caractbres chinois, est tout content, en arrivant par
exf-iple t Tokio, de trouver sur les banques et les magasins,
des inscriptions en gros caracteres chinois, qu'il sailt lire et
coimprendre. Il sera vite desenchant! quand il demandera & un
il tie comprendra
J;nilnais comment il prononce ces caractbres
plus ricn, chose qui m'est arriv6e djih hien souvent. Je vais
\isiter pour la premiere fois nos Soeurs prbs du Couvent des
Dancs du Sacr&-Cceur. Le tram 6lectrique s'arr6te A la station ;
j'y lis deux gros caracteres. qui se prononcent en chinois <( siao
lini ,,(petite foret). et le conducteur de crier : (( Obayashi,
Ob,:ayashi n et me voila frais avec mon siao linn, tout en pensant
avec indignation A la malheureuse tour de Babel.
La prononciation du japonais ne fait presque aucune difficultd pour I'Europeen. II n'y a pas tous les difflrents tons qu'a
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la langue chinoise. pour laquelle il faut avoir une oreille musicale pour pouvoir parler correctement et Wtre compris. De plus,
l'Anglais Hepburn a inventd une translittdration de I'alphabet
japonais qui est tres en usage, tres correcte et facile h apprendre. Cette translittration permet au missionnaire de lire sans
difficult6 les exangiles, Ie catdchisme et les prieres en usage
Pour J'Are Maria, par exemple, il suffit de vous le faire lire
une ou deux fois et \ous pouvez vous-meme ie lire et Utre compris par les chrdtiens. Le danger pour le debutant europeen est
qu'il est portld
mettre un accent l1 oi il n'en faut pas. Le
Japonais accentue tras peu. Un accent trop fort fait que le langage devient incoripruhensible. Tous les Europeens qui ignorent la langue. nettent par exemple I'accent quand ils disent
< Yokohama , sur le a de la troisieme syllabe ; le Japonais prononce les quatre syllabes sans aucun accent ; la ville d'Osaka
est prononcde par l'Europeen en mettant un fort accent sur le
,< a , de la deuxieme syllabe ; le Japonais n'y met aucun, ou
appuie un peu sur le premier
o Y. Mais il faut faire grandement attention sur la longueur des voyelles : a o, etc., autreiient, vous ferez de graves erreurs ; ainsi, par exemple :
, odori , veut dire a danser, ; le mmne molt Odori ,, mais les
deux < 0 ), longs signilient :
la grande rue ,. Vous dites
O-tori nasai, a prenez cela, s. v. p. ,, mais vous prononcez mal,
en inettant un , 0
long
(0-torinasai ,, qui signfie : « mais
entrez done ).
La langue japonaise a beaucoup d'autres curiosites. Ainsi,
beaucoup de roots, n'ont pas la distinction entre masculin et f6mninin, pluriel et singulier. Je dis « San
•
(sann), Monsieur, Madame. Mademoiselle, et cela Lune ou a plusieurs ; je dis t San a
au intdecin, a sa femme, A ma servante ou A !a Soeur Superieure, c'est le contexte de la phrase qui vous indique de qui je
parle. Curieuse est aussi la position des mots dans la phrase.
Ordinairenent. le genitif pricede le nominatif. I'adjectif le substantif, le substantif sa preposition, qu'on appelle ici a cause de
cela, la postposition. Vous dites en frangais : fermez la porte,
s.v.p. ; en japonais : Dozo, to-o o-shime kudasai ; s.v.p., la
porte fermez ; h oil le Francais dira : avez-vous beaucoup d'arbres dans xotre jardin, le Japonais dira : dans votre jardin, arbres beaucoup avoir ?
Le verbe japonais n'a ni personne ni nombre : j'ai, tu a-,
il a, nous avons, vous avez. ils ont, tout cela se dit par un seut
mot : iotsu. Le temps et la forme du verbe sont indiquds pir
la voyelle de la terminaison ou des suffixes. Ainsi : j'ai motsu.
j'aurai moto. j'ai eu motta. Ndgativement : ne pas avoir motanu. je n'aurai pas notsumai, je n'axais pas motanakatla, aie
mole, etc...
Le lan-age japonais abonde en formules de politesse, que
I'Europcen doit soigneusement apprendre ; elles sont d'un usage
coirtnun, mrnme dans la classe ouvriere ou paysanne. Impossible
d'en 6nurndrer ici seulement une partie ; voici done les plus
co:mmunes : good morning. Ohayo gozaimasu ; bonjour, Konniehi wa ; bonsoir. Komban uwa ; Bonne nuit. tOyasumi nasai ; an
rcvoir, Savonara. Pour dire : excusez de \ous avoir fait attendre, on dira ce c petit, mot : Omachidosana deshita, ou ; certaineteent se dit poliment : Kashikomarimashita,mot qui sonne
tres bien 5 l'oreille.
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Vient entin la question brulante de tous les jeunes missionnaires : , Le japonais est-il facile h apprendre ? , La r6ponse
sera : < Mon petit Pere, il vous faudra suer la-dessus et jamais
demordre. , On les envoie ordinairement pendant deux ou trois
amuies dans une ecole ; ils ont quatre ou cinq heures de classe
par jour. Avec cela ils arrivent assez vite a parler correctement
et . lire et 6crire passablement. Munis de ce bagage, ils peuvent se lancer dans le ministbre et continuer eux-m0ines B apprendre. II sera toujours vrai, ce mot que me disait un Pere
des Missions Etrangeres, qui est depuis vingt-cinq ans au Japon
et qui a la renomm6e de bien possdder la langue : N
Mon pau\re. oui, je sais pas mal le japonais, cependant mes premieres
dix auiees de ministbre, 6tant dans un petit poste, je ne faisais
qu'apprendre !a langue et A en perdre la tWte. Et aujourd'hui
encore quand un Japonais de la haute classe me parle, je ne
comprends que la moitie de ce qu'il dit. ) Ces paroles sont peutRtre peu encourageantes, pourtant il ne faut jamais rendre les
arnes. Je connais une fille portugaiso, petite niece d'une de nos
Souurs, qui a douze ans d'age parle tres bien ie franQais, Ianglais, le portugais et de plus, le japonais, et a encore sa tate
bien placee. Tous les dimanches, je dois biner et je dis la
deuxiitme messe, A 9 heures, a la paroisse de Tarumi. MAon ser\ant de messe est un joli garcon japonais de 10 ans, avec une
belle casquette jockey. Au dernier examen, il a eu une bonne
note pour !'allemand ; it se confesse & moi en anglais, et trois
minutes apres il se disputera avec son camarade, lui langant
des mots que je cherche vrainement dans mon gros dictionnaire
japonais, malgre ses quarante mille mots et expressions diffdrentes. Pour toute langue, si on veut la savoir, il faut s'y mettre.
Quand on aime sa Mission, on aime aussi avoir mal a la tete en
apprenant la langue du pays qu'on veut evang6liser.
Distractions et Sports
Les principales villes du Japon possedent toutes des thedtres cinemas et autres lieux de distractions. C'est h Kioto surtout qu'on peut assister a des reprdsentations de c No ),la danse
dramatique classique japonaise. La plupart de ces pieces datent
du xiv siecle ; il y en a huit cents differentes. La danse ,"Kayura n est plutut une danse religieuse, accompagnde de musique;
acteurs et actrices portent des masques. Trbs populaires sont
les danses c,Kabuki ,. La danseuse clante et joue en m8me
temps avec une balle. La danseuse est souvent un homme. Le
Marionnette-Thdatre est dgalement tres goilte. Les ,,Geishas a
sont les danseuses dans les banquets et maintes autres reunions
de societ6. Elles ont la renonmm6e d'etre les plus belles, les mieux
habillees. les plus intelligentes et raffindes filles du pays. Elles
portent un arrangement classique de cheveux le plus soigne, de
kimionos bariol6s, et de soie, et marchent sur des << getas ,
(souliers de bois verniss6s), munis parfois de petites clochettes. qui sonnent A leurs pas mesur&s et gracieux. Devenir une
Geisha n'dtait pas facile auparavant. Elle devait frdquenter
'academie de Kioto oi pendant cinq ans, elle apprenait la musique, le chant, la danse. la litt6rature et la po6sie. Les 6trangers ne les tiennent pas en grande estime morale ; d'autres disent qu'on a exagerd sur ce point. Dans l'ancien temps une
Geisha. qui se laissait aller h trop d'intimitd avec un spectateur. etait expulsde imm6diatement de leur soci6et. Pourtant,
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en les vovant. dans les rues. surtout le soir. le visage peint et la
ddmarchei ondoyarte. se diriger \ers ies cabarets. oi elles charmerutl la sociele masculine. on a l'ilmpression qu'il doit etre diflicile de trou\er des sailtes parmni elles.
Des cinemias se trouxent un peu partout, niiiine dans les plus
rll
angers. surtout amelritains, ligurent
des films
i
petites xilles
aux prci',.ranities. aussi bien que les films japonais. En 1950, le
JapontJpsstdait deux mille six cents grands cinemas et six cent
cinquante millions de personnes environ les visitlrent dans la
seule tann-e. Les tililns jap"lnais sont, quant aux rmIours, lien
imloins rNprleensil)es que ceux qui vienuent de !'ttranger.
Le sport a toujnurs e't, tris en xogue au Japon. Des blancs.
its ilntappris : ba(ball, soft-ball, tennis, lable-lennis, ruyby.
foolibll, bakct ball. oulley ball. golf, canotage. patinage, ski
bo.re. etc... Intdressants pour l'tranger sout les deux sports bien
japinais. ie Judo et le Sumo.
La lutte Judo se fait entre doux athlltes eil trois manieres ditl'rentes. l.a premiiere coniste a prendre I'adversaire i
I'assaut t
le imettre par terre : la deuxii-me, a le prendre
d'uIIe manii're qu'il ne puisse plus se miiuvoir. et la troisieme.
a lui donner un coup qui le mette hors de combat. Ces lutteurý
appreient aussi c(irinent faire revenir I'adversaire. s'il a perdu
cmnllisaisance pendant le clombat, qui est assez violent.
L, .,umno est une espbce e boxe. lmais nloins violente que
la boxe anmlricaine. Les botxeurs ne portent qu'une toute peti!e cuiiltt.
Avant de coNinmencerr
i's pratiquent des rites
curicux. 11s so laent la houche axvec ie I'eau, jettent un peu do
sel par terre. et se placent ensuite face i face. arcroupis. les
deux mains. poings ferin;s, doivent toucher terre : ainsi ils se
:-rardent lixoiemint. attendant 1e monientl
\0oulu pour s'attaquer.
Auparavant. cette mllantruvre pouvait dureti une honne demiihI'ure. re qui ennuyait fort les spectateurs. mais les nouvelles
ri''t.les n lJou permettent que de se regarder pendant cinq minutes. Pendant la lutte ils ne peuvent toucher terre que par les
pieds. Di's que fI'u d'eux est forcr de toucher terre par un autre
llimnl'er flu r.
Iaus. -enoux. il est \aincu. II a perdu 6galeIrpsl.

m•v'nt s'il
4-t pouss6 hors du carrd dans lequel ils iuttent. Cette

i,,xe e-l (nIsoi peu iintiressante. cependant. heaucoup de gens v
\,,nt pour vir.
non pas tant [eur combat que la masse de leur
ihair. ear ce sont de vrais -dants. dont le poids minimum est de
II kitls, unai peut aller parfois jusqu'a 160 kilos.
F;aII'x s-nt les Japonais pour leur rapidit6 a la nage
plus dI'li a a-'an aux jeux inlernationaux. Ils brillent moini
jour e Ifootball : etant de nature un peu lourdauds. avec des
jalins courtes. ils sont presque toujours vaincus quand ils
jiluent 'Iontre uine Oquipe 4trangeire et dernierement, ils ont
'\oulu se imesurer avee une equipj
anglaise. mais ils perdirenl
;ilfreuise"ent dans chaque rencontre.
La Chasse
c i le gibier n'est pas trbs abondant au Japon

coi;ntr,

fort varie.

il est, par

compreiant un grand nombre d'especes dif-

fIreriltes : ours, sanwliers, cerfs. libvres, faisans ramiers, coqs
dc lIruyvre. cailles. bdcassines oies sauvages, canards et autres
hiliers d'eau.
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Priincipaux produits du Japon

1° Agriculture. - Seulement 15 % du territoire repretseiLte
lo partie culti\able, et le resle, done de loin la plus grande sujlirticie du pays. est occupe par les villes, villages, Inontagnes,
cours d'cau. lacs et fortls, et le terrain impropre hitoute culture.
La culture du riz. et celle du nuirier pour l'alinlentation du xer
it soie. exigent le travail ala main presque exclusivement ; de
I'cnIselencement i la recolte, les machines agricoles n'y trou\ent pas leur emplei. La partie arable est dixisee en un grand
rinnibre de parcelies giineralenwcnt de faible importance. En r6-ion de montagnes. of l'on cultive orge. bhE, etc., le terrain est
trup inorcele pour permettre 1'emiploi de machines ; !'agricullure. dans I'ile principale, s'etTectue dune encore aujourd'lui
d'apres les anciennes Inmthodes.
2° Sericiculture. - La sole grege est Ie principal article
d'exportation du Japon. repr6sentant environ 37 % du cliffre
total du commerce exterieur du pays. Le Japon fournit environl
WO% de la sole consonuinde dans le monde entier, la part de la
Chine n'etant que de 30 %.
Comime importance Ja sericiculture vient imnemdiatenlent
:tpr~s la culture du riz. Ce sont les regions Inontagneuses des
provinces de Nafaano, Aichi, Gumma, Saitanma, ct autres. qui
\iennent en tate pour la production de la soie. Les filatures du
.lapon sont d'une renoinmnee internationale pour ieur valeur technique et bonne qualite. La guerre avait ferine beaucoup de ces
filatures ; la paix revenue, on s'est mis de nouveau au travail.
En 1949. le total des balles monta dtji it161.7ii0.
3° Thd. - La plantation du thd est originaire de Chine, oti
riventnient a etc retrouve un dictionnaire, qui date selon les
;rudits de quatre miille ans avant Notre-Seigneur, il parle ddjc
outllh. On croit gtenealement que les premi'nires feuilles de thd
'ihinois ont ete apporties au Japon par les ambassadeurs du
iiays auprus des empereurs chinois de la dynastie de Tang. 11
ss.nible plus stir que le prt-tre bouddhiste Saicho. au retour de
Pss6tudes en Chine, aurait apport6 en 1805, quelques graines
de la prdcieuse plante et les aurait senides pres de Kioto. Le
chiffre de la production du thl. comme le chitfre de son exportation, ne \arie guere d'une annee a I'autre. Les principaux
centres de production du fameux the vert sont les provinces de
Shizuoka et de Miye. La province de Kioto produit du thd pour
Uiji, au sud de Kioto. est renonmln
la consommation indigbne
pour la production d'un the de choix de saveur sptciale, tres
estimr
des Japonais. Le m6rite du the japonais consiste dans
la sa\eur earactristique qui se conserve longtemps. Des essais
dans les laboratoires du pays et de I'etranger ont montr6 que
le the du Japon contient une precieuse vitamine qui ne se trouve
pas dans le thd noir. Pour voir des pieds de the. je n'ai point
besoin d'aller loin, nous en avons dans notre jardin.
4° Peche. - Avec la longue Rtendue de ses c6tes maritiIins. avec sa richesse en rivieres, lacs, torrents, le Japon est un
adn•irable pays de piche. Le poisson 6tant au Japon un aliment
de trbs grande consommation. I'industrie de la peche y a toujours etd tres importante. En raison de mers A des latitudes diffirentes, les eaux japonaises abondent en poissons d'une extreme
dixersit6 d'especes : on en connait actuellement plus de douze
cents. Rien de plus interessant que de visiter au bon matin les
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marchtis de poisson ; on y voit de tres curieux specimens. Les
huitres ne coftent presque rien ; pour 50 yen, la portion est
largement suffisante pour deux personnes. Quand je prends
parfois le train le matin A 4 h. 50, A Maiko, trente B quarante
pecheurs. tous de forts gaillards, chargds de caisses de zinc,
pleines de poisson pris la nuit montent aussi, pour le porter au
de KobW. L'6tranger, A table, peu habitue au poisson, s'y
marcht
contre-coeur, mais il y prend vite gout.
met au commenceennt
Certaines especes soot excellentes ; on les prefere a la viande.
5" Forets.- Les montagnes du Japon au contraire de celles
du continent asiatique, sont la plupart couvertes d'4paisses forets ; cette particularite qui constitue un des charmes du
paysage, est due a I'abondance des pluies.
La guerre a Imallieureusenient fait bien des victimes parmi
ces forfts ; dinnonibrabies trones d'arbres servirent & la construction des fortifications contre I'envahisseur. qu'on sentait
\enir. Aujuurd'hui. on se demande s'il sera jamais possible de
reboiser les \ersants de montagues dont on voit les flancs denudes. Les frdqucntes pluies. parfois torrentielles, creusent visiblement cette terre jaune, qui n'a plus de quoi se defendre.
6V Elevage. Bien qu'en progres, tres marqu6 actuellement, 1'elevage du betail n'est pas encore tres d6veloppd au
Japon. Les dogmes religieux bouddhistes et shintoistes interdisant I'usage de la viande. sont certainement en grande partie
responsables du peu d'int6ert accord6 ) 1'Flevage jusqu'a ces
dernieres annees. oi la consommation sans cesse accrue de
viande. lait et beurre, lui a donne une remarquable impulsion,
notamment pour la production du lait. Un autre facteur d6favorable est la raret6 des terrains de opture dans ce pays. C'est
dans les olaines herbeuses du Hokkaido, celles de Niikappu et
du nord de l'ile centrale que se trouvent les grandes fermes
d'elevage. Les statistiques officielles de 19T52 donnaient pour le
Hokkaido seul : 53.182 vaches A lait, 266.044 chevaux, 48.702
pores, 13.529 chevres et 143.386 moutons. Le Gouvernement a
fourni A I'Olevage une aide prdcieuse en important de 1'6tranger dans ses fermes d'essai, des sujets choisis parmi les meilleures races de chevaux, de gros betail et de moutons, en vue
de I'amelioration des races indigenes.
7° Industrie miniere. - La production de minerai n'est pas
coitsiderable au Japon, en comparaison d'autres pays. Les mines principales sont les suivantes : or, argent, cuivre, fer. Quant
A ces dernieres, de vastes depots de sable ferrugineux se trouvent dans la baie de Kuji. sur la cote du Pacifique au nord du
Japon. Lorsque l'exploitation aura atteint son plein reridement,
grace a un nouveau procddd, reemment inventd, pour la fonte
de ce mineral, le Japon pourra entierement subvenir A ses propres besoins en fer. La production de l'acier a Mtd en 1938 de
4.900.000 tonnes et celle de la fonte, de 4.300.000. Bien que les
bombes allides aient d6truit de vastes usines, pas encore reconstruites, faute de capitaux, la production en 1950 a Wte pour
l'acier de 3.200.000 tonnes, et celle de la fonte de 2.000.000. Les d6pOts sulfureux abandent au Japon. Les plus riches
ayant une reneur d'au moins 40 % en soufre se trouvent sur
la rgion cotiBre de la mer du Japon. Tout le monde connalt le
Yd-san (montagne de soufre), dont le cratkre emet continuelle-
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ment de hautes fumees sulfureuses. Les rochers volcaniques
sont souvent d'un aspect fantastique.
8" Electricitd. - Grace a la nature accidentee de son sol
et i l'abondance des pluies, le Japon est riche en chutes d'eau,
dont une grande partie peut etre utilisde pour la production
d'iiectricite. En 1952, le courant d'une force de 36.000 millions
de kilowatts, depassant largement celle d'avant-guerre. alimentait les chemins de for Mlectriques et les moteurs employes par
di\erses industries, teintureries, tissage, industries m6caniques,
produits alimentaires, industrie chimique. mines, raffineries,
etc... Les etrangers venus au Japon ne cachent pas leur surprise
de voir, meme dans de tres modestes hameaux de pecheurs, les
rues et les maisons dclairees ha I'lectrieite, alors que dans leurs
propres pays, des agglom6rations plus importantes n'ont pas
encore l'eclairage Blectrique.
C est en 1891 que fut installe au Japon la premiere usine
hydro-ilectrique, pres du lac Biwa ; depuis lors beaucoup d'autres usines de ce genre ont dtd cre6es. Pour la premiere fois
dans ce pays la transmission A grande distance de courant a
haute tension fut r4alisde aves succes en 1899, du lac Inawashiro a Koriyama (15 miles). Toutes les grandes et moyennes
villes, beaucoup de villages importants possedent des tramways
electriques. Certaines sections des Chemins de fer de I'Etat japonais sont Blectrifides et on travaille actuellement B 1'6lectrification de plusieurs autres.
9* Filatures. - Cette industrie, qui travaille une matiere
importee, est l'une des plus importantes du Japon. Les fils les
plus grossiers sont employes pour la fabrication des cotonnades
japonaises ; 70 % de la production sert A la consomrnation indigene. le reste est export6. jadis principalement en Chine. Les
plu;' importantes filatures de coton se trouvent a Osaka, je plus
grand centre industriel du Japon.
*Si en 1941, le Japon possddait 13.200.000 broches, il n'en
avait plus que 2.690.000 apres la d6faite. Autant que possible. on
se remit au travail, l'AmBrique fournissait le coton. En 1950.
le rendement des filatures atteignsit les 57 % d'avant-guerre.
Pour l'exportation des articles de coton. le Japon tient en 1952,
aprcs l'Am6rique et l'Angleterre, la troisieme place dans le
monde.
10* Jouets. - Des jouets de toutes sortes sont fabriqu6s en
fort grande quantit6 pour la vente au Japon m6me, et pour l'exportation. D'abord, travail de petits artisans a. domicile, cette
fabrication s'est rapidement industrialisee ; les centres de production en sont Tokio, Kioto, Osaka et Nagoya. Chaque r6gion a
sa fabrication spdciale : Tokio, en celluloid, fer-blanc, caoutchouc : Osaka, en dtoffe et papier ; Kioto, en fine porcelaine et
figurines artistiques : la jeune fille en kimono, tenant un parasol
japonais a beaucoup de suc.cs aupres des Europdens.
11° Industrie mlcanique. - Depuis scz debuts, qui remontent A quelque soixante-dix ans, cette industrie a fait de merveilleux progres. II suffira d'6num6rer les principales. Depuis
1895, ofi furent construits les premiers vaisseaux en acier de
plus de 1.000 tonnes la construction navale a fait dans ce pays
d'immenses progres.'En 1944, le Japon avait une flotte de six
cent quinze bateaux en acier, ou 1.580.000 tonnes. Cette flotte a
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.LIentiereiient a;dantie pendant la guerre. En 1949, recumuI eniia la reconsruction tics usines grandement

endounihagles.

Aujourd'hui. le Japon jpossude deja plus de quatre-vingt-dix
clihntiers lnaalS, ave unle capacit. de 800.000 tonnes par an.
Coiltie le Ja;Ion vit surtout de son industrie et de son comllmere, on couiipreid que I(- (iGouerneinent pousse A la reconstruction de .a lltte coumlierciale. En 1952. le Japon a construit

iluatrce-vingt-douze illuo aux bateaux. representant 608.373
toines. \enant. apres I'Anglete're.. en deuxieime place dans le
iJiunde pour les nIou\ elles construc-tions. II travaille inmme dcji
pour eIuautlrs nations, l'Amerique y comprise, surtout pour
(reui ro'earde les bateaux-citernes.
Le mattriel roulant des chemins de fer suit de pres la cnistruction ina\ale. I.es nouveaux types de locomotivs., wagons et
\oitures .lectriiques sur les Chemlins de fer de I'Etat japonais
out tous 6ir construits au Japon nimtie. Malgr6 la grande destruction de la -uerre, on est toinnii, de trouver, si peu de temps
apnrs. un ri-scau si parfait et si \aste. La production des usines
spicialisdes en lette industrie a 6t1 en 1952 : 440 locomotives- i
\xapeur, l it locuiintllies ;i•tctriques. 1.600( wagons ct 8.150 fourguns.
La fabrication d'automobiles compte A peine vingt ans. .e
plus haut rendeinent a et6 atteint en 1941 axec 44.000 voitures.
.\pri's guerre, cette industrie souffre du manque de matiore preniiire. VNanioins. elle emploie 60.000 ouvriers et en 1952. les
usines ont livrd 15.00•( automobiles de toule sorte. Dans la soiule
\ille d'Osaka, par exeinple, circulent 60.000 autos. Une specialite est le
Ie Bata-bata , carnionnette A trois roues, trEs 16gere,
pas bien chere, fort pratique pour le transport de marchandises
et lien adaptde aux conditions du pays. En 1950, le Japon a fahriqud 300.i00 de cos voitures.
11 faudrait citer i~alement la fabrication de turbines It apeur, nloteurs Diesel pour navires, machines textiles, machiles
a coudre. bicyclettes, instruments optiques, etc..' Notons en passant le fait que presque tous les soldats amrnicains se paient
un appareil photolgraphique. In Japonais a inventd, apr&s la
guuerre, un objectif qui surpasse ceux des autres pays. Ecoles
On juge souxent la civilisation d'un peuple sur J!'ducation qu'une nation donne A ses enfants. Sur ce point, le Japon
est szrcement A compter parmi les premiers. Partout on rencontrides 6coles modernes. bien adrdes, avec de grands terrains de
jeux. L'ccole primaire pendant six ans. et la secondaire pendant
trois ans, sont obligatoires pour les deux sexes. Les illettrds
n'existent pas au Japon. Les parents sacrifient tout pour 1'dducation de leurs enfants. Et il faut le dire. le petit japonais va
a l'ecole avec joie ; il v reste de 8 h. 50 du matin jusqu'A 15 h.,
prenant avec lui son (<bento ), petite boite de zinc dans laquelle
se trouve son diner. qu'on r6chauffera a l'ecole. Presque toute
ia jounesse va A l'ecole jusqu'a dix-sept ou dix-huit ans, et beau,-oup plus longlemps. Cette jeunesse a vraiment grand faim du
savoir et dcvore les livres. De nouvelles lois d'dducation sont
en vigueur depuis 1947. Elles sont basies en partie sur celles
d'Amnrique. Une de ces lois donne pour but fondamental de
l';ducation le principe suivant : ( Nous devons viser dans 1'dducation de la jeunesse la dignit6 individuelle et la pr6paration de
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citoyens qui cherchent la veritR et la paix. En mýime temps,
nous devons faire de notre mieux pour favoriser un systlnme
educatif qui donne A notre jeunesse une culture universelle, qui
respecte droits et hesoins de chaque enfant. ,
Dans ces ecoles, la clientele ne manque pas. Citons quelques
chiffres (1952) :
1° Ecoles primaires. 21.313 ecoles, avec 11.419.267 enfants, sensiblement autant de filles que de garcons. de. 6 A 12
ans. Hors des matibres ordinaires cnseigndes de toute dcole, on
tUicle de diriger chaque enfant, selon ses gofits et capacites,
vers un nmtier. Le maitre lui enseigne un tas de petits trues
pratiques, qu'il est bon de savoir. Et ainsi on reste 6tonnw de
voir tant de gens qui savent reparer bien des choses dans leur
mlaison. Notre jardinier, par exemple, ne plante pas seulement
des choux de toute sorte, mais it est a I'occasion menuisier,
nmaon, ferblantier ; il nous fait portes, grillages, escalier en ciment, etc... L'dducation japonaise littdraire et tout ensemble pratique pour la vie, merite de sinceres eloges.
20 Ecoles secondaires. - Infdrieure : 12.328 coles, avec
5.127.927 dleves, garcons et filles en noibre presque edal, de
12 a 15 ans. - Supdrieure : 2.968 Bcoles. avec 2.190.992 61Bves,
dont 1.341.620 garcons. L'ancien systeme dans ces 6coles pour
1'education des filles visait surtout a en faire de bonnes m6nageres et mattresses de maison. Aujourd'hui, la libertd ddieocratique, un peu impos6e par les vainqueurs, leur donne une cdducation egale aux garcons et bientSt nous aurous des jeunes filles
qui. a vingt ans, parleront anglais et discuteront sur la trigoriometrie, mais l'omelette pour le mari sera probablement moins
rteussie.
3' CollBges et Universiies. - Trois cent quatre-vingt-trois
Colleges de hautes etudes et Universits, avec 349.489 inscrits,
dont 44.979 6tudiantes. Ce chiffre reprdsente le maximum que
ces Universitis peuvent recevoir. Chaque annee, aux examens
d'inscription beaucoup trop se prdsentent. Cette annee plus de
1.300 jeunes gens subirent cet examen B une Universitd d'Osaka
et 250 seulement pouvaient. etre recus ; faute de place, les autres
doivent chercher fortune ailleurs.
II fait souvent piti6 de voir cette jeunesse etudiante. Beaucoup out l'air sous-alimentd. Aprbs un semestre d'etudes, pendant les vacances, deux fois par an, la plupart parmi eux cherchent du travail pour gagner un peu d'argent. Ainsi mon professeur de japonais, 6tudiant A i'Universitd dentaire, pendant
ses vacances, transporte des caisses de bougies, de 8 h. 30 du
matin a 17 heures, ayant une heure de repos A midi. Pour cela
le jeune homme gagne 200 yen par jour (190 fr.), ce qui est
bien peu pour ses jambes et son dos fatigu6s A l'exces. Ses deux
frWres sont 6galement au College. La famille n'est pas riche et
les frais d'dcolage assez considerables. Mon jeune homme est
heureux de pouvoir venir chaque soir. de 18 a 19 heures, pour
me faire la classe, je le paie 1.500 yen par mois. Sa famille
habite a Tarumi, a cinq minutes de Maiko. Pour se rendre A
l'Universite, il lui faut tous les jours deux heures de train pour
aller et autant pour retourner. AprBs ses cours, i],vient directement chez moi. A 7 h. 30 du soir, il retourne chez lui, n'ayant
rien pris depuis son ddjeuner que le riz et quelques brins de
6gurnes de son " bento ). En s'en allant, apres la classe, il dit :
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a Saydnara ,,au revoir, et ajoute parfois : j'ai ddjt faim. Je !ui
ai propose du pain et des fruits ; il refuse toujours par politesse. Et combien d'autres 6tudiants sont dans des conditions
encore moins favorables. Il est vrai que , 1'esprit vaut plus que
le corps ,,pourtant le proverbe latin : , Mens sana in corpore
sano a, garde aussi toute sa valeur ; mais nos etudiants japonais, ce semble, n'y pensent pas assez. Peut-ktre faut-il approuver la r6ponse d'un m6eanicien, qui gagne bien ; je lui demandais pourquoi il n'avait pas continu6 ses etudes, et lui, avec un
malin sourire : a Oh ! Pere, j'ai prdf6r6 mon ventre a ma tWte,
et je m'en trouve tres bien ! a
Les Jardins d'enfants sont egalement florissants au Japon.
bien que facultatifs. De plus en plus on en ouvre. Les meres, qui
travaillent souvent dans une usine loin de leur maison, sont
heureuses de pouvoir contier leurs enfants a ces Btablissements.
En 1951 il y avait dejh 2.455 Jardins d'enfants, avec 244.423
inscrits de trois a six ans. Beaucoup d'enfants japonais vont
done, de 3 A 18 ans a l'ecole ; les 6tudiants d'Universitss jusqu'h 24 et 26 ans. Ils ne sont pas tous pousses par I'amour du
livre, mais comme un garcon de 14 ou 15 ans ne trouve guere
d'emploi, les parents pensent souvent qu'il vaut mieux leur faire
•continuer les etudes, et se serrent la ceinture pour pouvoir soutenir la depense. Une fois gradues, que feront-ils ? Sur 100.000
gradues. 80.000 sont sans emploi, ecrivait recemment un journal
japonais. Parmi ces m6contents, les propagandistes communistes ont beau jeu.

En excursion
Finissons le chapitre sur le pays en le sillonnant un peu. Le
Japon est une perle du Pacifique. Les 6trangers qui, en touristes, Iont parcouru du haut en bas, ne tarissent pas d'dloges.
Impossible d'6numnrer ici seulement les principales beautis.
Chaque province, chaque ville importante a son a guide * touristique, souvent de 500 a 600 pages. Parlons uniquement des
lieux que les 6trangers visitent de preference.
Tokio. - Tokio, capitale du Japon, est situde A peu pros
a tgale distance des extremitis nord et sud de 1'ile principale,
sur la cOte du Pacifique. Elle a aujourd'hui une population de
6.277.500 habitants. Pendant la guerre, elle a beaucoup souffert
des attaques adriennes. On y compta 167.000 morts ou blesses ;
2.862.000 souffrirent des dommages, ; 767.000 maisons brilees
ou fortement endommagdes. La reconstruction s'est faite tres
vite ; en 1950, les quatre cinquibmes des maisons 6taient reconstruites.
BAtie dans la vaste plaine de Musashino, h l'endroit oui
celle-ci rejoint la mer, elle possede cependant des quartiers
assez elevds. Des tramways la parcourent en tous sens ; une ligne
circulaire de trams 4lectriques la contourne sur toute sa peripherie. La partie occidentale de la ville est traversde par la
riviere Sumida, dont les rives sont, par endroits, planties de cerisiers. A la riviere et i la mer se raccordent des canaux fort
nombreux, par lesquels les sampans peuvent gagner des points
reculds a. Pintrrieur de la cite.
Le contraste entre 1'Orient et l'Occident 6clate aux yeux du
voyageur des sa sortie de la gare centrale : la station elle-mgme
est un imposant edifice de style occidental ; les batiments A huit
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etages qui lui font face, de l'autre c6t6 d'une vaste place, ne
different guere de ceux que l'on trouve partout dans toutes les
grandes villes du monde. Cependaut, un peu plus loin, le regard
rencontre les murs cyclopdens du Palais Impirial, surmontes
de pins centenaires, dont les troncs noueux et les branches tourmentees se penchent au-dessus des vieux fosses de l'enceinte.
I.'Empereur reside, depuis 1869, a Tokio. L'entree du pare et
Palais Imp6rial dtait auparavant interdite au public. Depuis la
fir de la derniere guerre, le public y est admis deux fois par
an, au jour du Nouvel An (1" janvier) et le 29 avril, jour de
naissance de I'Empereur regnant, pour lui offrir ses voeux. Ce
contraste entre I'Orient et l'Occident est la caractdristique de
Tokio. II se retrouve dans les mceurs de ses habitants, qui, tout
en acceptant pour leur vie matirielle, les innovations importees d'Occident, n'en ont pas moins garde leur facons de penser
et de sentir, propres a leur civilisation originale, vieille de vingtsix siecles.
Le pare de Hibiya se trouve en face de l'Hotel Imperial. Jardin de style occidental, les promeneurs y viennent admirer au
printemps cerisiers et azaldes en fleurs, et visiter a I'automne
son exposition de chrysanthemes.
Tres beau aussi, le pare de Shiba, possede plusieurs monuments remarquables. Le pare d'Ueno reVoit les habitants de la
capitale, surtout au moment de la floraison des cerisiers.
L'etang de Shinobazu, contigu au pare, est c6lbre pour ses lotus. dont les fleurs atteignent leur plein 6panouissement en
aouAt. Oin y trouve aussi nombre de temples, caractdristiques du
pays. chacun avec ses souvenirs d'histoire japonaise.
Tokio est aussi ville lettrde. Parmi ses Universites, citons
la Kcio-)-niversitd
i
), avec 8.000 etudiants. et a l'Unirersitide
Tokio ,. cette derniere Ia plus estimde au Japon, avec 14.000
teudiants.
Un btiment qui fait impression est celui de la Diete Nationale. Avec une hauteur de deux cent quinze pieds, il est la
maison la plus haute du Japon. Une belle tour japonaise domine la partie centrale. Il a fallu dix-huit ans et 25.800.000 yens
pour le construire, et I'achever en 1936.
Tris intdressante est la visite de grands magasins ohi se
trouvent rdunis les articles si originaux et divers d'ExtremeOrient. Tous les 6trangers connaissent la rue a Ginza ,, grande
avenue. ou se trouvent les plus attrayantes boutiques de la capitale.
Les restaurants a I'europdenne et a la japonaise sont nombreux. Certains plats du pays sont renommis, ainsi le ( torinabe ,, poulet cult avec des legumes dans un plat a friture ;
le tiempura ,, grosses crevettes avec diverses especes de poissons, frits au beurre, le , chikuyotei ,, anguilles grilldes ; le
o sashimi ,, poisson coupe en tranches que l'on mange cru. etc.
Vous po'lvez aussi gotter un plat de riz i la japonaise. Le riz.
vous ne le verrez d'abord pas. II est couvert de quinze h \ingt
specia'itrs diffdrentes : poissons, viandes. Idgumes, fleurs, etc...
Vous piena:z vos bitonnets et vous piquez dedans, vous y trouvez tous les gofts : sucrd, amer. vinaigrd, piquant, etc..., et \os
yeux mangent aussi, car toutes ces bonnes choses sont de toutes
couleurs et arrangdes pour plaire au convive. L'artistique arrangement des plats, ses couleurs, sont par le Japonais, plus apprdcids que ia saveur des mets. Alors, quand vous aurez fini, vous
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merci pour la fete,
direz a Madame : , G;ochisosara deshita ,,,
exet elle repondra en s'inclinant : a Osomatsusama deshitl ,,.
cusez, ce n'6tait ;rainent rien.
Dans les faubuurgs de Tokio. citons le temple Meiji, dedi6
i I'Empereur Meiji ; it comprend tout un ensemble d'editices de
pur style Shinto. dont ii est un des plus remarquables exemp!es. Des vastes ispaces qui l'entourent se degage une impressiou de grandeur et de sedrnite. Non loin du temple se trouve le
stade athl&tique de Meiji-jinyJu, un des plus grands edifices de
cc genre en Extrame-Orient, avec 55.000 sieges, une piscine pour
13.t00 spectateurs, une arene de boxe avec 20.000 sieges, etcKanmauura. - A Kamnkura, a 22 kilometres de Yokohama,
se trouve le c(*elbre u Daibutsu , (le Grand Bouddha), statue
de bronze colussale. d'une extraordinaire puissance d'expression,
eriýee en 1252. C'est la deuxieme en grandeur. La plus grande
est . Nara. au temple Todaiji. Elle est considdree comme la plus
grande statue en bronze dans le monde. Elle pese 452 tonnes.
mesure 53.5 pieds de hau.t la largeur des yeux est de 4 pieds,
le pouce mesure .,8 pieds. Cette statue est nmoins estimre commic
(eu\re d'art par les connaisseurs que celle de Kamakura.
Enoshiita. - Un traimway partant de la gare de Ktaiiahura
conduit 5 Katase (a environ six kilometres), d'oh I'on accdiil
par une longue passerelle de buis ia 'ile pittoresque aux c6tes
abruptes et denteldes d'Enoshima. On y vend de siduisants bibelots en nacre sculptee et gravde. Uine curioritd naturelle
qu'on ne manque jamais de visiter est la cdlibre grotte du Dra
gon, appelee aussi grotte de la DEesse Benten. Un large sentier y conduit en tra\ersant toute File. A I'entree de la grotte,
des pEcheurs plongent dans une crique. et. pour quelques sous
rapportent de grands coquillages du fond de la mer. On vous
ionitre aussi Ie temple de Ilyuko-ji. eleve h la memoire du celbre pr6tre bouddhiste Nichiren. A 'endroit meme oh il cIiappa
presque miraculeusement, selon une tradition, au glaive du
hourreau.
Yokosuka. une gare de la ligne passant h Kamakura. etait
auparavant un port de guerre important. A quinze cents mntres
de la gare se trouve le monume.nt fundraire du pilote Will
Adams. le premier Anglais venu au Japon, sur le navire Charity,
en 1600. Ses connaissances nautiques, surtout sa science des
constructions na\ales. furent trIs precieuses pour le Shogun
Ivyasu. qui le retint en une confortable captivit6 jusqu a sa inort,
qui survint en 1620.
Hakone. - A 55 kilometres de Yokohama se trouve la r&gion de Hakone, cPlebre pour ses sources chaudes, son climat
vivifiant, ses splendides paysages. Toute cette region, appelde
communeinent les Monts de Hakone.: est le cratere d'un volcan
dteint.
Le lac Ashi-no-ko, N une altitude de plus de 700 metres. est
.dlibre pour F'image renversee qu'il offre du Mont Fuji par
temps clair. Une avenue bordde de cedres magnifiques mene en
-uivant le bord du lac h ]'emplacement de 1'ancienne a porteharriere de Hakone , of. an temps de la f6odalit, on s'enqu6rait rigoureusement de l'identit6 des voyageurs.
Dans le voisinage sont les sources chaudes de Sokokura,
Kiqn, et Dagoshima ; plus loin on arrive a Kowaki-dani, appelI
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aussi , Grand Enfer n, a cause de ses nonmbreuses solfatares
d'oi s'dchappent vapeurs sulfureuses et eaux bouillantes. Parti
les cascades de cette rdgion, it faut citer celles de Chisuji-notaki ,,Cascade des 1.000 fils ,)et Tamadare-no-taki (, l'Ecran
de Crislal )).
Le Mont Fuji. Le splendide et sublime Mont Fuji, la
SMontagne Nationale a du Japon, dont il est le sonnuet le pius
eleve. est ctelbre dans le monde entier pour sa parfaite beaut6.
Soin i'ine rdgulier s'edlve a 12.395 pieds au-dessus du niveau de
la mucr.
I.es Japonais ont un vrai culte pour le Mont Fuji. Son
image se trouve dans toutes les maisons, sur d'innombrables
photos et objets de curiosite, et pour les poetes, en commentaut par 1'Empereur lui-mneme il est le thtiee favori. La maisonnette japonaise que j'habite a de lui une belle peinture a
'liuile que I'ancien proprietaire a laissee. En Atd, quand la sueur
me coule sur le dos, je regarde mon a Fuji-san n (montagne).
Son pic couvert de neige, la riviere avee son eau glaciale et la
belle fourt autour, me donnent une impression de fraicheur !
Auparavant Je .~ont Fuji crachait feu et lave. Depuis en\iron deux cents ans ce volcan est 6teint ; au sommet, le cratere. presque circulaire a 590 yards (yard : 0 m. 91) de diam&tre ; les flancs du Fuji sont tres visitds par les botanistes. Ils y
cut deja recueilli plus de 1.200 especes de plantes.
Chaque annie, en juillet et Ln aott. d'innombrables pelerins ou simples excursionnistes gravissent les pentes de la Montagne Sainte pour jouir du magnifique panorama qu'offre son
somiiet, surtout au lever du soleil. Pour le gravir h pied, ii
faut neuf heures, mais la plupart des gens vont en auto ou
autocar, qui menent assez pris du sommet.
.ikko. - Un proverbe japonais dit : t Ne prononcez pas le
mot a miagnifique , si vous n'avez pas encore vu Nikko. a Temples soumpueux, avenues de cedres giants, lacs, cascades, merveilles de la nature et de l'art reunies en abondance & Nikkc
soulvienit I'admiration enthousiaste des 6trangers comme des
Japunais. La nature y est particulibrement belle, en mai, dpoque
de la Iloraison des azaldes roses sauvages, et en automne (fin
septembre-milieu d'octobre), lorsque les 6rables sont parvenus
i leur pleine splendeur.
'arini les nombreux lieux a visiter, citons seulement : le
nmausol'; de
dleyasu, I'illustre premier Shogun Tokugawa, et celui de son petit-fils lemisu, presque aussi c6ilbre. Une procession en costumes anciens a lieu chaque annie, le 17 mai ; elle
constitue un spectacle des plus curieux.
Le Pont Sacrd (Mihashi), en laque rouge, appeld aussi
t Pont des Dieux ,,conduisant aux temples, franchit d'un seul
jet le lorrent Daya. A visiter encore les cascades de Kirifuri,
lrami. etc... Gammangafuchi, le sentier qui longe le torrent
houillonnant est bord6 de vieilles statues en pierre d'Amida
Butsu. Beaucoup de gens vont voir le lac Chuzenji, situd A
4.194 picds ; sur le trajet la cascade de Kegon. par laquelle
s'dcouleht les eaux du lae, reste une des merveilles naturelles
de la region.
En continuant au dell de Chuzenji, on arrive au ravissant
lac de Yuimoto. De la route, on apergoit les deux ctlbres cascades u ia Tlte du Dragon , et la a Cascade d'eau chaude n. Les
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fleurs et les essences forestieres qui entourent le lac donnent I
cette region une incomparable splendeur. Notons en passant que
la region de Nikko contient une vingtaine de sources chaudes.
Matsushima. - Matsushima (lle des Pins), fait partie de
l'ensemble des deux cent quarante-neuf ilots aux noms souvent
bizarres et curieux. Get archipel passe pour I'un des trois paysages les plus beaux du Japon. L'cil voil de-ci de-lA de simples
pies qui mniergent. Le voyageur rencontre aussi des iles dont
quelques-unes sont habilees. Beaucoup, sous Faction seculaire
des vagues, out pris des formes fantastiques ; les flots out creus6
grottes, arches, tunnels. Sur la plupart des i!ots, des pins se
contentant d'un terrain aride, ont pouss6 dans des postures sau\ages et baroques, qui ajoutent au charme de la vegetation.
Parmi les nombreuses curiositds des environs citons le temple de Zuigyauji, avec les extraordinaires grottes au long du chcmin qui y conduit. I'armi les tresors du temple, il y a une armoire en verre qui contient une paire de cand6labres en cristal
taille, offerts en 1615 par le Pape Paul V A Hosekura Tsunenaya,
qui en qualit4 d'ambassadeur de Date Masamune, fit le voyage
du Japon ahRjmne : ce fut en mInme temps la premiere travers-e
du Pacifique par un vaisseau japonais.
Lac Tow'ada. - Le iac Towada est une clarmante pie•s
d'eau douce, situee a une altitude tres 6lev6e I la limite do•s
provinces d'Akita et d'Aomori. Ce lac, le plus grand des lacs de
monLagne du Japon, niesure 10 kilomntres du Nord au Slid. et
9 kilometres d'Est en Ouest : sa surface est d'environ 37 kilonimtres carris. A 1.33. pieds au-dessus du niveau de la mer. la
temperature y est douce, m6me au fort de l'etd. Les superhes
montagnes qui I'encadrent, couvertes d'une luxuriante ve-g tation. ses pittoresques ilots couverts de pins donnent a ce lac un
incomparable attrait. On y vient aussi voir le superbe torrent
'Oiras., tout cn rapides et cascades, par lequel les eaux du lac
s'6coulent au fond d'une gorge sauvage. Dans les eaux du lac
abonde la fameuse truite , Wainai ,, qui attire les pytheurs A
la ligne.
Kioto. - Pendant plus de mille ans. jusqu'en 1868, Kioto
a Rtd la capitare du Japon ; aussi, la ville et toute la contrse
avoisinante sont-elles riches en souvenirs se rattachant aux
ev6nements historiques de cette longue p6riode : d'autre part,
les centaines de temples que l'on y trouve montrent combien
!a vie religieuse y fut, et y est. restie puissante.
En 794, I'Empereur Kammu choisit ce lieu pour l'emplacement de son palais et de sa capitale, dont le plan fut trac6 ýur
le modble de la citl chinoise de Sian-fou. La ville occupait jadis une etendue bien plus considdrable qu'aujourd'hui ; elle devint le centre de la civilisation et culture nationales et les arts
y furent Itrs florissants. Mais lorsque le pouvoir tomba aux
mains des samourais Kioto vit beaucoup de batailles, incendies
et massacres Maintenant, avec 1.101.854 habitants, elle demeure
une des plus peuplIes du Japon.
4 Cit6 classique ,, , Cite historique ,,
,
Cite des BeauxArts ,. Kioto conserve aujourd'hui son prestige d'autrefois, ear
eile est rest6e la ville du Couronuement des Empereurs : eile
porte encore toujours I'empreinte de sa gloire et de sa splendeur pass6es. Aussi cette ville est la plus visit6e des 6trangers
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ct I'on se fait une gloire de I'avoir vue. C'est I'Urbs Praeclara
du Japon.
Elle reste le centre des industries artistiques du pays, et ses
produits divers, surtout ceux du travail A la main, sont tres renomn6es : laques, soles broddes, soles brochees, kimonos, cloisonnes, porcelaines, bronzes, 6ventails, poupees, articles en bambou etc...
Parmi les nombreuses curiosites A voir, citons l'ancien Palais Impdrial, i Gosho », qui fut la demeure des Empereurs jusqu'A l'epoque de ia Restauration (1868) ; it se trouve dans une
enceinte qui couvre quelque quatorze hectares au milieu d'un
pare d'une centaine d'hectares, ouvert au public. Le palais ddtach6 Nijo, possede de splendides decorations murales, et fut la
residence des Shoguns Tokugawa ; c'est dans ce palais que 1'Empereur leiji publia I'6dit ordonnant la destruction du pouvoir
shogunal ; le Ginkaku-ji (Pavilion d'Argent) ; son jardin japonais est I'un des plus beaux qu'on puisse voir. Le Butoku-den
(Hall des vertus martiales) est une ecole d'escrime, de jujitsu
el de tir a l'arc. Le pare de Hakozaki, contient le Musee comniercial, la Bibliotheque publique, le Jardin zoologique. Le Shoren,-in (Pa!ais Awata) eul toujours pour chef-abbe, jusqu'a la
Restauration, un prince du sang. Le jardin du temple fut trace
par Soami et Enshu, c6llbres dessinateurs de jardins japonais.
Le Chion-in, grand .monastere bouddhiste, maison-mEre de la
secte JOdd, contient un grand nombre d'objets et peintures murales du plus haut intdrEt. Les membres de cette secte, pour
pou\oir se sauver et jouir des joies du Paradis apres la mort,
doivent reciter, nuit el jour, aussi souvent que possible. les
mots : Namu-Amida-Butsu Le pare de Maruyama est particulibrement beau au moment de la floraison des cerisiers surtout
le soir, lorsque un arbre gant, vieux de plus de quatre cents
ans. est 6claird avec des torches et des lumieres de diverses couleurs. La foule s'y presse, notamment A la veille du Nouvel-An,
autour du temple de Yasaka, pour recevoir des bonzes les cordes de pai!le enflammies au feu sacrd avec lesquelles on allumera dans chaque maison le a feu du bonheur n, pour la cuisson
du mets special du Nouvel-An, a ozoni ,, sorte de bouillon fait
avec du a mochi n (pAte de riz) et divers legumes. Le Sanjusangen-do, (Salle des 33 ken), ainsi nomm6 en raison des 33 intervalcls qui separent les piliers de sa facade, renferme 1.001 statues de bois de la ddesse bouddhiste Kannon, dont la statue principale, sculpt6e par le fameux Tankei, a huit pieds de haut.
Cornme elle est la bonti mmme qui vous accorde toute espkce de
graces. elle a 1.000 mains ; A vous de lui serrer celle que vous
pr6f6rez. Le Nishi-Hongan-ji, temple primatial de la puissante
secte Shinshu, qui compte plus de sept millions d'adhorents; et le
nHiashi-Hongan-ji, qui en posside plus de six millions, sont
deux merveilleux specimens de l'architecture bouddhiste japonaise et contienuent de trWs numbreux objets d'art, d'un grand
prix. Le To-ji, temple primatial de la secte classique Shingon,
cditbre pour ses richesses artistiques. sa pagode A cinq etages
et ses lotus. Le Kinkaku-ji (c Pavillon d'Or )), ainsi nomme
parce que son dtage supdrieur A I'interieur dtait jadis totalement recouvert d'or en feuille. On voil encore des traces de ce
plaquage d'or.
Nara. - Capitale du Japon durant les regnes de sept Empereurs. de 710 A 784, pdriode que l'on considere dans ce pays

-

168 -

cuillme celie du debut des arts et des lettres et des premieres
chroniques ecrites. Au teiups de sa plus parffite splendeur, .aro
occupait une itendue bien plus grande et avail un chiffre do
population beaucoup plus eteve qu'act',lleiieit : 77.866 en
1950. Les incendies et ravages du temps b.it abim6 ou d6truit
beaucoup de ses grands ýdifices anciens, ccpendant temples
houddhistes et sanctuaires shintoistes de la partie uii~ntale de
!a \ille sunt restCs i peu pros tels qu'ils Rtaient autrei•d, pf
Nuaruesl particuiiereiiment riche en objets rares et precieux d'une
epoque rdvolue.
Fameuux est le parc de Nara, d'environ 600 hectares, le
t,Fontainebleau du Japon ,.Cent cinquante-deux biches sacrees
appiiruisies y errent en libertW. II contient le Musee Imperial
des Beaux-Arts, qui poussde de tres remarquables collections
de peintures. Dans le temple Kasuga-wakamiya a lieu chaque
anive la danse sacree ieeKayura. Les danseuses sout habillkes
en blanc et en rouge, portant dans une nmain une branche du
(,a'kaki sacr' ,, Eurya ochnacea), et dans I'autre un 6ventail
et des cluchettes. Une musique coimposee de flites, harpes, flageolets et tambours les accompagne. Le temple Todai-ji, un des
sept grands temples de Nara, possede une cloche monumentale:
derriere ce temple se trouve le u Daibutsu-de ,,,qui abrite la
culossale statue en bronze du Bouddha, la plus grande de toutes
celles du Japon.
Dans les environs de Nara est le temple de Horyu-ji, construit if y a treize siecles, le plus ancien temple bouddhiste du
Japon et probablernent un des plus vieux ddifices en bois du
onude entier. II renferme des tresors artistiques sans prix.
Miyajima. - L'ile sainte de Miyajima (;,Ile du Sanctuaire '),, I'un des trois paysages classiques du Japon et I'un deplus beaux parmi les sites consacrds aux temples shintoistes,
doit sa cithbrit6 a son temple llsukushima qui. A mer haute.
parait flotter sur les eaux. Les bAtiments forment les trois cotes
d'un carre, qui offre, lorsque les multiples lanternes sont allumees un spectacle vraiment feerique. Pour une modique somine
on peut y assister a la danse de jeunes bonzesses. Des bichlapprivoisees errent en libert6 autour du temple.
Caverne d'Akiyoshi. - Ce sont des grottes ai stalactites
s'tteidaut. dit-on, sur neuf kilomitres, et que traverse un cours
d'eau limpiel. A un endroit tres profond, se trouve le , gouffre
du Dragou ,.Selon une tradition, un pretre bouddhiste s'y serait
jete, il y a quinze cents ans, en sacrifice au dragon, qui aurait
exauce ses prieres, souhaitant la pluie.
Stations thermales. - Elles sont fort nombreuses. Celles de
Misasa viennent au premier rang pour la quantitd d'6manations
de radium de ses sources chaudes. La temperature de ses eaux
varie de 45 A 86" Centigrades..
Une autre station thermale celbre est Beppu, situee sur la
c6te orientale de Kyushu. L'eau chaude naturelle, qui, A la gare
m6me. sert a la toilette des voyageurs. y coule en abondance.
Tout le monde en profite : habitations privees, ecoles, stations
de police, et meme la prison ont leurs installations de bains
chauds. Les solfatares et etangs* d'eaux bouillonnantes et fumantes qu'on trouve dans cette r6gion au nombre d'une douzaine
sont parmi les spectacles les plus etranges qu'on puisse voir.
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Les bains de sable au bord de la mer sont tris reputes pour leur
extraordinaire pouvoir curatif.
Volcans. -

L'eau chaude naturelle qu'on trouve dans tou-

tes les parties du Japon indique suffisamment que le Japon est
un pays de volcans, les uns 6teints, les autres en pleine activite.
Parmi ces derniers, le mont Aso dans les environs de Beppu,
monte b 5.238 pieds. Son cratere, sfirement un des plus grands,
mesure du nord au sud, 27 kilometres, et d'est en ouest, 16 kilometres, avec 110 kilometres de circonfcrence. Des fumdes noires. fort 4paisses, montent continuellement vers le ciel et sa lave
couvre toujours davantage les versants de la montagne et les
alentours. Les touristes disent que le Mont Aso est une des grandes merveilles de la nature, que U'aspect de son gigantesque cratere laisse au spectateur un souvenir ineffacable. De nombreuses sources chaudes se trouvent dans cette region, dont quelques-unes d'une puissance extraordinaire, ainsi par exemple.
le jet d'une d'entre elles s'lev6e a plus de 30 mntres de hauteur.
Le Mont Kirishima. -- Les alpinistes peuvent gravir le Mont
Kirishimna, situ6 aux contins des prdfectures de Kayoshima et de
Miyozaki, fameux pour ses admirables paysages alpestres, ses
sources chaudes et ses souvenirs mythologiques. II est formni de
deux cimes coniques : Takachiho-dake (5.194 pieds), et KarakIuti-dake (5.610 pieds), qui ont gard6 les traces de leur origine
volcanique : cratrre en activit6, plusieurs crateres 4teints, un
lac cratdrien et des sources chaudes. Le tour entier de ces sources chaudes prend six heures et demie. Pres du sommet se trouve
le cratere en druption. II a 6.560 pieds de circonf6rence et it
exhale continuellement des vapeurs sulfuriques. Sur le sommet
est drigd le a Ama-no-Sakahoko ), colonne de bronze de deux
pieds, que l'on croit gdndralement ,tre une relique des ages
prdhistoriques. Le sanctuaire shintoiste de Kirishima est dddi4d i
Ninigi-no-Mikoto, un des dieux les plus puissants de la mythologie japonaise.
Que d'autres beaut6s naturelles et frWquent6es par les 6trangers pourraient Etre ici 6numrrees. Il est vrai que le missionnaire n'a gubre de loisir de les visiter. son champ d'action est
ailleurs et I'int6resse davantage. Cependant. mer. montagnes.
pagodes et jolies citds, il les trouvera un peu partout sur son
chentin. II ne lui est pas defendu d'ouvrir les yeux et de louer
le Createur, qui a mis sur cette parcelle du globe tant de belles
choses : c Laudate nomen Domini, nam ipse jussit et creata
sunt (,ps. 148).
Qu'ils louent le nom du Seigneur
Celui qui d'un mot leur donna l'dtre
Qui les 6tablit pour toujours et pour les siecles
Portant une loi qui ne passera pas.
.aiko (Japon), mai 1953.
Louis REINPRECHT.

'A suivre.)
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CACHAN
SCEUR THERISE, d6cor6e
A I'occasion de la remise de la Legion d'honneur d Saeur
Thdrese, le dimanche 11 octobre 1953, le Journal de Cachan (oct
1953), souligne et relate cette touchante cerdmonie. EUe traduit,
Id comme aillturs, la profonde gratitude de toute une population
decant cet incessant et humble ddcouement de plus de cinquantesix ans !
Grdce d une plume amie, le Journal rappelle discrdtement
aux recents citoyens de Cachan le passe charitable - trop oublid - de cette Maison Saint-Joseph. Ces lignes sur un siBcle de
devoueiment - cent ans dejad ! - quel sillaye de charitd (Cf.
Remarques de 1898, pp. 138-150, et 1891, pp. 101-104). Cette
evocation est tout a sa place dans les Annales qui, entr'autres
buts, engrangent soucenirs et histoire.
Sceur Therese... Qui ne la connait dans notre cite ? Depuis
cinquante-six ans. -:a petite silhouette circule dans nos immeubles populeux et dans les maisonnettes de notre banlieue verte.
Son bon awne a-t-il pu compter le nombre des malades qu'elle
a soignds. des morts qu'elle a ensevelis, des malheureux qu'elle
a reconfortes, des pauvres qu'elle a vetus et nourris, de tous
ceux qu'elle a rkconcilids a\ec Dieu avant le grand passage ? On
raconte que lorsqu'elle arriva de la rue du Bac, sous sa premiere cornette. la superieure d'alors, de taille imposante et majestueuse, la trouva bien petite... Avec cette apparence fragile,
pourrait-elle assurmer le rude service des orphelins, puis celui des
maiades ? Or. depuis plus d'un demi-siecle, elle circule par tous
les temps, cette chbre Soeur Tilh6rse, avec son bon sourire qui
reconforte. son gros panier plein de secours et ses yeux clairs
cornme ceux d'un enfant... Jamais elle n'a refuse un service, ni
jour, ni nuit. Si le Christ a promis le eiel a un verre d'eau donn6
en son nom, quel ciel reserve-t-il h < notre Seur Therese , ?...
Mais en attendant le jour de la rdc6mpense, c'est Cachan
qui veut lui dire merci. Et c'est pourquoi la Croix de la Legion
d'honneur a rtd attribule a cette vaillante octog6naire qui s'est
identilice depuis si longtemps avec le peuple de Cachan.
C'est le dimanche 11 octobre, que l'insigne decoration lui
sera remise, A 11 h. 30 dans la salle paroissiale, 38, avenue Dumotel, en presence de Son Excellence Monseigneur Leclerc, 6\eque auxiliairp de Paris, par M. Paul Bacon. ministre du Travail,
apreS la messe d'action de graces qui sera cdelbree & 10 h. 30.
Toute la paroisse sera lI. Mien str !
Soeur Th6irse n'est nullement impressionnde par la cerdmonie qui se prepare ; elle ne r6alise pas tres bien qu'elle doit
en etre I'heroine... Ce qui la preoccupe bien davantage, ce sont
ses amis les pauvres qu'elle continue d'aller visiter malgr6 ses
yeux qui ne voient plus guere... Elle ne peut plus les soigner,
bien sOr, mais elle peut encore consoler, encourager, sourire et
parler du Bon Dieu. Et de cela, elle le pourra se passer jusqu'.
son dernier soupir. Si elle ne voit plus tres bien sa route ne
connait-elle pas par cceur toutes les maisons de ses amis ?... Et
c est sirement h leur lourde croix a eux, qu'elle pensera encore
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lorsqu'on 6pinglera sur sa guimpe blanche, au nom du Gouvernement frangais, cette croix si bien mdrit6e de la I.gion
d'honneur.
NOTRE MAISON

SAINT-JOSEPH

N'est-ce pas ainsi que nous pouvons la qualifier, cette
grande maison, si connue de nous tous ?... Quel est le paroissien
de Cachan qui n'a pas eu l'occasion de monter vers cette imposante facade ,encadrde de la verdure de son pare, bien digagýe
de l'Unorme aquedue avec lequel elle voisine ?... Processions
chantantes de la Fete-Dieu, kermesses joyeuses et animies, seances familiales dans la grande salle, autant de motifs de se diriger vers la rue des Tournelles...
Des deux communes d'Arcueil et de Cachan, dont elle ddlimite presque le territoire, chaque jour viennent les nombreux
clients du Dispensaire, les mamans portant leurs nourrissons.
Tous les dges de la vie y'y c6toient : enfants des classes accourant de tous les environs, bambins du Jardin d'Enfants, personnes dgees venant finir dans cette oasis de paix une vie solitaire...
Mais connaissez-vous l'histoire de t notre Maison Saintest sorti le
Joseph ) ? Savez-vous de quel , grain de seneve
grand arbre d'aujourd'hui ?... C'est une trop touchante histoire
pour que nous, les paroissiens de Cachan, nous n'en tournions
pas quelques pages a l'occasion d'un evenement qui va l'enrichir d'un nouveau chapitre... Mais patience ! Remuons d'abord
la poussiBre du passe...
1857... Un sikcle b~.snt6t... Le Curd d'Arcueil a demand6 i la
rue du Bac une fondation de quelques Swurs pour sa paroisse
de campagne. Car c'est bien dans la campagne qu'il se situe alors,
le village d'Arcueil qu'arrose la Bievre dans sa vallie agreste...
II paruait si loin de Paris, avec ses moulins poses dans ses prds
flevris...
'rois Swurs s'installent alors tant bien que mal dans un
pauvre local, au fond d'une cour (1).
Qu'importe le cadre si peu reluisant ?... Elles y apportent
sous leurs ailes blanches, avec leurs modestes bagages, les deux
granrdes richesses des filles de Monsieur Vincent : l'amour des
pauvres et la confiance en la Providence. Que leur manquerail-il ?...

Beaucoup de choses tout de meme... si nous en jugeons par
quelques d6tails authentiques notes dans la biographie de Swur
de .\arp, qui arrivait comme superieure d Arcueil, le 13 octobre
1859. Cette Parisiennedistingude avait tout quitt6 pour les pauvres du Bon Dieu : dans I'dme de son inconsolable mnre, le Pare
Lacordaire, grand ami de la fanille, avait verse les consolations
divines. La jeune Laure-Marie resterait leur joie et leur honneur, promettait 'illustre prddicateur...
En donnant d la jeune Superieure sa destination, la Supdrieure generale lui remit d la rue d Bane, la bourse de la Maison dc Cachan, avec ces paroles stupdfiantes :
- Voici, ma fille... Elle renferme 500 francs. Mais je dois
ajouter qu'ils sont dfis au boulanger !
rue

(1, Cette maison 6tait situee dans la rue qui est aujourd'hui la
aispail, a Arcueil.
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El coinme Swur de Narp restait silencieuse en glissaut la
bourse dans sa poche, sa supdrieure ajouta :
- Ayez confiance ! C'est dans la pauvretd que prosperent
les wucres de Dieu. II ne cous manquera pas !
Dicu tie dechit pas manquer en effet.
Mais la dose de confiance en la Providence devait dtre ddbordante !
Des le lendemain de son arrivce, la nouvelle Sup&rieure
s'dtonne que le service au refectoire soit si long... La pauvrc
uSwur de la cuisine lui explique :
- Ma Swur, nous n'acons qu'une casserole dans la maison..
Et, voiyez; ur quel fourneau je dois travailler...
C'etait une sorte de yril, garni de charbon de bois, sur lequel it faltait souffler de toutes ses forces pour arriver itobtenir un seiblant de cuisson.
M. de Narp surprit sa fille en contemplation decant ce fourneau primitif. Emu de pitie. il dotait des le soir mnime la petite
CommunautW d'une cuisinidre, tandis aque Mme de Narp, fixie
dcsorumais sur la situation de sa fille, commen,;ait d ddealiser
ses armoires... C'est que tout dtait itI'acenant dans la maison
d'Arcueil. Pas de linge. 1 f[allait chaque semaine aller au lavoir
coimmun etabli sur la Bievre, i quelques pas de Iaqueduc pour
poucoir faire face aux plus strictes nicessitis.
Mais Swur de Narp dtait de la trempe des femimes fortes de
t'Evangile qui iynorent le sens du mot , dCcouragement , Loin
de yimir sur tout ce qui lui manque, clle cherche des ressources pour arriver a recueillir toutes les fillettes du pays qui faisaient l'tcole buissonniire le lon de la Biecre et des haies verdoyantes. Queques imois apres son arrivce, elle parvient ddja i
lancer un ourroir qui sera bientdt reconnu d'utilitd publique.
uPis elle pense d une dcole. C'vtait une uutre affaire !
Sceur de Narp met le grand saint Joseph dans la partie, et
recite chaque jour ses litanies avec ses compaynes sur un ton
suppliant. Et le bon saint qui connut ici-bas. la vie dure, se penche sur la petite cotummunaut qui decide de donner son norn d
la umaison afin de garder son precieux patronage.
Voici les fillettes d l'dcole, les grandes c I'ouvroir... Comme
il serait bon aussi d'aroir une chapelle pour que le Bon Dieu
soft 1i present ! Intrepide, Swur de .arp s'en va visiter un important carrier d'Arcueil.
- Si vous voutez m'aider ci construire la maison du Bon
Dicu, je vous proinets, mon ami, que cos pierres seront changees
en or

.

L'histoire ne nous dit pas ce qu'il adcint des affaires du
carrier, mais Ic divin Maitre eut son tabernacle... et avec Lui.
les wruvres de zele ne pourraient-elles pas s'etendre encore ?...
Voici la guerre de 1870 qui 6clate. Les obus pleuvent sur la
maison d'Arcueil.. Pendant vinyt-deux nuits de suite, il faut descendre dans la cave pour se mettre a I'abri A trois reprises, les
commandants des forts de Bicetre et de Montrouge viennent
sommer les Swurs de partir, car le danger est vraiment trap
grand.
- Partir ? c'est impossible, rdpondent-elles ; comment laisser nos pauvres ? nos malades ?...

Entre deux batailles, une Saur grande et forte se risquait
au dehors, pour ramasser les blessds et les morts... pour soigner
et ensevelir...
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Puis, ce sont les journdes atroces de la Commune. Paris est
en feu. Les PNres Dominicains d'Arcueil sont arretes et le sang
de sept martyrs coule dans les rues de la petite cite. Le sup6rivur, le bon Pere Captier, qui 6tait l'aumunier des Swurs, avait
clfabri sa messe le matin mndme dans leur maison commne I'ordinaire. De leurs fendtres, les filles de Monsieur Vincent entendent des menaces terrifiantes :
- Demain, ce sera le tour des Swurs !
Sieur de Narp fremit. Oh ! pas pour elle, ni pour ses compaines. Elle sait bien que les forces ne leur manqueront pas si
on leur demande leur vie. Mais si la maison doit itre envahie,
it faut sauver le Saint-Sacrement. Tremblante d'emotion, elle
ouvre le tabernacle, place arec un infini respect toutes les hosties dans un corporal qu'elle replie et cache sur sa poitrine.
Sous les fendtres, les cris des forcends montent de plus en plus
fort.
- C'est contre ce maur qu'on les fusillera !
L'aube du 24 mai se lrve. La fete de Notre-Dame Au.riliatrice ! L'heure de la ddlivrance a sonnd ! Les Communards doivent se replier en hdte. Et juste quelques minutes avant l'heure
fixee pour l'arrestation et la fusillade des Filles de la Charitd.
Dans le jardin de la Maison Saint-Joseph, s'dleve pros de
la ferme, une statue de la Vierge. Dans le piedestal, sont incrustes les obus de 1871, temoignage impressionnant de ces heures
dramatiques.
Nous sommes en 1878. Les Scurs ont acceptd de s'occuper
des malades de I'Hospice, rue de la Citadelle. Mais la Municipalite a si peu de ressources que les malades manquent de tout :
soins et nourriture. Swur de Narp cherche, s'ingEnie. Elle propose 4 l'Administration de prendre vingt-cinq malades pouvant
payer une petite pension, ce qui permettra de mieux soigner les
indigents et d'augmenter le nombre de leurs lits. Dans son entourage, on ne partage pas son optimisme et sa confiance... On
ignore sur quel banquier ma Seur de Narp s'appuie avec sa foi
intrepide. Auz administrateurshdsitants, elle rdpond sans sourciller :
- Si je suis poursuivie par C'huissier, soyez tranquilles, je
l'enverrai & mes Suptrieurs.
Et I'fospice marche si bien que Swur de Narp en prend
possession en 1880 par un acte de vente en bonne et due forme.
Tout pros de I'Hospice, il y a mme un grand terrain dont elle
fait ensuite l'acquisition, car il y a la un bois, une grande prairie... Comme les enfants y respireraient bien ! Et c'est ainsi que
le grand domaine actuel de la Maison Saint-Joseph se trouve
constitud.
11 s'agit maintenant de construire, car la pauvre maison
d'Arcucil s'effondre peu a peu au fond de sa cour ldzardde.. Lorsque la pluie tombe en averse, it faut que les Smurs ouvrent leur
paralutie au-dessus de leurs lits. Les planchers s'affaissent de
vdtustd... Alors Swur de Narp entreprend, avec l'appui financier
de sa famille, la construction considdrable que nous connaissons.
Elle-mrnme trace les plans, comme un architecte de mdtier. Dans
les 'tchafaudages, elle passe, suivant dans le ddtail le travail des
oucriers, apprdciant la valeur des matdriaux, faisant rectifier
telle disposition dans le tracd des locaux... Serait-elle devenue
simplement a homme d'affaires , ? Oh . non ! c'est bien tou-.
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jours le ctwur de la Fille de la Charite qui dirige ces rudes labeurs. Cet ouvrier qui tousse sur son dchafaudage, elle l'a remarqud. Chaque jour, dans la rude saison, ii aura sa tasse de
lait chaud.
Le tocsin de la querre de 1914 amine a la Maison SaintJoseph l'oucerture d'une ambulance. Dans les grands locaux oi
fonctionnent dejd de belles (Euvres : Maison de retraite, Orphelinat de soixante filleltes, atelier de couture pour les grandes,
foyer pour les jeunes filles travaillant au dehors, patronages,
etc..., il faut se serrer pour ouvrir une ambulance. Dans le joli
pare, les c poilus , en convalescence retrouvent leurs forces et
ce sont eux quierigent, en souvenir de lear passage, le grand
Calvaire au fond du pare, ce beau Calvaire oi s'arretent chaque
0t6, nos processions de la Fite-Dieu et les visiteurs de la traditionnelle kermesse.
El les annies passent. La grande maison continue d'etre une
ruche bourdonnante et paisible. En plus des (Euvres qu'elle abritait deja, une caste icole aux locaux clairs et attrayants, s'y est
adjointe, qui, chaque matin, ouvre ses portes a trois cents jeunes eleves. En edt, plusieurs colonies offrent auxz colieres la
possibilitd de s'dbattre a la montayne ou d la mer. Le Dispensaire est devenu un beau " Centre mdico-social n disposant de
toutes les techniques modernes. Mais tous les ,malades ne peuvent y venir... Chaque jour, de leur ruche active, les ailes blanches descendent vers les paucres et les malades de leur immense domaine jusqu'd la chapelle Scint-Jean posde ld-bas dans
la plaine prbs de la route d'Orleans, ou arpentent le populeux
JJesus Oucrier n, sur le coteau surplombant Arquartier de
cueil... Jusque sur la colline verdoyante qui fait l'assaut de
L'Iay-les-Roses, les grandes ailes famili&res palpitent...
La guerre de 1939, loin de ralentir l'activitd de la Maison
Saint-Joseph, ne fit que l'intensifier. A l'heure durd des restrictions alimentaires, des mains actives et courageuses accomplirent de vrais miracles dans la grande cuisine transformde en
usine charitable: on y servit jusqu'td douze cents repas par
jour en plus de la cantine scolaire et aujourd'hui devant l'immense [ourneau moderne acec scs marmnites monumentales, on
pense an petit gril des temps jadis et d l'unique casserole de la
jeuite Communautd de 1859... Et on conmprend un pea mieux
alors ce qu'accomplit la Providence en faveur de ceux qui ne
cherchent que sa yloire et le service du prochain !
Un soir, durant l'occupation de la dernidre guerre, on eat
cependant une dmotion. On frappait violemment d la porte d'entree, rue des Tournelles. La bonne Swur Thdrbse, qui etait de
garde, ouvre prudemment le judas. Quelques soldats allemands d
cheval, demandent & entrer et & s'installer pour passer la nuit !
Que faire a cette heure indue ?... Seur Therdse rdpond sans
sourciller qu'elle va voir sa Supdrieure et elle a soin de verrouiller la porte... Quel pacte fit-elle en route avec le Bon Dieu ?
Mystere ! Mais lorsque elle redescendit pour parlementer avec
les visiteurs indisirables, ils avaient disparu ! Swur Ther&se
affirma avec confiance qu'ils ne reviendraient jamais, et de
fait, aucun autre c uniforme vert , ne se prdsenta a ia porte de
la maison...
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PARIS
MAISON

EUGENE-NAPOLEON

ESQUISSE HISTOItOQUE

A l'occasion du mariage de S.M. I'Empereur Napoleon II1.
la Commission municipale de Paris vota, le 26 janvier 1853, une
somnie de 600.000 francs pour I'achat d'une parure en diamants
dont la Ville de Paris voulait faire hommage a la future Imp&ratrice Eug6nie (1).
La Souveraine aecueillit ce don, mais en exprimant le voeu
que la somme votde fut employee en actes de charite. Une
pieuse inspiration, bien digne de ce grand coeur maternel fit
decider la creation d'une maison pour 1'Education professionnelle de jeunes filles, dirigde par les Sceurs de Saint-Vincent de
Paul.
La somme disponible, quelque importante qu'elle fut, ne
pouvait offrir les moyens de cr6er un etablissement d'une cerPREFECTURE DE LA SEINE
(1)
La Commission municipale de Paris, convoquie extraordinairement par M. le Pr6fet de la Seine, A l'occasion du prochain mariage
de Sa MajestY, a vote dans sa seance de ce jour (26 janvier 1853) une
sonune de 600.000 francs, destinee a l'acquisition d'un collier de diamants, qui sera offert a l'lmpdratrice. au nom de la Ville de Paris.
Commission municipale de la Ville de Paris
Seance du 28 janvier 1853
A l'ouverture de la s6ance, M. le Prefet de la Seine a donn6 lecture de la lattre suivante qui lui a eth adress6e par Son Excellence la
Comtesse de Teba, aussitdt qu'elle a eu connaissance de la r6solutfon
prise par le Conseil municipal de lui offrir une parure de diamants :
. Monsieur le Prdlet,
, Je suis bien touch6e d'apprendre la genereuse decision du Conseil municipal de Paris, qui manifeste ainsi son adhesion sympathique
& l'union que 1'Empereur contracte. J'4prouve ndanmoins un sentiment penible en pensant que le premier acte public qui s'attache &
mon nom au moment de mon marage, soit une depense considerable
pour la Ville de Paris. Permetlcz-moi done de ne pas accepter votre
don, quelque flatteur qu'il soit pour moi, vous me rendriez plus heureuse en employant en charit6 la somme que vous aviez flxee pour
L'achat de :a parure que le Conseil municipal voulait m'offrir. Je
desire que mon mariage ne soil I'occasion d'aucune charge nouvelle
pour le pays auquel j'appartiens desormais, et la seule chose que
j'ambitionne c'est de partager avec l'Empereur, 1'amour et I'estime du
peuple francals.
' Je vous prie, Monsieur le Prdfet, d'exprimer & votre Conseil
toute ma reconnaissance et de recevoir pour vous mes sentiments distingues.

<*Palais de l'Elysde, le 26 janvier 1853.

u EuotrNE, comtesse de T4ba.
Le Conseil, vivement emu des sentiments exprimbs par Son Exceilence la Comtesse de Teba, a d6cide & l'unanimit6, que pour se conformer a ses intentions, la somme de 600.000 francs qu'il avait destinee k 1'achat d'une parure pour l'lmpnratrlce, sera employee a la fondation d'un Etablissement oO des jeunes filles pauvres recevront une
education professionnelle et d'oti elles ne sortiront que pour 4tre convenablement placdes. Get Etablissement portera le nom et sera placd
sous la protection de l'Imptratrice.
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taine etendue et capable de rece\uir un grand nombre d'el\ves;
'auguste fondatrice voulait porter le nombre 4 trois cents. On
chercha un terrain convenable parmi ceux qui appartenaient 4
la ville. L'ancien Marclhd
fourrages, d'une superficie de 13.640
metres carres, coistruit a I'extreminid du faubourg Saint-Antoine, et serxant alors de dtpdt pro\isoire pour des reser\es de
farines, parut repondre le mieux aux donnees principales. L'emplacement 6tait d'un accbs facile pour leurs Majestes, qui pouvalent s'y rendre du Palais des Tuileries, par les rues de Ilivoli,
Saint-Auntine et ie Faubourg de cc noin ; du palais de SaintCloud, par !a ue iloyale et les Boulevards. L'dtendue 6tait suffisainent vastec. I'exposition bunne et les bitiments existants
paraissaient llqline
pouuoir etre en partie utilisds. Le plan pr4.entait, il est vrai. une formue inusitee et peu architectonique,
celle d'un hexaouue ailongil et i ctles irreguliers, mais coumne
la destination de l'Etablissement demandait une large et commode distrilulion, qu'elle n'exigeait pas un bel aspect et un caractirre roinumiental, commne il s'agissait en un mot d'un edifice
oi f'utiie de\ait douiner I'agreable, le choix de cet emplacement fut arrdte'. L'Assemblee nunicipale en confia la construction a IFarchitecte. A. Hittorff, nienbre de I'Acadtmiie des BeauxArts, et architecte du Gouvernement.
Le seul rtablissement d'une destination A peu pres senmbla,le a celle qu'on avait en \ue etait ce!ui de Ja Maison dite des
Jeunes Ecouomes, fond6 a Conflans-sur-Seine, dans l'ancienne
habitation de campagne de feu Mgr de Quelen, archeveque de
Paris. Ce'furent des dounnes sur cet 6tablissement et sur d'autres maisons de secours etablies . Paris, qui servirent A faire
de la Maison Eugene-Napoleon la plus considdrable et la plus
complete des institutions de ce genre.
L'air pur et embauinm qu'on respirait dans la Maison de
Conflans. la beault constaute et variee du paysage qui i'environne. faisait briller la joie et la sant6 sur les figures de toutes
les pensionnaires. Celte heureuse experience fit comprendre la
necessit6 de chercher A remplacer a Paris les avantages particuliers de ce lieu chanpetre par des dispositions autant que
possible 6quivalentes. On y parvint en 6tablissant, tant A 1'exterieur qu'h l'interieur de 1'edifice, des jardins dont I'agrdahle
aspect et I'influence sanitaire ont Pt6 avantageusement constatos.
La facade principale presente le batiment de PAdministration, les c6tPs fuyants des ouvroirs et des classes avec r'etage
des dortoirs au-dessus. Cette facade du principal corps de logis
est construite en pierres de taille et les autres parties en moellons recouverts d'un enduit. Cette facade vue du rond-point du
Trone est d'un aspect agr6able, dO a l'harmonie de ses proportions, A sa simplicit6, et surtout an jeu des lignes que forment
'es pavilions lat6raux et le porche d'entree.
L'eglise est toute en pierre de taille. mais les autres bAtimlents, dans la construction desquels on a dO employer une partie des anciens materiaux des magasins i fourrage, sont en briques avee chaines en pierre. L'economie imnposde a l'architecte
n'a pas permis ugalement d'appliquer ce genre de construction,
plus cher que le moellon, aux facades exterieures.
.Malgr6 la forme d'un triangle tronqud du jardin, I'ensemble des batiments prdsente, A cause des avant-corps formis par
1'eglise et le salon de l'auguste fondatrice plusieurs aspects trBs
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satisfaisants. C'est en voyant, par une des portes de l'ouvroir
qui longe ce jardin. 1'eglise et les bAtiments adjacents, que I'Empereur dit a 1'Imperatrice : a Vois done, Eugenie, comme c'est
beau et simple I n Et la gracieuse souveraine repondit en souriant : a Oui, c'est simple et beau ! *
La belle peinture de l'hdmicycle. exicutie par M. Barrias,
represente S.M. I'Imperatrice invoquant pour la Maison EugeneNapolBon la protection de la Sainte Vierge, de sainte Catherine et de Saint-Vincent de Paul. A droite, des meres implorcnt
de Sa Majest6 un bienveillant accueil pour leurs enfants ; A gauche, des enfants dejk aceueillies, prient pour leur bienfaitrice
et jettent des fleurs sous ses pas.
Le plafond de la chapelle laisse sa charpente apparente. Elle
est peinte en couleur de bois avec des ornements imitant des
incrustations en bois plus fonce. Les fonds des compartiments
sont bleus, les fleurs dans leurs couleurs naturelles ; la croix,
les chiffres et les couronnes en or.
Sur le portail de 1'6glise le groupe representant la Charit6
et les figures de la Foi et de l'Esperance sout de M. Nanteuil.
Dans I'dglise, les quatorze bas-reliefs en bois sont sculpt6s par
M. Lequesne, ainsi que les statues de saint Napoldon, de saint
Eugene, de saint Charles-Borrombe, et de saint Frangois de Sales
placees dans des niches au fond du sanctuaire, et dans deux
niches de la facade postdrieure de I'dglise.
Sur la facade principale de la Maison. le groupe de la Vierge
avec l'Enfant-Jdsus et les deux anges, etait sculptd par M. Seurre.
La d6pense totale pour la construction de tons les bati940.000 fr.
ments s'est Blevde A ..........................
Pour les travaux d'art, sculptures et peintu48.000 fr.
res, a ... ....................................
Pour les murs de cl6ture, les grilles, les
4gouts, les trottoirs, les jardins, les terrassements, I'apport de bonnes terres les plantations
160.000 fr.
de gazon, fleurs, arbustes et arbres, ..........
93.000 fr.
Pour 1'tablissement du chauffage, a.......
banes,
Pour le mobilier fixe (horloge,
stalles, stations, confessionnaux, tables, pupi109.000 fr.
tres, armoires, a ............................
Pour !es couchettes en fer, la literie, les
stores,, le linge pour tous les usages, les ustensiles
257.000 fr.
au plus grand complet, a .....................
1.607.000 fr.
......................
Depense totale
m6tres car4.373
dq
superficie
une
occupent
Les batiments
rds, ce qui porte en raison de 940.000 fr. qu'ils ont coftd, le
metre superficiel a 224 fr. 45, mais en ajoutant a ce chiffre la
valeur des anciens matdriaux rdemploys, le prix maximum est
de 250 fr.
Quoique la d6pense totale se soit elevee a plus d'un million
et demi, pros de trois fois le prix du collier de diamants destin6 a l'Imp6ratrice, I'administration, avec le cencours de la
Commission municipale, n'a pas h6sit6 h la faire pour une CEuvre si utile que celle qui pr6parait un honorable et heureux
avenir a trois cents jeunes filles se renouvelant tous les treize
ans.
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La sollicitude de I'lmprratrice pendant la r6alisation de son
(Euvre a Wtd au-dessus de tout d·oge. Avec quelle ddifiante , preoccupation. axec quelle touchante sollicitude Sa Majest& ne
s'est-elle pas fait rendre comple de tous les details qui devaicut
assurer des ~naranties certaines au bien-etre de sa future et nonibreuse famille ! Combien il est juste de recomnaitre que ses
vi\es instances & ce sujet ont puissamment contribu6 & faire
introduire dans l'tablissement tous les perfectionnements possibles. Cette sollicitude 6tait d'autant plus admirable qu'elle imposait a l'auguste fondatrice une tres considerable d6pense annuelle. En songeant que tous les frais d'entretien de peut-etre
trois cent trente personnes (Sceurs, sous-mattresses, 6leves, aum6nier, nmdecin. organiste, concierges, jardiniers, hommes el
femmes de service; puis 1'entretien et le renouvellement du mobiller, des v~teinents et du linge, le blanchissage. le chauffage el
d'autres frais encore sont a la charge de l'Imp6ratrice ; enfin.
que la nourriture et 1'education de chaque enfant codtent trois
cents francs par an, tandis que les honoraires de plusieurs fonctionnaires s'61ývent A deux mille francs. Lorsqu'on dnumbre
tous ces frais on ne peut pas dtre loin de la v6ritd en admettant
qu'ils exigent pour y subvenir une rente annuelle de 150.000
francs environ.
(Revue Generale de l'Architecture et des Travaux Publics,
1861, vol. xix.)
L'etablissement s'ouvrit le 31 decembre 1856.
Par ddcret en date du 1"' octobre 1858, cette (Euvre fut ddclarke d'utilit4 publique et prit le nom de Maison Eugene-Napoleon (2).
PREFECTURE
du DEPARTEMENT DE LA SEINE
Saint-Cloud, le le' octobre 1858.
NAPOLEON. par la grace de Dieu et !a Volont6 nationale,
Empereur des Francais.
A tous presents et a venir, salut.
Sur le rapport de notre Ministre, Secretaire d'Etat au ministrre
de l'Interieur,
Vu les deliberations prises par le Conseil municipal de la Ville de
Paris, les 10 mars 1854 et 5 fevrier 1858,
Vu le testament par lequel le sieur Louis Desfontaine-Laloy, a institlu pour son 1gataire universel la Maison Eugene-Napoleon,
Vu les publications I~gales faites en vertu de 1'article 3 de 1'ordonnance du 14 janvier 1831 ;
Vu lavis du Senateur, Prefet de la Seine ;
Vu la lettre de notre Ministre, Secretaire d'Etat au Departement
de l'Interieur, en date du 21 septembre 1858
Vu I'article 910 du Code Napoleon ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Avons decrWte et decretons ce qui suit :
Article 1*
Est reconnu comme Etablissement d'utilite publique l'Institution
fondee & Paris par l'Impbratrice Eug6nie, notre chore et bien-aimie
6pouse, en faveur des jeunes filles pauvres, et sous la d6nomination de
Maison EugBne-Napoleon.
Article 2
La \ille de Paris est autorisee A conceder a. perp4tuite au profit de
la dite IMaison la jouissance du terrain de I'ancien March6 & fourrages
;2)
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La premiere Superieure de l'Etablissement fut la Tres Honorte Mere Monteellet, qui finissait son triennat de Superieure
gdnerale de la Compagnie des Filles de la Charit6.
Apr's la guerre de 1870, I'Impnratrice se disintlressa de cet
etablissminent. La Supdrieure alors -en fonction, Sceur Barberes,
demanda au ninistbre de l'lnt6rieur de nouveaux statuts pour
cette ULu\re.
Par decret en date du i " ddcembre 1873, I'Etablissement fut
de nouveau dc!lard d'utilit4 publique. Un Conseil d'administration fut place a sa tete et il prit le nom d' « Orphelinat du Faubourg Saint-Antoine o.
L'6tablissement est destine a recevoir trois cents jeunes
filles qui lui sont confites par leurs famiiles, par des administrations ou par des bienfaiteurs, pour les prtparer 6 la vie de
nmnage et faciliter leur placement a la sortie de l'6tablissement.
L'instruction primaire est donnie aux enfants de moins de
quatorze ans, dans une ecole annexde & l'Orphelinat, fonctionnant conformiinent aux lois en vigueur. Les 6elves qui oat des
aptitudes peuvent contiquer Jeurs 6tudes jusqu'au brevet 616mentaire ou suivre les cours commerciaux.
Jusqu'en 1908, les classes 6taient faites par les religieuses,
mais. par decision pr6fectorale d'octobre 1908. les classes ont
et6 confices a des maitresses laiques.
Depuis leur entree dans la Maison jusqu'a leur sortie, les
6elBes se livrent a tous les soins, A tous les travaux dont la mise
en pratique constitue une bonne menagere :
1t A la couture (confection, raecommodage, robes et articles de trousseau, linge de maison) ;
2* L'enseignernent technique ;cours de coupe, dessin industriel), coruplkte l'enseignement pratique.
Le 19 octobre 1942, l'Ecole Technique obtint la reconnaissance de 1'Etat.
Le 17 d6cembre 1942, l'approbation aes nouveaux Statuts
autorisa ta reprise du noma Orphelinat Eugene-Napoleon ,.
du Fauboiurg Saint-Antoine, des constructions qui y sont dlev6es et du
mobilier dout ces constructions ont 6t0 garnies, !e tout aux clauses et
conditions exprirnees dans les delibdrations municipales susvisees.
Article 3
La Maison Eugene-Napoleon est autorisee a accepter le legs universel fait par !e sieur Louis Desfontaine-Laloy, suivant son testament du i9 fdvrier 1858.
Article 4
Seront ulterieurement approuves les Statuts de cet Etablissement.
Article 5
Notre Miuistre. Secrotaire d'Etat an Ddpartement de l'Intdrieur,
est chargd 'le I'execution du present decret.
Fail ,ii Palais de Saint-Cloud le i" octobre 1858.
Signe : NAPOLEON.
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LA COMMUNE DE PARIS ET LA MAISON EUGENE-NAPOLEON
(29 avril-6 juin 1871)
Jusqu'au 21 avril 1871, MM. les Membres de la Comniune
s'6taient fort peu occupes de 1'6tablissement. Mais le 28 avril,
vers cinq heures du soir, se presenta M. Ambroise Lyas. adjoint
de Philippe, maire du 12* arrondissement ; il 4tait accompagn6
de la citoyenne Tinayre, que nous avions vue huit jours auparavant inspecter fort minutieusement (au nom de la Commune)
tout notre programme d'instruction classique et professiomielle.
Apres 1'exhibition des parchemins constatant tous ses titres,
M. Ambroise Lyas se revet de son 6charpe rouge et somme solennellement la Superieure de 1'Etablissement de se presenter
elle avait jug- & propos de s'absenter depuis trois jours afin
de se soustraire A un mandat d'arrkt de la Commune qui lui reprochait le demtnagement inopportun du linge et autres effets
appartenant aux eleves ou & la Communautd, plus encore, Fempoisonuement de plusieurs jeunes filles, dont les squelettes
etaient soi-disant enfouis dans les caves).
La Sup4rieure ne se presentant pas, le d16gu6 de la Commune veut proc6der. seance tenante, A la prise de possession de
l'Etablissement, on Iaintroduit dans la premiire salle de travail,
ofi se trouvaient r4unies soixante jeunes filles de treize A dixneuf ans : , Mesdemoiselles. leur dit-il. au norn de la Commune, je viens prendre possession de cet etablissement ; je vons
amine des citoyennes qui seront pour vous des directrices, des
meres, etc... , Nous n'en voulons pas, nous ne voulons pas rester, s'4crierent-elles, d'un commun accord, et chacune de se pr6parer au depart avec une 6motion difficile A ddpeindre !...
Qu'est-ce que ce fanatisme, Mesdemoiselles, je ne viens pas ici
faire des prisonnieres, je ne suis pas un mangeur de femmes,
vous pouvez vous en aller, nous ne manquerons pas d'orpheliles de la justice pour occuper vos places, etc.... En un mol,
il 6tait furieux et dans un dtat d'exaspdration difficile A rendre;
on le conduisit successivement dans les cinq autres salles de
travail, partout m4me r4volte de la part des enfants qui ne pouvaient plus articuler qu'une seule parole : a Nous ne voulons
pas rester. ,
Arriv6 dans ie quartier ou se trouvaient reunies deux cents
enfants annexdes A 1'6tablissement par 1'Assistance publique a
l'occasion du siege de Paris : a Pour celles-ci, dit le d&16gue,
elles ne partiront pas ; c'est A 1'Assistance publique qu'elles appartiennent, c'est notre propriet4, nous les gardons, etc... n Impossible d'en tirer un mot de plus et il fallut, par avance, se
rdsigner d'abandonner cette partie du troupeau !...
II 6tait sept heures du soir quand le d1ddgud eut fini son
parcours dans la Maison ; ii voulait que les Sceurs partissent A
linstant m6me, sur l'observation qui lui fut faite qu'on desirait attendre au lendemain parce qu'il 4tait trop tard pour se
rendre ailleurs, ii accorda, bien forcement, jusqu'au lendemain
matin huit heures, annoncant qu'il se rendrait pour presider au
depart !... II se retira, laissant & la citoyenne Tinayre le soin
de garder la maison ; il y avait A peine vingt minutes qu'il avail
disparu, que, contrairement a sa promesse, douze gardes nationaux armis se pr4senterent pour cerner la maison ; ils s'emparbrent de toutes les issues et personne ne put d6s lors entrer
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ni sortir de l'etablissement sans un laisser-passer de la citovenne commise a notre garde !... La nuit se passa bien triste
et' bien agitee, les enfants restbrent debout pour la plupart,
pretendant qu'on pourrait bien profiler de leur sommeil pour
faire disparaitre les Scours. Les citoyennes le tenterent bien en
effet, pr6tendant que la Commune avail donna des ordres tres
sevires pour le lendemain ; elles se mireut A notre disposition
pour favoriser notre evasion, nous engageant A quitter le costume religieux, etc...
Eunin l'heure fixee par le delegu6 venait de sonner le lendemain matin 29 avril, les deux cent cinquante orphelines de la
fondation. chacune un petit paquet A la main, s'etaient r6unies
devant la grande grille du Faubourg Saint-Antoine, attendant le
depart avec une anxidt6 fidvreuse !... Le d16dgu4 ne paraissant
pas apres une assez longue attente, it fallut s'informer auprds
de nos gardiens. s'il nous etait permis de partir. La citoyenne
Tinayre repondit que le citoyen Lyas ne viendrait probablement pas et qu'elle allait signer I'autorisation du depart, ce
qu'elle fit.
A peine nos chbres petites filles de cinq a dix ans, qui ouvraient la marche, eurent-elles commence A franchir le seuil de
la porte, au milieu des factionnaires de la Commune, que I'Nmotion les gagnant successivement, on n'entendit plus qu'un sanglot prolong6 I...
Ce spectacle 6mut aussi les habitants du Faubourg qui manifesterent hautement leur pitid, bon nombre nous otfraient un
asile pour quelques enfants et ýe rderiaient contre une pareille
mesure, mais personne n'osait faire opposition au garde national qui nous suivait !... Ce fut au milieu des preuves de la plus
grande sympathie que nous arrivames A la Bastille !... Ici, les
sanglots redoublirent, car une cinquantaine de ces pauvres enlants devaient se disperser dans Paris pour sc rendre aupres de
quelques-uns des membres de leur famille, deux cents a peu
pr*s, devaient nous suivre h Saint-Maur-les-Fosses, oi un asile
nous avait 6t6 promis en prevision de ce triste d6part auquel
nous avions peine i croire.
Suivies de notre cher troupeau, nous nous dirigeames vers
le chenin de fer de Vincennes. ou nous avaient prmcdddes les
rumeurs de la foule et surtout une excellente femme du peuple
qui avait informd MM. les Directeurs du Chemin de Fer de ce
dont elle venait d'etre t6moin dans le Faubourg, A I'occasion du
depart des enfants. Ces Messieurs furent d'une extreme hienveillance. mais Messieurs les Communistes, qui nous avaient
suivies jusque-l4 s'opposerent A ce qu'on nous laissat partir
sans un laisser-passer de la Commune. Un d'entre eux cependant
voulut bien accompagner deux Soeurs A la Prefecture de Police, pour le solliciter. Enfin, apres deux longues heures d'attente, l'ordre du ddpart arriva, mais nous ne crimes a notre
entiere ddiivrance qu'apres avoir entendu plusieurs fois le sifflet de la locomotive qui nous emportait A Saint-Maur.
L'accueil des habitants de ce petit village fut aussi sympathique qu'on pouvait le ddsirer, mais Is encore nous attendait une grande deception... La personne charitable qui nous
avait promis un asile s'dtait vue forcde de venir I'habiter ellem6me avec ses locataires, sa maison 6tant bombardde A Paris.
Un commandant bavarois, tdmoin de notre peine extreme,
offrit de nous eder une vaste maison, moitie en ruines. qu'oc-
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cupaient ses soldats, imm6diatement il se mit en mesure de d6menagement, et ce ne fut que vers huit heures du soir. par une
pluie battante, que nous primes possession de ce toit hospitalier. Les trois-quarts de cette premiere nuit se passerent en
nettoyages et installations d'un campement modele, ies quelques
matelas que nous apporterent les excellents coeurs de SaintMaur furent distribuds le moins inal possible, ces cheres enfants
etaient heureuses quand elles n'ttaient pas plus de six sur un
seul... Celles qui n'en eurent pas se contentlrent d'une fraction
de chaise ou de fauteuil, car it n'y avait plus un seul iieuble
d'entier au milieu de ces ruines.
Vers une heure du matin (on balayait encore), quelquesunes de nos grandes jeunes filles extenu6es d'6motion et de fatigue, pleuraient dans un coin d'appartement. a Vous n'axez done
plus de courage, mes enfants ? leur dit une de nos Soeurs. Oh ! ce n'est pas la cause de nos larmes, nous ne pouvons les
retenir en considdrant la peine que vous vous donnez pour nous,
nous vous en supplions, ne vous tourmentez pas ainsi. nous
saurons souffrir et jeOner ayec vous, s'il le faut ; puis. ma
Seur, nous n'avous pas de costume religieux ; nous. on ne pent
pas nous empecher de rentrer dans Paris ; nous irons chercher
de l'ouvrage dans les magasins et vous verrez que nous aurons
du pain... n En effet, le surlendemain. ayant un peu d6guis6 leur
uniforme. ces chbres enfants revinrent de Paris avec du travail.
et jusqu'a la derniere semaine oh la capitale fut fermie a tous,
elles continunrent de grand cour leurs courses quotidiennes...
Nous avions A peine quitte notre chore demeure du Faubourg Saint-Antoine, que le lendemain 30 avril, bon nombre de
citoyennes destin6es 4 nous remplacer, envahissaient I'eablissement. Quarante-huit heures ne s'etaient pas kcoulBes que la
maison offrait le tableau du plus parfait dcsordre. Trois d- nos
Saeurs retenues prisonnieres durant trois jours, sous pretexte
d'un inventaire a faire, purent se donner !'id6e de l'incrinable
amalgame de cet ensemble ; plusieurs personnes nous ont assurb
avoir vu des gardes nationaux. des citoyennes et m6me quelquesunes des enfants qu'ils avaient forcement gardees, tout ce pelemlle, gisant sur les gazons dans un 6tat d'ivresse degoutante.
En moins de six jours, quatre pauvres enfants que nous avions
laissees a l'infirmerie. avaient d6jh disparu de ce monde, sous
l'impression des angoisses et des terreurs de ce nouveau 93
et sans aucune des consolations de nature A adoucir leur derniere heure.
Enfin, un mois entier s'ecoula. notre campement s'tait
perfectionnd chaque jour et notre solitude nous eut presque
parut douce, sans le bruit formidable du canon et le souvenir
des tristes causes qui le faisait gronder.
La derniere semaine surtout fut des plus tristes !... Les
explosions qui d6truisaient les monuments de la capitale, causerent plus d'une commotion h Saint-Maur. La sinistre lueur
des incendies dtait effrayante A voir et plus d'une fois nous disesperames de retrouver debout notre cher asile du faubourg SaintAntoine.
Apres deux tentatives inutiles, deux d'entre nous, reusstrent enfin A rentrer dans Paris, le lundi de la Pentec6te, 29 mai.
prkcisement i l'hcure oi nous avions dO fuir un mois auparavant nous nous retrouvions devant ces murs si providentiellement conserves... Un datachement de cavalerie du genie. en-
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voyd par les soins bienveillants du general Kinoy, dans la nuit du
25 au 26 mai, avail heureusement sauve cet immeuble destind
• devenir la proie des flammes !... Surpris par I'armee de Versailles, M. Anbroise Lyas avait fui en escaladant Jes murs
de cluture donnant d'une part sur le boulevard lazas et de
I'autre sur le passage du genie. Les citoyennes s'y trouvaient
encore a notre arrivee, mais a peine. nous eurent-elles apercues
qu'elles disparurent en grand nombre et lorsqu'arriv6rent Messieurs les membres de I'administration de l'Assistance publique
pour nous r6installer, ils n'en trouuvrent plus que cinq ou six
A congddier...
Nous nous retrou\vmes enfin au milieu de ces cheres enfants que nous avions forcimenlt abandonnmes durant un niois,
ii nous serait difficile de depeindre 1'etat de desordre et d'insubordination dans lequel elles se trouvaient. Cinq d'entre-elles
elaient presque aveugles d'ophtalmies purulentes... deux autres
agonisaient de gangrene locale... quarante-cinq, de plus. etaient
couvertes d'un mal affreux A la tate, par suite de malproprete
et sur ce chiffre, vingt-quatre avaient la teigne.
A mesure que nous parcourions certains quartiers de 1'etablissement, nous nous trouvions en face des cadavres de quelques fedires dont le dices remontait A plusieurs jours, ce ne
fut qu'avec bien des difficult6s que nous parvinmes L les faire
ensevelir... Ce triste travail terminid, nous nous occupames uniquenient des soins de tous genres que n6cessitaient ecs chores
enfants. tous les moyens hygieniques furent employ6s pour nettoyer et assainir I'Ptablisseient...
Le 6 juin. ce travail etait A peu prbs termin6 et nous avions
le bouheur de voir rentrer a notre asile les deux cent cinquante
enfants de la fondation dispersies dans Paris ou camptes a
Saint-Maur... Les habitants du faubourg ne manqubrent pas de
s'associer b la f6te du retour de ces enfants bien-aimees. et
quelques-uns vinrent assister a la messe d'actions de grices
qui fut ctl6br6e ce jour-Il dans la chapelle de 1'etablissemient

ITATS-UNIS
A 1'occasion du centenaire de la Province des Filles de la
Charitt aux Etats-Unis (rdunion avec la CormmnautW vincentienne en 1850), les Annales (tome 114-115) ont ddjd donne, sous
la plume de Seour Crumlich, d'abord 1° un Croquis historique
des Filles de la Charite ambicaines de 1802 a 1850 (ibidem,

pp. 334-374) :

ovocation des fondations de la M&re Seton (t 4

janvier 1821) Annales (op. cit. pp. 135-139). puis 2° un bref
apercu sur les quatre-vingt-neuf maisons des Sceurs qui, en
1950, constituent la seule province orientale (Emmitsburg)
(ibid.. 374-383).
En effet, vu l'dtendue du pays et tout ensemble l'extension
des ceuvres des Filles de la Charite, le 16 juillet 1910 (ibid.,
p. 143), une decision du Tres HonorH Pere Fiat (op. cit., p. 143),
rdpartit ces diverses fondations des Etats-Unis, en deux provinces : Emmitsburg (Maryland) et Normandy (Missouri).
Colmme suite et volet paralltle, void pour les Maisons des
Filles de la Charitd en la Province occidentale des Etats-Unis,
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un bref aperqu historique sur ces diverses fondations de l'Ouest.
Une courte notice pour chacune des actuelles maisons de 1950 :
elle caractgrise le passe et ses successives activitds pour arriver
d l'tat present.
On remarquera dans cette suite et cette adaptation des notices, combien, aux debuts, sont frequents, demolitions et transferts des edifices et maisons des Sceurs aux Etats-Unis. On se
trouve, depuis le milieu du xlx* si&cle, dans un pays oi le passe
rdcent et des constructions, alors souvent lgeres (bois ou briques). n'arrdtaient nullement ni superstitieusement dans cette
adaptation d des besoins nouveaux. Le mot remodeler caracttrise cette activitd amnricaine.Les idifices en dur (en pierre), et
de proportion imposante, se sont gineralisis surtout dans les
cinquante premieres annies du xx" siecle. Et dans ce rdamtnagement des ceuvres, la gn4brosit6 charitable de 'Ami rique s'accorde avec sa richesse pour repartir hardiment et reconstruire
avec entrain pour un mieux-etre gen4ralise.
On suit de la sorte les mouvements et besoins sociologiques
du pays. L'adaptation n'est pas un vain mot ; si elle s'impose
partout, elle a rencontr6 un terrain d'dlection aux Etats-Unis,
neufs, riches et hardis.
Derriereces notices breves et volontairement seches, tout en
notations precises, on devine, I'on sent un incessant devouement,
multiplie durant nombre d'aandes, qui est ici discretement
passe sous silence. Derriere ces froides enumdrations, transparait aisdment cette atmosphere, cette vie de charit qui ne doit
pas 4tre oubliPe, ici comme ailleurs.
Une maison de Filles de la Charite, en tout pays, renferme
en son passe, toute une somme copieuse d'obscurs et gdnereuj
ddvouements, inscrite et incrustie en ses vieux murs, ou supportant ses bitisses neuves.
Cette vie, ce don de soi, et cette suite de charitd ont ma-gnifid et transfigurd justement le nom et la cornette des Filles
de saint Vincent de Paul.
Dans ces quelques lignes, adaptation de notules venues
d'Amirique (Sweur Visitatrice de Normandy) et ecrites dans le
goat du pays, on notera et soulignera enfin et surtout que la visite des pauvres demeure partout a l'honneur ; elle est revendiqude et pratiqude en toutes fondations. Elle s'avere partout
ndcessaire et partout efficace, car le contact d'ame A &me, surtout quand it est pratiqud dans l'esprit de Vincent de Paul, demeure excitant, exaltant et annoblissant.- F. C.
PROVINCE SAINT-LOUIS
DES FILLES DE LA CHARITar DE SAINT-VINCENT DE PAUL

Aux Etats-Unis, Saint-Joseph, d'Emmitsburg, fut jusqu'en
1910, I'unique Maison centrale pour tout le pays. Elle l'6tait depuis 1850, annee oi les Saeurs de Saint-Joseph fondation de la
Mf5re Seton (Annales, t. 114-115, pp. 134-143, 334-373) furent affiliees aux Filles de la CharitB.
Au debut du xxe siecle, le besoin d'une nouvelle Province
Rtait evident, vu que les maisons plac6es dans les diffdrents Etat.
rendaient fort difficile le maintien ddsirable et n6cessaire d'une
intime fusion entre les diverses fondations et la Maison centrale.
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Apres bien des delib6rations, Saint-Louis [Missouri), fut
choisi comme la ville la plus convenable pour y etablir la nouvelle Maison centrale. L'annonce de la division de la Province
fut faite en juillet 1910, et toutes les maisons placdes dans les
Etats suivants furent d6sign6es comme appartenant & la Province Saint-Louis : Wisconsin, Tennessee, Illinois, Alabama,
Missouri, Kansas, Indiana, Texas, Iowa, Louisiane, Californie,
Utah, Puerto Rico, Mississipi.
Cela constituait un vaste territoire pour la nouvelle Province, avec un total de cinquante-huit maisons, classees comme
suit :
Seminaire .. . .......................
i
H6pitaux g6ndraux . . . .............
21 .
2
H6pitaux. maladies mentales ..........
Asiles pour enfants ..................
6
Orphelinats . . .......................
9
Ecoles . . ............................
13
Ecoles et Asiles ......................
2
Ecoles industrielles . ................
3
1
Ldproserie . .......................
Temporairement, une aile du Sanatorium Saint-Vincent
(hbpital pour maladies mentales), fut consacrde A la Maison proCentrale. C'est tl que, plus d'un an auparavant, en janvier 1909,
le Seminaire avait dtd ouvert. Les premieres officiares de la
Province Saint-Louis furent :
Soeur Eugenia Fealy, visitatrice (prdcedemment assistante h
Eminitsburg) ;
Sour Marie Barbara Regan, assistante (prdcidemment premiere secr6taire a Emmitsburg) ;
Soeur Isabelle Mc.Carthy, trdsoriere (prdcedemment Soeur
Servante de l'Ecole Saint-Vincent Kdokuk, Iowa) ;
Sceur Mary Elisabeth Roach, procuratrice (prkcddemment
Soeur Servante de I'Hopital Saint-Vincent, Sherman, Texas).
Le Reverend James J. Sullivan, qui avait et6 directeur spirituel des Sceurs pendant plusieurs anndes, fut nommd au meme
titre en la Province Saint-Louis. Ainsi, les liens entre les deux
Provinces demeuraient assures.
1) Sdminaire Marillac (Marillac Seminary).
Sept ans durant les affaires de la Province furent administrees dans cette partie du Sana Saint-Vincent. employde comme
Maison Gentrale et Sdminaire. Un terrain contigu a la Maison
Saint-Vincent fut acquis, et,, ds 1914, fut commencee la bAtisse
de la Maison Centrale : Seminaire Marillac. Le b&timent, belle
construction gothique en brique et pierre, style Tudor, fut achevd
et beni le 27 septembre 1916.
2)

Villa Sainte-Louise.
Comme la Province se ddveloppait. le besoin se fit sentir
-d'une infirmerie ou maison de repos pour les Smours qui, par I'Age
ou les infirmitds, n'dtaient plus capables de participer aux ceuvres de la Communautd. Dans ce but, la Villa Sainte-Louise,
adjacente au Sdminaire Marillac, fut construite en 1939. Elle
a des amenagements en chambres s6pardes, pour soixante Sceurs,
line chapelle speciale, des salles de recr6ation et de travail, une
salle de communauth, heureusement dclairBe. Au second dtage,
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quelques chainbres soot arrangees de telle sorte que leurs occupantes. bien qu'alitees. ont vue dans la chapelle et assistent de
la sorte aux offices liturgiques. La Villa Sainte-Louise, annexe
du Seminaire Marillac. fonctionne pourtant comme une maison
entiereinent separee, avec sa propre Saur Servante.
Regardant en arribre, sur cet espace de quarante ans. 19101950, on constate un extraordinaire developpement dans les
oeuvres de la Province. Les miaisons sont passdes de cinquantehuit A quatre-vingts. et en plusieurs cas, un nombre d'oeuvres
bien caracterisees sont pourtant groupdes sous le mnme toit. La
nature des ceuvres tant internes qu'externes, indique clairement
que les Superieures de la Province suivent 1'volution des temps.
Ainsi, alors qu'il y avait trois Ecoles industrielles en 1910. ii
n'v en a aucune inaintenant, vu que les changements sociaux• et
econoiiques ont dLmode ce genre d'oeuvre. D'un autre cte, la
Province qui, en 1910, n'avait ni etablisseinent. ni centres de
soins quotidiens, possede maintenant cinq maisons avec huit dispensaires. La leproserie qui, au lemps de son transfert, 6tait
une institution d'Etat. dans laquelle six Sweurs soignaient quatre-vingt-dix malades, est devenue Institution Nationale, sous Jes
auspices du Service national de Sant6 des Etats-Unis, avec quatre cents malades et vingt et une Seurs A deinure.
En 1950, les maisons se rdpartissent de la sorte :
Maison centrale et Siminaire ..........
1
H6pitaux sp6ciaux .................
2
H6pitaux g6ndraux ...................
23
L6proserie..
........................
1
Etablisseinents pour soins quotidiens...
5
Centres pour soins quotidiens (dispensaires) ..
........................
3
Maison de retraite ...................
1
Infirmerie (pour les menibres de la Communaut) .. .....................
Maison de retraite pour femmes agees
1
Clinique pour enfants .................
1
Centre pour jeunes ou\rieres ...........
Non seulement les euvres ont augmentV en nombre, inais
nombre d'dcoles et d'hOpitaux ont double leur capacitd, dans
les derniures quarante annees. De plus, ii y a eu une expansion marqu6e des activites des Soeurs dans les oeuvres de leur
vocation et une adaptation de lears etablissements pour le bien
conmmun. Ces activit6s comprennent :
Visites des pauvres a domiciles ; 'vsites aux h6pitaux et
infirmeries de la ville, aux maisons de redducation et prisons ;
6coles de vacances ; soin post-scolaire des enfants ; recollections
et retraites, etc...
Dans toutes ces activites catholiques, sociales et charitables, les S'murs sont seconddes par des 616ves. 6tudiantes, employ6es laiques. et des groupes comme les Associations de M1res, Dames de Clarit6, danciennes dl1ves et autres, Louise de
Marillac, Enfants de Marie, qui desirent participer personnellement et effectivement a 1'Action Catholique. Ces oeuvres donnent,
pour leur part, une rdelle impulsion A I'Apostolat laique.
Le nombre des Sceurs approche du millier ; et, en rt6dition
de la miraculeuse multiplication des pains, chaque jour, plus
de cent fois par jour, des milliers de personnes sont assistdes
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directement on indirectement par elles. Cette charite est un courant dont la source, par la More Seton, remonte jusqu'i saint
Vincent et sainte Louise de Marillac ; et par deli encore ces
saints canonisds, jaillit du Divin Cceur lui-mnme realisant la
deuise de la Communaut6 : la chariti du Christ nous presse.
Ecole Secondaire Labourd (Labourd High School) SaintLouis.
L'Ecole Secondaire Labourd, ecole archidiocesaine, sit'uee a
Emerson and Thecla Avenues, Saint-Louis, a Wte inaugurde par
feu Monseigneur le Cardinal Glennon, le 14 septembre 1942.
L'tcole s'efforce dans les activit6s scolaires et extra-scolaires de
dv\clopper chez ses 6tudiantes les vertus naturelles et surnaturelies. Outre les inatiires acad6miques ordinaires, les eleves
jouissent des bienfaits de l'6conomie dornestique et de P'enseinnement commercial, sans oublier leur ddveloppement physique
et culturel.
Les presentes inscriptions comptent six cent trente-deux
filles. Les professeurs sous la direction de Soeur Helena O'Shea.
et du 1Rederend J.-W. Miller, comptent vingt Sceurs et deux mattresses laiques, trois hommes de peine et trois garcons de cafe.
L'ecole, d'abord erigde sous le nom de Northside Catholic
High School, fut mixte ; les Frbres Maristes s'occupaient des
ar'ouns. En septembre 1946, 1'ceole devint ecole de filles, a cause
de 'aungmentation des inscriptions, et les garcons se transporterent a 1'ecole secondaire de Andreis. Le 7 fevrier 1947, I'6cole
prit le nom d'Ecole Secondaire Labouri. Le changement s'opera
avec I'approbation de Mgr Ritter. Les 6tudiantes venaient de
xingt-six paroisses. Les gradudes de l'Ecole Laboure sont trois
cent quatre-vingt-dix-huit ; sur ce nonbre, vingt-cinq sont entrees en religion.
Les Sceurs enseignent le cat6chisme a 1'Ecole experimcntale
Saint-Louis, institution d'Etat pour les dtficients mentaux. Cent
quatre-vingts honimes, femmes ou enfants suivent des cours
chaque dimanche, grace a cinq Sceurs et aides laiques. Des divertissements sont donnds p6riodiquement. Des visites hebdomadaires solt assurbes aux personnes fg6es, a domicile, et dans
diverses institutions. Les visites aux pauvres et aux malades se
font regulibrement, selon la coutume des Sceurs.
3)

4) Ecole Secondaire Saint-Vincent (Saint,Vincent High School),
San-Francisco,Californie.
En 1851, I'Association Asile et Ecole libre Catholiques pour
pour s'occuper des nombreux enOrphelins avait et0 formee
fants laissIs par les victimes du cholera et leur donner instruction et education. L'annee suivante. I'archeveque Aoemany obtint
sept Sreurs d'Emrnitsburg pour cette oeuvre. En traversant
I'istlliie de Panama, deux des Soeurs moururent, les cinq autres
ayant a leur tVte Soeur Frances lcEnnis, arrivirent a SanFrancisco, le 18 aout 1852.
En octobre suivant, les Sowurs ouvrirent I'6cole externe. Le
P. John McGinnis, curd de l'dglise Saint-Patrick, enseignait les
garco!ls a une extremit6 de I'dglise, les Sceurs enseignaient les
filles dans l'dcole Saint-Vincent. En quelques jours, elles comptalent cinquante eleves et i la fin de I'annee quatre-vingt-dix. Un
nouveau batiment s'imposait en 1858 quand les inscriptions at-
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teignirent trois cents. Les orphelins furent transfdrds dans une
nouvelle maison & Jesse Street, et 1'6cole externe continua dans la
paroisse Saint-Patrick,oh a\ait 6tW bAtie une ecole a quatre ets:ges, Mission Street. En 1861, environ cinq cents dleves occupaient
huit S(eurs et trois professeurs la'iques. Le nombre continua de
croitre jusqu'en 1906 quand tremblemient de terre et incendie detruisirent toute la propriet6 de Saint-Patrick.
Bien que les Sweurs eussent 6etobligees d'occuper une residence temporaire dans une section intacte de la ville, elles retournaient chaque jour au baliiment hAtivement drig6 ala Fifth
and Clementine Streets. La, sans livres, ni mobilier d'aucune
sorte, elles reprirent leurs travaux d'enseignement. Ce bAtiment
temporaire est encore employd aujourd'hui comme College SaintPatrick.
En 1938, il parut bon, vu le manque de place et le voisinage
peu desirable, de transf6rer l'6cole secondaire Saint-Vincent a
Gough et Gearey Streets dans le batiment employe auparavant
comme Ecole technique Saint-Francois. L'ecole externe continua
a Fifth and Clementina Streets sous le nom de Saint-Patrick.
Pour rendre financierement possible le maintien de l'6cole
secondaire A un taux moder6 de frais d'6colage pour les families.
qui autrement ne pourraient pas obtenir cet avantage, M. B. P.
Oliver 6tablit une fondation de quelque six mille dollars de revenus annuels. La nouvelle Ecole secondaire compta bientot deux
cents filles, sans compter cinquante 6~~ves pour des cours cornmere iaux.
En 1942. d'autres kcoles secondaires de la ville inclurent les
sujets commerciaux dans leur programme. L'Ecole secondaire
Saint-Vincent n'offre maintenant que quatre annres d'ecole secondaire avec sujets commerciaux aux choix, pour ses deux cent
cinquante eleves.
5) Saint-Patrick School, Chicago (Illinois).
En septembre 1871. les Filles de la Charite prirent la direction de I'Ecole Saint-Patrick (Ecole Blementaire, Ecole secondaire). Les batiments appartiennent A I'archidiocese. L'Ecole d6ementaire est paroissiale et I'Ecole secondaire est privee.
Le 8 septelbre 1871. Sceur Cornelia Markan, avec fuit compagnes, remplaaient les Seurs de la Merci, qui dirigeaient la
rnaison. en connection avec une i·cole voisine. Un mois aprss. le
8 octobre 1871, le grand incendie de Chicago ravagea la cite.
L'Ecole Saint-Patrick resta intacte. Elle servit de refuge aux
Sours de charit6 de I'Ecole du Saint-Noma alors sans abri, par
suite de la destruction de leur etablissement.
En ces jours-la, 1'dcole dtait environn6e des confortables
maisons des pionniers de Chicago commerC.ants et industriels,
dont les enfants frWquenterent !'Ecole Saint-Patrick. Avec les
annees, le district mua en centre manufacturier. Pratiquement,
toutes les families mrigrerent de la paroisse et. pour un temps,
I'Ecole secondaire ferma ses portes. En 1903, les Soeurs inaugurerent une Ecole commerciale, avec ses deux ans de cours.
En 1925. I'afflux dans les Ecoles secondaires catholiques fut si
grand que les Sceurs se deciderent A rouvrir cette High School.
L'Ecole maintenant offre les cours commerciaux ainsi que les
universitaires et ceux d'6conomie domestique.
En mai 1930, cette Ecole secondaire Saint-Patrick pour jeunes filles, fut rattachde a I'Ecole normale de Chicago ; en 1941,
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a i'Universitd catholique americaine et, en janvier 1944,

l'Association Centrale Nord des Collbges et Ecoles secondaires, ainsi
qu'a r'Universit6 d'Illinois.
A la fermeture de I'ecole quotidienne et aux jours de congd
les Snwurs visitent les pauvres. Le lundi apras-midi, d'une heure et
demie A trois, les enfants de I'dcole publique suivent les cours
d'instruction religieuse qui leur sont donnds dans le batiment de
1'ecole. Le dimanche, trois Soeurs vont an Foyer des Parents pour
ies enfants ddlinquants, donnent l'instruction religieuse et sur\eillent les enfants qui assistent a la messe dominicale. De temps
a autre, en compagnie de leurs grandes delves, les Soeurs visitent
I'hopital du Comte de Cook et se livrent a diverses activits charitables.
Chaque etd les Scours dirigent une ecole de vacances pour
les pauvres enfants noirs & Union Park, en liaison avec I'Organisation de la Jeunesse Catholique, sous les auspices de Mgr Sheil.
Dans les bitiments de I'dcole, des cours de religion sent donnes
aux enfants de l'ecole publique, et aux 6elves des Sceurs qui ddsirent y participer.
6)

Ecole Sainte-Anne (Saint Aun's School), Dallas, Texas.
Fondee en 1925, et propridtd du diocese, cette maison est
dirigde par onze Scurs, pour trois cent quatre-vingt-cinq e61ves.
Cette maison s'ouvrit dans les faubourgs de Dallas, oil, il y a
trente ans, un groupe de pauvres refugids mexicains venait gagner sa vie au Texas, se rejouissant d'6tre encore en vie, et de
pouvoir s'agenouil.er et prier hors des tortures d'un gouvernement tyrannique. Avec ce petit groupe, vint le Lazariste Manuel
Francisco, qui rdcusa la couronne du martyre pour aider ses
concitovens. Avec l'aide de 1'6veque de Dallas et des Filles de la
Charitd. alors a ' H6pital Saint-Paul, des fonds furent amasses
pour batir une eglise. La, durant plusieurs annees, le Pere Francisco vicut dans la sacristie, tandis que chaque jour les Sceurs
distribuaient nourriture. vetements et medicaments.
L'on ouvrit une 6cole maternelle et des classes afin d'assurer
quelques leCons d'anglais, et quelques notions d'instruction gdndrale.
Chaque jour, les paroissiens augmentaient : aussi en 1925,
le bon Mgr Lynch, avec I'aide de bienfaiteurs, acheta la propridt6
4 North Harwood, emplacement actuel du centre d'extension
mexicain. La, un grand bAtiment de deux dtages fut changd en
ecole, un cottage devint clinique, et un beau terrain de jeu fut
Sdquipd pour les enfants, tandis que la belle dglise drigde six mois
auparavant, combla les espdrances des paroissiens transportds
de joie. Deux Sceurs partaient chaque matin de L'H6pital SaintPaul et, avec I'aide de quatre maltres externes, ouvraient des
classes pour trois esnt soixante-quinze eleves, en septembre 1925.
Le ddelgud apostolique, visitant I'dcole en 1926, f6licite l'eveque de cette merveilleuse oeuvre et ajoute : , Ne faites rien d'autre dans votre diocese avant d'avoir biti ici une dcole. , Grace
aux secours de I'Extension -Society, dirigde par Mgr O'Brien,
un nouveau b&timent en briques se trouve pret en septembre 1927.
L'ancien batiment est ddsormais employd comme Maison des.
Sceurs. Quatre Sceurs prennent I'oeuvre en main et commencent
la nouvelle communaut6. Alors, le nom de 1Ecole change : o Notre-Dame de la Guadeloupe ) devint Ecole Sainte-Anne, en
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I'lonneur de .Mine Anne Kilgallon, qui avail dound vingt mile
dollars pour aider i la construction.
Depuis 1927, les Buvres se developpent rapidement. La Clinique Marillac, tenue par 1'1Spital Saint-Paul, est bien 6quipde.
a\ec des infiriniires coripttentes. assistantes sociales ; des ijaitresses specialisdes pour tcole maternelle, et des aides pour le
Club.
Des milliers de families sont visitees chaque mois, des classes de catechisme sont assurdes en differents centres, et les h6pitaux de la Cite, en particulier I'Hpital des Tuberculeux recoivent la visite des Sceurs. En 1946. autre borne sur la route
du progres : le Centre social de Notre-Dame de la Guadeloupe
est annexd an batiment de 1'ecole. avec salles de club, grande
6cole secondaire. et auditorium, qui peut servir de gymnasium.
Ainsi dans le Petit Mexico, nous continuous de chanter NotreDame de Guadeloupe, et nous obeissons a notre sainte Mere
I'Eglise. avec notre cri : a ViFa Christo Rey (Vive le ChristRoi). ,
7)

Institut Saint-Vincent (Saint-Vincent Institute) Donaldsonville, Louisiane (1843-1950).
Fond6 le 1" janvier 1843, h I'arrivie de six Sceurs de charit6
A Donaldsonville, 1'Institut Saint-Vincent ouvrit une 6cole avec
deux salles de classe et trente el6ves.
Le 11 octobre 1847. les Swuurs requrent une pikce de terrain
pour eriger kcole. hOpital et orphelinat. Les Soeurs dmigrerent
dans le nouveau batiment en janvier 1850. L'hopital continua
jusqu'au commencement de la guerre civile, en 1861. Durant la
periode 1846-1850, it y avait un Noviciat A l'Institut Saint-Vincent. Apres l'union avec la France, ce Noviciat fut ferm6 et les
postulantes se rendirent t Emmitsburg, pour leur formation du
Smninaire.
Quand le Seminaire de Donaldsonville fut ferme! on ouvrit
un petit orphelinat. pour treize orphelines de la Nouvelle-Orleans ; leur nombre monta jusqu'a vingt-cinq. Un batiment fut
ajoute par .lme Narcisse Landrv. contenant dortoirs, salle de
jeu et refectoire pour les enfants.
*
Durant le bombardement de Donaldsonville, lors de la guerre
civile (1861-1865), les Sceurs et trente orphelines demanderent
I'hospitalite au couvent du Sacrd-Cceur dans la paroisse SaintJames ; elles y restkrent trois mois en stret6 jusqu'a leur retour. La maison fut singulierement preserv6e en ce temps-l.
et la communaut6 recut des subsides de l'Etat. pour continuer
son ceuvre charitable. mais apres la guerre civile, ces subsides
cesserent ; et en 1868, les Soeurs admirent des pensionnaires.
comme moyen de faire subsister, l'orphelinat.
En 1910 le pensionnat fut ferme par la communautd. Depuis ce temps, les Soeurs s'adonnerent entierement A 1'externat
qui a depuis constamment progressd. Quelques anndes plus tard,
le curd. M. Chambon. en fit une 6cole paroissiale, et la prit en
charge. En 1918, I'institut fut affilid k l'Universitd d'Etat de
Louisiane : un cours de commerce fut ajout6. Depuis lors.
l'6cole n'a cess6 de progresser et maintenant elle tient le premier rang pour 1'dducation.
L'Association des Enfants de Marie. organis6e le 4 aoat
1857, reste une des plus actives organisations paroissiales.
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A prdsent (janvier 1950), le corps professoral comprend dix
Soeurs et deux maitresses laiques avec trois cent quatre-vingtquatre 6d1ves, reparties en douze classes. Le catdchisme est enseigne aux lv\es des 6coles publiques. le matin, avant les classes
r6guli:res. Les S~eurs donnent des classes de vacances A Donaldsonrille, Darrow, Smoke Bend et Belle Alliance ; elles visitent
les pauvres & domicile, ainsi que les malades dans les trois hUpitaux de la petite citd, tout le long de l'ann6e.
8)

Ecole primaire Saint-Vincent (Saint Vincent Grade School),
et Ecole secondaire Saint-Pierre (Saint-Peter High
School), Keokuk, Iowa.
L'Ecole primaire Saint-Vincent et I'Ecole secondaire SaintPierre, chacune avec son histoire sdparee, sont inaintenant des
6coles paroissiales sous la direction de la 3Maison des Filles de
la Charite. Toutes les deux sont des ecoles de co-dducation et
appartiennent A la paroisse. L'Ecole Saint-Vincent remonte a
1854, iais en 1867 seulement les Seurs de Charit6 le prirent
en charge. L'Ecole secondaire Saint-Pierre ouvrit ses portes pour
I'annde scolaire 1899.
En 1950, quatre Sceurs enseignent cent trente 16Bves dans
les cours varids. Au jardin d'enfants une maitresse laique a la
charge des seize bambins. Comme professeurs de l'Ecole secondaire, quatre Soeurs et la directrice (en imme temps, Sceur Servante des deux 6tablissements), dirigent maintenant quatre
vingt-dix-huit 6tudiantes.
Durant les treize premieres anndes de son existence, 1'Ecole
Saint-Vincent eut pour directrices les Seurs de la Visitation
et fut une academie pour jeunes filles. A la m6me 6poque existait dans la paroisse Saint-Pierre une ecole pour garcons, dirigee par des maltres laiques. Avec l'erection du present bitimeni scolaire, rues Ninth and Timea, les dtudiantes de ces deux
institutions de 1'6cole secondaire, groupdes ensemble, formerent
I'actuelle Ecole secondaire Saint-Pierre.
Les garCons de I'ancienne Ecole el6mentaire Saint-Pierre
s'adjoignirent aux filles de 1'Ecole Saint-Vincent. Le batiment,
elargi et remodel6, devint I'actuelle Ecole Saint-Vincent. Aujourd'hui, elle est la plus ancienne institution d'dducation dirig6e par des religieuses dans le diocese de Davenport. et la seeonde en date de fondation, dans tout le nord-ouest des EtatsUnis.
Des 1839, Mgr Loras avait fait appel aux Filles de la -Mre
Seton pour son diocese de Dubuque. En 1867 seulement, ces
instances reCurent une rdponse favorable, lorsque son neveu,
Louis Decailly vit enfin quatre Sceurs prendre en mains l'oeuvre commnencde par les Visitandines. En 1902. une autre requete
du doyen O'Reilly, obtint quatre Sceurs pour l'Ecole secordaire
Saint-Pierre.
En dehors des classes r6gu!lires a 1'6cole externe, deux
Seurs allErcnt chaque dimanche pendant dix-sept ans i Montrose et deux autres a la paroisse Saint-Francois, pendant vingttrois ans, pour enseigner le cat6chisme aux enfants de I'ecole
publique. Durant les deux derniers dtes, deux Soeurs ouvrient un
cours de vacances pour deux semaines a Saint-Frangois.
Chaque semaine, plusieurs Sceurs ou la directrice de la Confrerie, accompagndes par quelques dames, visitent les malades
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a I'hopital catholique, apportant des lectures catholiques et un
mot d'encouragement. Une visite hebdomadaire a domicile aux
malades et pauvres reste I'objectif charitable de chaque Sceur.
Academie de 1'immacule-Conception (The Immaculate Conception Academy), Mayayuez, Puerto-Rico.
Cette maison de l'Inmaculde-Conception, 59 Mendez Vigo,
a Mayaguez, Porto-Rico, ouvrit ses portes le 8 septembre 1905.
En 1908, un cours commercial de deux ans fut inaugure. En
1922, s'ouvrit la section de 1'ecole secondaire. Aujourd'hui, les
trois d6partements fonctionnent. Ils sont mixtes.
II y a quatre cent neuf 6iLves dans les sections et juste deux
cents dans 1'ecole secondaire. Dans le ddpartement commercial il
y en a vingt-cinq. tous graduds des ecoles secondaires suivant
le rgglement en vigueur depuis aout 1948. Dans l'cole secondaire, il y a un ddpartement commercial suivant un plan approuv6 pour toutes les ecoles secondaires de Puerto-Rico.
Deux maitresses laiques et six Soeurs forment le personnel
enseignant du cours eldmentaire. Celui de l'6cole secondaire
comprend cinq Soeurs et trois maitresses laiques. Deux d'entre
elles et une autre Soeur enseignent au ddpartement commercial.
Une cantine fonctionne avec les secours gouvernementaux et une
Sour en a la charge. Quatorze Soeurs travaillent dans la mission,
dont les biens sont propridtd des Redemptoristes.
Le 1" septembre 1905 six Filles de la CharitO ambricaines
de Saint-Vincent de Paul, sur I'invitation des R6demptoristes,
ouvrirent la premiere 6cole paroissiale dans P'ile. II n'y avait
point de batiment pr6t, de sorte que les enfants furent rassembids dans 'eglise. Prdtres et Sceurs ne voulurent pas d6sappointer 'empressement des garcons et des filles. Fort sommaire chez
les Scours, leur connaissance de l'espagnol causa pas mal d'incidents amusants que les Scours se tirent un plaisir de raconter.
Le 8 septembre 1905 s'ouvrit I'Acaddmie de l'ImmaculdeConception. Eile occupait au coeur de la viile de Mayaguez 1'emplacement proche le Casino Club, sur le Mendez Vigo. Six cent
trente gargons et filles se prdsenterent le premier jour. En moins
de deux ans, 1'dcole dut itre agrandie. En janvier 1907, un emplacement i Rosa Street fut acquis par les Rddemptoristes
L'dcole continua de s'accroitre jusqu'en 1918, lorsque les batiments furent completement d6truits par un tremblement de
terre. Bien que ce desastre survint pendant les heures de classe,
enfants et Scours furent miraculeusement prdservds de tout mal
s6rieux. Aprbs un long ddlai, l'ecole fut rouverte en septembre
1921. Elle occupa une construction en bois comme bltiment temporaire. En avril 1923 le prdsent batiment fut commencd sur le
Mendez Vigo. L'ecole paroissiale fut accrditde par le ddpartement de 1'Education et I'dcole secondaire commenca avec un
cours complet de quatre ans. En 1926, l'dcole secondaire accr6dit6e par le Ddpartement, fit subir ses premiers examens.
Les Soeurs sont trirs actives dans la visite et le soulagement des pauvres A domicile et dans les h6pitaux. Elles donnent
aussi chaque samedi une aide s6rieuse aux pauvres qui accourent en nombre. Quatre groupes de deux Sacurs se rendent avec
les Pdres dans les chapelles de la campagne pour la messe dominicale. Elles enseignent le catdchisme et prdparent les enfants
h la premiere communion dans 1'6glise de la Candelaria.
9)
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10)

Ecole Secondaire Catholique Saint-Joseph (Saint-Joseph
Catholic High School), Natchez, Mississipi.
La maison de la communaut6 et les terrains de tI'cole secondaire sont propridt6 de la communautl. L'Ecole Secondaire
Catholique Saint-Joseph, et .'Ecole Primaire de la Cathtdrale,
appartiennent toutes deux au diocese.
Les professeurs comptent douze Sccurs, plus trois maitresses laiques. A 1'Ecole secondaire catholique (Saint-Joseph). cent
sept ýlW\es, Ecole primaire (Cath6drale), quatre cent neuf ; au
total, cinq cent seize.
Fondde le 28 janvier 1847, quand trois Soeurs de Charit6
furent enviyees d'Emmitsburg, A la requite de 1Mgr Chanche,
pour fonder & Natchez un orphelinat et une 6cole externe de
filles. Emplacements : (1) 1847. Mechanics Hall sur la Main
Street; (2) Maison en briques rouges i South Rankin ; (3) A Pangle de 'LUnion and Orleans Streets ; (4) 1848, angle de Jefferson
et Rankin, a present Orphelinat Sainte-Marie ; (5) 1866, les Sceurs
de 1'Ecole quittent l'Orphelinat, acquerant une grande maison
et de vastes terrains sur la State Street, entre Commerce and
Pearl Streets. La nouvelle ecole s'ouvrit li le 24 avril 1867. Classes ten-es dans la maison des Sceurs, au vieux quartier des esclaves dans la cour ; (6) Grande 6cole en briques de trois 6tages
dans les terrains en face de la Commerce Street ; (7) 1926. Deux
sales de classe sont ajout6es, et le chauffage central install ;
(8) 1935 L'Ecole de la Cathddrale, pour garcons, dirigde par les
Freres du Sacr6-Cceur depuis 1865, retourne aux Soeurs. Depuis
lors, les deux 6coles continuent sur une base mixte, 1'Ecole de
la Cathedrale pour garcons, devenant .'Ecole primaire de la Cathedrale, tandis que I'Ecole Saint-Joseph, pour jeunes filles, est
convertie en Ecole secondaire Saint-Joseph.
Depuis sa fondation en 1867, I'Ecole secondaire Saint-Joseph a diplOmd quatre cent soixante-neuf etudiants : trois cent
soixante-sept filles et cent deux garcons ; les derniers commencant seuleinent avec la classe 1936.
Outre F'enseignement les Sceurs de Saint-Joseph visitent les
pauvres a domicile, leur pourvoyant nourriture et vetement. Les
classes d'instruction religieuse pour enfants de I'6cole publique,
primaire et secondaire, fonctionnent chaque samedi et dimanche. Le dimanche matin deux Sceurs enseignent le cat6chisme
dans les deux 6glises de mission, l'une pour les noirs et l'autre
pour les blancs. Deux Sceurs enseignent la religion pendant les
vacances t Opelika, (Alabama) ainsi qu'& Cleveland et Rosedalo
(Mississipi).
11)

Ecole Saint-Joseph (Saint-Joseph School), New-Orleans.
Louisiane.
L'Ecole Saint-Joseph, installde ati 417, South Roman Street.
Nouvelle-Orldans, ouvrit en 1858 mais ne devint fondation de la
Communautd qu'en 1864. II y a trois divisions : ecole de grammaire pour garcons, une autre pour filles, et un cours secondaire pour filles. Avec la Soeur directrice, dix-neuf Soeurs enseignent a\ec quatre externes. Les inscriptions scolaires en janvier
1950 comportent au cours 6:6mentaire : trois cent trente garcons, deux cent quatre-vingt-cinq filles ; i l'ecole secondaire,
cent trente-cinq. Au total : sept cent cinquante 61eves.
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Remontant h 1858, quand les bateaux A vapeur voguaient sur
le Mississipi, la paroisse Saint-Joseph, 6tablie quatorze ans plus
t6t e6tait confi6e aux Lazaristes, et avait comme cure Jean Hayden. L'ecole fut batie A 1'angle de Tulane and Villere Streets, juste
en face l'Hipital de la Charitd, oh le g6ndral Benjamin Butler
ktablit son quartier gdndral durant la guerre civile. Des maitres
laiques furent pris A gages jusqu'au jour (1" oct. 1864) oh les
requtles repetdes & Emmitsburg aboutirent h 1'envoi de six Soeurs
de Charite. L'Ecole secondaire comportait meme comptabilitd et
astronomie, aussi bien que des cours de peinture et de tissage !
La premiere ecole ddborda bientOt son quartier primitif,
le present bitiment, South Roman Street, fut en grande partie
le don du capitaine Salvatore .Pizzati, un des paroissieus. II fut
inaugura le dimanche 2 septembre 1906. L'archeveque, Mgr
Blenk, benit lui-m6me chaque salle et chaque piece. A peu pres
en meme temps, une nouvelle maison fut batie tout proche pour
les Sceurs. Celle de Marais Street, d'abord residence privde, passe
pour avoir et6 probablement centenaire durant le gai xix* sibcle.
t( Ayant pour clottre, les rues de la ville ,,les Sceurs visitent les pauvres chez eux ; frequemment le domicile de leurs
pauvres enfants, et y apportent vetements et provisions. Certaines font des visites hebdomadaires aux impotents et leur apportent de la lecture catholique. Six Soeurs, une heure par semaine, assurent I'instruction religieuse A environ cent soixantedix enfants, qui frequentent I'ecole publique. Des groupes d'dtudiants sont entrainds aux ceuvres de misericorde corporelle et
spirituelle et sous surveillance enseignent catdchisme et priere,
et, h l'occasion, visitent des personnes convalescentes et Ag6es.
Les vetements sont faits par des dlWves volontaires pour 4tre
distribuds aux pauvres.
Au temps des f0tes les enfants de I'6cole ramplissent et distribuent une movenne de cinquante paniers de provisions. Les
Enfants de Marie et I'Union Saint-Joseph, et la Croisade missionnaire des Etudiants calholiques sont l'une et l'autre ardemment actives dans ces champs d'Action catholique.
Ecole Saint-Etienne (Saint-Stephen School), Nouvelle-OrlIans, Louisiane.
En 1852, deux Soeurs de Charite de France, et trois Sceurs
d'Emmitsburg, furen'les premieres maitresses. C'etait la p4riode
oh les Soeurs amdricaines Bchangeaient l'habit noir de la MIre
Seton pour celui des Soeurs de Saint-Vincent de Paul.
Emplacements : en 1852-1863 : la Maison des Cinq-Plaies,
propri6tW de la Communautd, situde sur un carr6 que bornaient
Nashville Avenue, Eleonor, Magazine et Constance Streets.
1863-1878 : Sous le nom d'Ecole Saint-Joseph, 'oeuvre est
transferee dans un nouveau terrain appartenant ' la Communaute, a Prytania and Jean Streets.
1878-1909 : L'Ecole maintenant transferde dans son present
local, Napoldon-Avenue. entre Magazine et Camp Streets, 4tait
connue comme Academie Saint-Vincent. Auparavant, seuls les
payants recevaient l'enseignement, mais maintenant gargons et
filles sont confies aux Sceurs, car la propridt6 appartient A la
Communautd.
i909 : Cette annde changement de nom. Elle devient l'Ecole
paroissiale de Saint-Etienne, pour garcons et filles. Une dcole
12)
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secondaire fonctionnait depuis la fondation en 1852 et continue
jusqu'a nos jours comme Ecole secondaire Saint-Etienne pour
filles.
En 1950. ii y a sept cent vingt t un edlves comme suit :
cent trente-six filles a l'ecole secondaire et 4 I'dcole ledmentaire
deux cent soixante-treize garcons et trois cent onze filles.
Comme professeurs : vingt Sceurs, trois maitresses laiques
el cinq Peres Lazaristes pour 1'instruction religieuse.
Les Enfants de Marie ddbuterent en 1855. Toujours disireuses de leur sanctification personnelle, les membres visitent
personnes agdes et incurables. L'dcole a vraiment l'esprit missionnaire. Les tout-petits contribuent de leurs pennys (sous)
quotidieus a I'o~uvre de la Sainte-Enfance, et les fillettes de\ienuent des GroisBes actives de la Mission des Etudiantes catholiques.
Deux jours par semaine, de 2 h. 30 b 3 h., les enfants de
l'cole publique recoivent I'instruction et sont prepar6s par les
S••urs a recevoir les sacrements. Plusieurs Soeurs qui ont compldt6 leur preparation p6dagogique. consacrent gendreusement
une partie de leurs vacances 4 enseigner les enfants de la campagne.
Depuis que l'Association des Enfants de Marie a vu sa premiere prdsidente devenir, en 1857, Fille de la Charitd, les vocations ont fleuri. Cent vingt jeunes filles et cinquante-quatre gar-ons se sont consacrds & Dieu en religion, donnant ainsi quasi
une nmoyenne de deux vocations par an.
13)

Ecole Paroissiale Saint-Vincent (Saint-Vincent Parochial
School), Perryville, Missouri.
L'histoire de l'Ecole Saint-Vincent est une illustration de
la parabole evangdlique du grain de senevd. Partie d'un Iuiumble
coimmencement, elle est devenue une des meilleures institutions
de P'Etat du Missouri. Les inscriptions de 1'Ecole Saint-Vincent,
la premiere annde montaient a trente-trois. L'annee scolaire
1949-1950, on compte huit cent vingt-deux dIves. Le ddveloppcment de I'dcole sur d'autres lignes suivit la croissance numnrique. Commencde avec l'enseignement primaire seulement, elle
a maintenant un cycle complet d'dcole secondaire. dgalant les
ineilleures rdussites du Missouri. La premiere ann6e, ii y avail
seulement deux maitresses, maintenant on en compte vingt-deux.
Le modeste bAtiment primitif dtait en bois, actuellement on y
voit un ddifice moderne a deux dtages, brique et pierre, avec
vastes salles de classe bien adr6es. bibliotheque et laboratoire
scientifique. Tout cela cependant ne suffit pas pour abriter le
flot toujours montant des 61eves ; des plans pour une nouvelle
ecole secondaire prdvoient un batiment dernier cri qui sera
bientot drige.
L'Ecole Saint-Vincent, fondde par les Lazarisles, M. Barnell et
son vicaire M. James Devine, commenIa en septembre 1896 avec
M. Monaghan comme principal, et Mad. Julia Jones comme assistante. D'autres dignes laiques. hommes et femmes, enseign6rent jusqu'en 1907, quand les Filles de Saint-Vincent de Paul
prirent 1lcole en charge. Si rapides furent les inscriptions que,
en d4pit des agrandissements des locaux primitifs l'on trouva
nlcessaire, en 1916, d'driger un nouveau batiment plus grand.
Cette entreprise fut commencee et amende & bien par le Pere
William Musson, Lazariste. Aujourd'hui, les plans pour 1'4rec-
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lion de la nouvelle Ecole soot sous la direction du .P. Maurice
Hymel, Lazariste lui aussi.
Les catholiques allemands de Perryville 6rigBrent une dglise
pour leurs nationaux. D'abord, elle fut desservie par les Lazaristes du Seininaire Sainte-Marie, mais en 1869, le Pere Henri
Groll. seculier. en fut nommni recteur. En 1870, une 6cole fut
Ptablie sous la direction des Sceurs du Prtcieux-Sang. Les Ursuiines les remplacirent vers 1887. A l'automne de 1947, les Ursulines se retiriv'ent de I'Ecole Saint-Boniface, les Filles de la
Charite les remplacerent. et 1'eglise ful rendue aux Peres Lazaristes.
Outre la direction de 1'Ecole, les Filles de la Charit6 enseignent le caltchisme dans lesIcoles paroissiales de Brewer,
Crosstown. Hyland, Sereno, Silcer Lake et aux enfants cathollques qui frdquentent 1'6cole publique de Perryville. Ily a deux
cent cinquante-quatre inscrits dans ces classes. Les Seurs aident
ies Lazari.tes dans leur ecole de vacances A Silver Lake. Les activitts de FEcole sont soigneusement disposees pour fournir des
divertissements surveilles pour la jeunesse. Les visites i domicile des enfants ef specialement des pauvres aident les Sours a
comprendre leurs charges et en nime temps leur fournissent
des facilites pour leur service des Pauvres.
Ecole Notre-Dame (Notre-Dame School), Price, Utah.
C'est A la requete de Monsignor A. F. Giovannoni. alors cure
de la \aste Rtendue du Carbon Couty, que les Filles de la Charit6 ouvrirent 1'cole de Price. Garantie par un don de 50.000
dollars de I'6veque de Sell Lake. Mgr Mitty, l'ecole devint propridt6 dioc6saine.
L'Tcole s'ouvrit avec huit classes 61lmentaires. Le corps
professoral comprenait alors quatre Soeurs tandis que le bitiment etait encore en construction. Les premieres classes furent
tenues dans la crypte de 1'6glise. Le bitiment, avec grandes et
helles salles de classe, dtait pr6t dans les premiers jours de
1928. Entre temps deux nouvelles Seurs avaient did ajout6es.
L'histoire de l'Ecole Notre-Dame ne peut 4tre separde de
la remarquable croissance de la vie catholique dans ce coin de
l'Utah. Quand I'Ecole s'ouvrit en 1927, il n'y avait qu'un pr6tre
administrant cette vaste paroisse. Price lui-m6me, place au ccur
d'un district charbonnier et a cent vingt-cinq miles sud-est de
Salt Lake, n'etait qu'une minine partie de cette paroisse. Elle
comprenait aussi les missions de Helper, Kenilworth, Hiawatha.
Standard. Sunnyside. et Monticello, cette derniire distante de I •
miles. A present i!v a deux pretres h Price, deux grandes nonvelles paroisses ont 6t6 drig6es A Helper et Dragertoh,hbties par
le gouvernement ; il y a des chapelles &Sunnyside et Monticello
et les missions de Hiawatha et Green River ont la messe chaque
dimanche. Dans toutes ces places et autres regions minierls,
les Sceurs donnent des classes de catechisme durant I'annee scolaire et tiennent des cours de vacances en Wet.Outre ces classes
de religion les jours d'6cole et les samedis, les Seurs accompagnent les prCtres le dimanche pour enseigner le cat6chisme aux
enfants des 6coles publiques. Dans l'opinion des Seurs et des
Pretres cette (euvre est aussi importante que celle de 1'6cole.
La dernirep decade a marqu6 une ptriode de singulier d6veloppement dans la vie religieuse aussi bien que dans la crois14)
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zance physique des diffdrentes sociatds ; de plus aussi, dans la

iniijle proportion, on a vu la croissance de l'6cole : elle groupe
mainteiiant dix classes avec trois cents inscriptions, tandis que
Ie nombre des Scurs est mout6 & sept pour rdpondre A un effec[if toujours croissant. Au printemps de 1947, un programme
d'aarandissement de large envergure et des ameliorations pour
le rayvnnement de l'&cole out etc inaugurds par le prdsent curd.
Plusieurs salles de classe sont montdes, ainsi qu'une belle bibliothibque et une grande salle Quonset, avec une s6duisante fa-ade en briques, pour assembles et goilters.
L'histoire de I'Ecole Notre-Damne, depuis son commencement
jusqu'a prdsent, a dtd marquee par une speciale protection de la
Viergre Bien avant sa fondation, S-oeur Theresa Hill, lors de ses
voyages, diss6mina des midailles miraculeuses a travers I'Utah
dans I'espoir qu'une maison de communaut6 Dourrait etre fondUe sur cette terre des Mormons. Ceux qui ont Wtdtemoins de la
croissance du catholicisme dans ce Carbon County peuvent rendre temoignage que ces midailles ont port6 les fruits de la matcrnelle b6endiction de Notre-Dame.
15)

Ecole de la Sainte-Trinitd (Holy Trinity School), Dallas,
Texas.
Le 12 octobre 1914. I'Ecole de la Sainte-Trinit. ouvrit dans
un hldtiment en bois deux salles, au n* 4420 de Holland Avenue,
a Dallas. Ce bitiment. auparavant 6cole publique, avait 6te
achet6 par le diocese de Dallas pour les catholiques de la localitb. Deux Filles de la Charitd prirent charge de l'Ecole. N'ayant
pas de local pour la Communautd, les Swours etaient en subsistance a 1'Hopital Saint-Paul.
En 1925, un emplacement plus central fut acquis par le dioc6se comme centre convenable pour I'expansion de 1'Ecole. C'est
I'actucl emplacement."lot triangulaire entre les avenues Gilbert,
Ilackburn et Oak Lawn. Un batiment en briques rouges A deux
ftages fut 6rig4 avec un complement de salles de classe. auditorium-cafe. Plus tard, on ajouta un petit batiment en bois pour
loger les classes de sixieme, septieme et huitieme.
En 1947, d6buta un programme d'agrandissement. Le bAtiment primitif, rdduit i un pur squelette, se compl6ta d'une anIexe. Cela permit i toute I'ccole d'avoir ses classes au second
6tage. Une bibliotheque centrale y fonctionne aussi. Le premier
&taz'2p abrite une salle de rdunion hibliothbque paroissiale, clini6que. librairie. cafe et bureau de la directrice.
En 1949. le batiment en bois fut A nouveau rdutilisW, cette
fois pour satisfaire les candidats toujours croissants des classes
Clmnentaires.
Depuis 1939, le personnel comprend neuf Sceurs. A present,
les inscriptions montent & quatre cent quatre, et le personnel
enscignant compte treize membres : neuf Soeurs et quatre aides
laiques.
Durant la semaine, ont lieu quatre classes de religion pour
les cnfants qui frdquentent les dcoles publiques. Chaque semaine
aussi deux Sceurs vont dans le quartier mexicain et y enseianent le catdchisme aux petits enfants. Les Sceurs, de meme, visilri•t les malades chaque semaine, les malades du Home des
convalescents, et ceux du Sana des tuberculeux. Au moins une
fois la semaine, les pauvres refoivent chez eux la visite d'une
S(our. De mime chez les Sceurs. de nombreux pauvres et ndces-

-

198 -

siteux trouvent nourriture, v\tenents et objets de mdnage fournis par les bienfaiteurs de la maison.
16) Ecole Saint-Vincent (Saint-Vincent School), La Salle.
Illinois.
les
Des 1854, les Fils de Saint-Vincent avaient demandt
Sceurs de CharitV pour I'dducation des tilles de la paroisse. I.es
quatre SuLurs assignees arriv6rent a La Salle, le 26 juillet 1855;
elles y trouverent une maison en briques confortable. Au printemps de 1856. les Swurs ,e transporterent dans une nou\elle
demeure en pierre qui conmencee A 1'auonmne venait d'Btre
achevee.
Dans f'education cathoiique des enfants de La Salle, les
Filles de la Charite tra\aillerent a preparer la jeunesse catholique A affronter les combats de la vie par une solide formation
catholique.
Le nombre des 6elves s'augmente et I'ecole devint bientlt
insuffisaute. La Providence benit singulierement les Filles de la
Charit6, et leur procura les fonds ; ce qui n'etait pas le cas des
Peres dont le presbytere tombait alors en ruines. En 1888, un
troisicme bltiment fut prUt pour l'occupation.
Avcc le depart des Freres les intdrits de la paroisse exigeaient qu'on fit une place aux garcons dans I'6cole des Soeurs.
Beaucoup de gargons aussi desiraient aller a l'Ecole secondaire
Saint-Vincent, vu qu'il n'y avait pas d'autre centre catholique
dans le voisinage. Les places Rtaient restreintes. C'est grace aux
efforts et a l'organisation du Pere Kelly que I'actuelle batisse fut
inauguree en septembre 1914, lorsque la vieille 6cole des Fr res
avait etL demiolie. Devant de nouvelles demandes, I'dcole fut
encore agrandie.
L'Ecole secondaire Saint-Vincent eprouva, pour les sports.
une crise de concurrence au contact de I'Ecole secondaire publique locale. Peu A p(eu pour ce motif ou pour un autre, nos 0lves furent entraines vers ce qu'ils appelaient une ecole plus
moderne. Certains domnnrent pour pr6texte que notre ecole
i'Ctait pas affiliee. Toutefois, ce pretexte fut ecartd, et notre
ecole requt 1'afliliation a 1'Universit6 d'Illinois. IL y eut cependant comme clause que pour garder I'affiliation nous devions bAtir ; et comnie c'etait juste 1'annee de la crise, cela fut financi,rement impossible ; aussi en 1930, les portes de l'Ecole secoundaire furent fermnes.
L'Association des Enfants de Marie, organisde le 8 dcembre 1858 ust une des plus actives organisations paroissiales.
La Guildc de la l-Mre Seton rdcemment organisee, a deja
acconmpli beaucoup de bien. Elle assura durant l'ann6e passee
"1950). en-iron cinquante bourses pour !es enfants necessiteux,
et apporta un rayon de soleil aux personnes Agdes et impotentes. leur envoyant periodiquement cartes et fleurs. Ces projets
et bien d'autres sont 'oeuvre des membres ardents de la Guilde,
pour hater le jour oii notre chore Mere Seton sera glorifide et
tout ensemble, lui donner de nombreux imitateurs.
17) Ecole Saint-Thomas (Saint Thomas School), Long Beach,
Mississipi.
Cette 6cole doit son origine au zBle et au dvoue.ment de fen
J.M. Hager, Lazariste. Elle fut ouverte en 1920, dans une residence privde. M. et Mme David Smith servirent de maitres dans
ce centre d'avant-garde d'6ducation religieuse.
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Le PBre Ilager ddsirait que cette dcole fut dirigde par les
Seurs de CharitB, et quand en 1922, il rdussit a obtenir des
n.aitres religieux, il batit conjointement 1'dcole et la maison des
Suwurs. La Soeur Claire fut la premiere supdrieure. L'Ecole SaintThumas s'ouvrit sous la direction des Sceurs, le 14 septembre
1922. avec soixante-deux dleves.
Les entrees augmenterent constamment jusqu'en 1927. Le
Pire Hager dat construire un bAtiment sdpar6 pour les Soeurs
et consacra la premiere bAtisse tout entiere a des fins scolaires.
Grace i I'assistance de I'6veque et de Sour Claire, grace a I'aide
des paroissiens et de nombreux amis hors du diocese, la Maison des Soeurs vit enfin son achevement.
En 1947. une salle paroissiale, construite entre le presbythre et l'ecole, sert encore pour les reunions sociales, spectacles
et autres divertissements qui, auparavant, necessitaient le demdnagement des salles de classe.
En 1947 aussi up ouragan dpargna miraculeusement I'Ecole
Saint-Thomas. encerclde par la devastation. Les vagues roulant
des debris atteignirent les marches de 1'Eglise, mais n'allrent
pas plus loin..
Durant cette calamit6, les Sceurs se montrerent maternelles
pour les pauvres, non seulement en leur apportant l'aide matdrielle qui dtait en leur pouvoir. mais aussi en versant sur ces
cceurs meurtris I'huile et le baume de la consolation dans cette
rude Cpreuve. Pour soulager tant de pauvret6, les Sceurs eurent
a escaiader de hauts amoncellements de ddbris. et durent eirculel par des sentiers ddfoncds et d6trempds de p6trole, mais
tout cela ne put les arr6ter le moins du monde, car elles trouvaient lh pleinement la mise en pratique de leur quatrieme vcen.
En 1949. chaque cspace utile de 1'dcole trouva son emploi,
car les entrdes atteignirent cent cinquante. La maison compte
quaLre Sceurs enseignantes et une Soeur pour les soins du mnnage.
Au commencement de cette petite mission, la visite des
pauvres dtait frequente, mais les conditions dconomiques se sont
bien amdliordes dans la majoritd des cas et ces visites ont diminud. Cependant, il reste encore beaucoup a faire pour la pauvretd spirituelle de beaucoup d'ames, ie long de ce golfe du
Mexique.
Ecole Notre-Dame du Mont-Carmel (Our lady of Mount
Carmel School), Mayaguez, Puerto-Rico.
En 1906, a la demande du Pere Seigel, RLdemptoriste, afin
d'ouvrir une dcole pour les enfants pauvres, deux Sceurs furent
envoydes a Notre-Dame du Mont-Carmel de la Playa. Sceurs
Perboyre Carr et Angela Barr. ddjI bien habitudes A la pauvret6 du district, commeneýrent bravement cette eole avec le
minable matdriel mis a leur disposition. Le Pere Seigel avait
acquis un bout de terrain, s'dtendant jusqu'4 la riviere Yaguez,
et situd A I'angle de Mendez Vigo et de San Juan Street. Un vieux
nagasin servit d'ecole temporaire et les deux Sceurs, avec deux
maitresses laiques entreprirent leur labeur d'dducation catholique a Playa de Mayaguez. Ces Sceurs s'y rendaient chaque jour de
ia citd, apportant avec elles leur repas de midi qu'elles mangeaient en un coin retire de l'Icole, apres avoir seqvi les enfants
pau\res. Comme c'etait leur unique chance de recevoir une Bdu18)
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cation, on se borna sans retard pour tous au seul enseignemcnt
primaire. L'apros-midi les filles recurent des classes de couture qui plus tard leur permettraient de gagner leur vie.
Le tremblement de terre d'octobre 1918 dmnolit le vieux
magasin-dcole et pendant une annee I'enseignement fut suspendu. Les Sceurs toutefois continuerent leurs visites aux pau\res les encourageant et soulageant aussi bien qu'elles pouvaient. La reconstruction commenqa apres que le gouverneur
Towner. a la requlte de Swur Lucina Scott, eut donnm mille
dollars. Un batiment en bois fut drige proche la rivibre, il abrita
les six premieres classes ; les enfants allaient ensuite a l'Acad~mie de I'Immaculde-Conception.
En 1924, une construction en ciment fut achevee, la vieille
bitisse en bois abrita deux salles de classe, la cantine scolaire
et la fainille du sacristain, nouvellement install&.
Comme la plupart des enfants souffraient de sous-alimentation, les Soeurs s'efforcerent de leur fournir un substantiel repas de midi. Elles en trouverent les moyens par aumOnes et
quctes. Les conditions furent toujours pauvres et les privations
nombreuses pour les Soeurs, mais avec diverses subventions officielles, le ddjeuner de tEcole devint plus ais6 et se d6veloppa
grandement.
Le 29 septembre 1928. cinq Soeurs se logerent en location.
tandis que la construction de leur maison n'6tait encore qu'au
sous-sol. .'ecole fut formellement accrtditee par le Departement de 1'Education. en 193 4. En 1938. sa creissance necessita
deux nouvelles salles de classe, et de nouveaux professeurs. A
present, 1'6cole comprend trois cent trente-cinq el6ves, avec sept
Soeurs et trois maitresses laiques.
La visite des pauvres et l'instruction religieuse des enfants
de 1'Ecole publique font toujours la joie des Soeurs de la Playa,
parmi les activites paroissiales, les Sceurs continuent de grandement se depenser.
19)

Ecole Saint-Vincent (Saint-Vincent School), Mobile, Alabama.
Fondee en 1866, cette dcole pour les filles de la paroisse
Saint-Vincent fut propridtd de la Communaute jusqu'en 1947.
jusqu' ce que la paroisse fit les ddpenses pour rdnover une
ecole auparavant employde par les FrBres du Sacre-Cceur.
Quatre Scurs enseignent aux huit divisions avec une quarantaine d'l6v\es par classe. Un cuisinier pour les Seurs et un
portier a demi-journee pour I'6cole sont les seuls employds.
L'Ecole paroissiale pour jeunes filles. d'abord ouvertp da:i:
un batiment situ6 b I'angle de Lawrence et Charleston Streets,
fut, en 1872 transferee dans une construction en briques de
Savannah et Cedar Street. En ce temps-la la Saint-Vincent Select
School comportait des cours acad6miques et commerciaux.
En 1927, 1'Ecole secondaire fut supprimie a l'ouverture de
l'Ecole secondaire diocesaine centrale. Les classes de grammaire
cependant groupurent encore gargons et filles. En 1947. I'Ecole
fut transferie dans le present local A l'angle sud-ouest de Lawrence et Charleston Streets. Ce bItiment, qui abrite l'Ecole catholique, la premibre de Mobile pour garcons remise a neuf et
agrandie, regoit quelque deux cent vingt-cinq enfants.
De nombreux pauvres sont visitds chez eux chaque semaine,

et secourus spirituellement et corporellement.
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Une Saur assure les classes de catechisme. pendant les vacances d'ete (juin et juillet). Les classes pour les enfants de
l'Ecole publique, sont tenues chaque dimanche, durant tout le
cours de l'annee.
L'Association des Enfants de Marie et la Societi du SaintNom participent aux activites scolaires et paroissiales.
Sainle Thirese d'Avila (Saint Theresa of Avila), NouvelleOrlians, Louisiana.
L'Ecole paroissiale de Sainte-Therese d'Avila, 1115, Prytania Street, Nouvelle-Orleans, Louisiane, veille a I'dducation
compl6te de huit classes d'enfants. Appartenant a I'archidiocese,
tous les frais d'entretien de 1'ecole sont payes par la paroisse.
A present, ii y a sept Steurs enseignantes, avec deux cent
xingt 61eves. Une femme de couleur est employ6e pour la cuisine des Sceurs. Un homme est employd par le cure comme portier.
L'Ecole comnienca d'abord La 'Orphelinat Feminin de La
Nouvelle-Orleans, dirig6 par les Sweurs de Clarite et situ6 Clio
Street. En 1861, 1'ecole fut transferee dans une maison louee A
l'angle de Clio and Prytania Streets. C'est de cet humble commencement que l'Ecole Saint-Vincent et 1'Ecole paroissiale de
Sainte-ThdrBse d'Avila prirent naissance. Cette ecole est situee
sur la Thalia Street, directement a l'arriere de l'Ecole SaintSinmon pour les filles.
En 1922, a la vente de Saint-Simeon, I'Ecole Saint-Vincent
fut tLansferee i son actuel emplacement, 1115, Prytania Street ;
et le nom devint Ecole Sainte-Therese d'Avila.
Durant les heures extra scolaires, !es Sceurs visitent les
pauvres et leur apportent nourriture et habits, et souvent obtiennent soins medicaux et hospitalisation pour ceux qui en out
besoin. A tertains jours de la semaine, les S~eurs enseignent le
catechisme aux enfants de 1'ecole publique.
Les enfants de 1'6cole prenente
une part active en connection avec la Ligue Athletique de I'Ecole Catholique de I'Archidiocese de la Nouvelle-Orlians. Les enfants recoivent aussi 1'avantage du repas gratuit fourni par les gouvernements national et
provincial. Le repas est prdpare par les mires qui donnent leurs
services a cette cause.
21)

Ecole Sainte-Louise de Marillac (Sainte-Louise de Marillac
School), Saint-Louis.
L'Ecole primaire paroissiale Sainte-Louise de Marillac a Wtd
ouverte le 5 septembre 1919. C'd~ait la premiere 6cole dans le
monde dddiee a la vaillante collaboratrice de saint Vincent de
Paul.
Les inscriptions au premier jour furent de deux cent
soixante et onze : du jardin d'enfants a la septieme classe, l'ecole
est prise en charge par les pretres s6culiers de la paroisse.
La paroisse a commence en 1935. sous la direction du Rd'vrend Martin Clarke, qui demanda les Filles de la Charitd. Le
Ii're Clarke mourut en fevrier 1944. Le Reverend John S. Kane
fut alors nomm cur6.
Depuis la constitution de !a paroisse jusqu'b I'ouverture de
'ecole deux Soeurs vinrent de I'H6pital Saint-Vincent de Paul
pour enseigner le catlchisme apres la messe dominicale. Soeur
P6tronilla s'y est d6pensde, et continue de visiter les classes.

22)
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Le 1*' septembre 1949, la maison ful ouverte par Sceur Genevieve Coleman, Soeur Servante, avec six compagnes : Seurs
Angeline Frid6rik, Marie-Claire Molloy, Rose Brown, Agobs Deevy, Frances Grimbey, Veronica Parpura.
Un second 6tage ajout6 au presbytere, l'interieur fut peint
et le batiment restaure, pour Utre adapt6 a son but scolaire.
II devint la maison des Suurs, qui s'y 6tablireat le 12 decembre 1949, fete de Notre-Dame de la Guadeloupe. Les Sceurs
avaient vecu au Seminaire Marillac, depuis septembre ; des Dames de la Paroisse avaient fourni voitures pour leur d6placement quotidien. L'auditorium de la nouvelle 6cole servit temporaireenelt d'eglise paroissiale, tandis que la vieille eglise paroissiale reno\vie. sert mainteirant de presbytbre.
Les Sours visiteut les pauvres a domicile : nombre de families out 6te trouvees, qui ne pratiquent pas, c'est, dans Ja
plupart des cas, la consequence de marages mixtes. Des classes
de cat6chisine ruunissent les enfants des dcoles publiques. Un
chliur compose largement de jeunes filles de 1'6coie secondaire
publique, maintient le contact avec elles et indirectement exerce
sur elles une salutaire influence.
23)

Ecole Saint-Malachie (Saint-Malachie School), Saint-Louis,
Missouri.
L'Ecole Saint-Malachie, situ6e sur Clark Avenue, a 6td fonde le 2 septembre 1941. Le PNre Blank 6tait alors cure, et sous
son administration les Filles de ja Charit•
retournerent A SaintMaiachie. Nous disons retournirent, parce que le present emplacement de 1'ecole, est juste en face de la prermire Ecole technique Sainte-lPhilomn
ne, et non loin de ce qui ful autrefois Isabella, ecole pour jeunes filles, qui florissait aux beaux jours de
la paroisse. Ces deux institutions 6taient jadis sous la direction
des Filles de la Charit6 : I'on peut done affirmer qu'elles sont
revenues chez elles.
Ce n'etait plus I'Ecole Saint-Maachie des temps du PBre
Zeigler. Les Soaurs ne trouvrent qu'une vieille bMtisse en ruines. inoccup•e pendant plus de vingt ans. Elles dtait assortie 'I
I'aspect du voisilage, ou tout 6tait en ruines ; nombre des futures ýleves devaient recevoir la nourriture avant qu'an pJisse
entreprendre leur instruction. En aoft 1942, l'6cole etait frn
bonne voie ; une maison 6tait pr6te pour les Sceurs f l'argle
nord-est de Clark et Garrison.
En ce temps egalement. la paroisse Saint-Malachie reput un
nouveau curd. Le Pere Ralph W. Warner, S.J., dont le zele et
le ddvouciniint ont sauvegarde paroisse et dcole durant les jours
sombres d'un nouveau commencement. Maintenant une 6cole bien
fournic, une bibliotheque, un cafe bien equip6 une maison paroissiale cunfortable, maintes commodites dan's la maison des
Seurs disent assez la sollicitude de quelqu'un qui a donne sa
vie au service des derniers petits enfants de Dieu parce qu'il
les a aimlis.
Actueliement I'Ecole Saint-Malachie compte deux cent
suixante-dix el6ves en huit classes. Huit Seurs et deux maitresses externes dirigent I'ecole. Recemment une clique (tambours
et clairons) a 6L6 organis6e. Des films 6ducatifs sont projetks
chaque semaine, choisis grace a I'effort du P. Bishop, dans la
Centrale des films de l'Universitl de Saint-Louis. Les jeunes
filles, sur la fin de leurs 6tudes, regoivent un cours menager
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pendant six mois dans les laboratoires de 1'Union Electric Company.
Les visites a domicile sont d'obligation apres la classe. Les
cours de vacances sont assures chaque Rt6 durant le mois de
juillet.
C'est aux efforts de Soeur Aurelia Hogan et de Sceur Bertrande Mayer que la premiere ecole d'6et fut ouverte en 1939.
Ce fut 1&le grain de sdnev6 qui a grandi pour devenir 1'Ecole
Saint-Malachie.
24)

Ecole Saint-Patrick et Garderie (Saint-Patrick's School and
day nursery), Saint-Louis, Missouri.
Cette garderie de jour fut ouverte le 1" juin 1914, t la requete du R. Timothde Dempsey, curd de la paroisse. Jusqu'alors
la garderie avait et6 sous la conduite d'un bureau de directrices.
Procurer une aide comp6tente resta le souci constant depuis
l'ou\erture de la garderie en 1910, et 1'arrivde des Sceurs fut
saluee avec enthousiasme par le curd et I'archeveque qui encouragerent vivement 1'entreprise.
Jusqu'en 1921, les Soeurs de Saint-Joseph enseignerent dans
l'tcoie paroissiale, mais on trouva mieux de n'avoir qu'une comniunaut6 pour diriger la garderie et I'ecole ; celle-ci fut done
transmise aux Filles de la Charite qui ont depuis lors la charge
de 1'dcole et de la garderie.
Cette maison est situde dans le vieux quartier de SaintLouis ob les pauvres ne manquent pas. En liaison avec la paroisse, on y trouve plusieurs cuvres de charitd, commencees
par le fameux P. Timothde Dempsey : un hotel pour hommes
et femmes agees, un home pour jeunes ouvrieres. Dans toutes
ces ceuvres les Smurs ont une large part, sans oublier la visite
inlassable des pauvres a domicile.
Ecole Saint-Patrick (Saint-Patrick School). San-Francisco,
Californie.
L'Ecole paroissiale Saint-Patrick remonte au mois d'aoit
1652 ; h l'arrivde de cinq Sceurs de Charitd d'Emmitsburg.
Propridt6 dioc6saine, 1'ecole compte deux cent cinquante
eleves avec sept Soeurs. En 1852, San-Francisco dtait un ramassis
de cabanes dispersdes, parmi le sable des dunes. Sur Market
Street oh se trouve le Palace Hdtel, un petit batiment brun servait d'eglise le dimanche et d'6cole en semaine. Le Pere Maginnis, le premier curd de la paroisse Saint-Patrick, sollicita l'aide
des Sceurs de Charitd d'Emmitsburg, pour s'occuper des orphelius que causa le cholera de 1850. Dabord I'orphelinat ot I'6cole
fonctionnerent ensemble. L'orphelinat fut transf6rd plus tard
au sud de San-Francisco et I'Ecole Saint-Vincent, pour filles,
fut continude dans un autre batiment A Mission Street.
L'6cole des garcons logea dans un petit bAtiment en bois
qui, primitivement, avait servi d'eglise. En aoft 1887, 1'6cole
pour garcons, Saint-Patrick, situde a Everett Street, fut ouverte
par les Filles de la Charitb, avec deux cents inscriptions. Elle
continua jusqu'en 1906, of elle fut ddtruite par le tremblement
de terre et I'incendie. Le present bAtiment, sur la Fifth and Clementina Street, drig6 peu de temps apres le ddsastre de 1906,
veille sur l'dducation des garcons et des filles, depuis le jardin
d'enfants jusqu'a Ja huitibme classe.

25)
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En aoClt 1938. quand I'ecole secondaire et le ddpartement
commercial se transporterent au 1301 de Geary Street, I'ecole
4leimentaire prit le noin de Saint-Patrick. En avril 1949, centre
de jeunesse et Jardin Saint-Patrick furent driges sur les terrains
de I'6cole.
La majorite des enfants vient de pauvres families mexicaines : les Seurs multiplient les visites des pauvres chez eux
et nomnbre de ces families sont habilltes par la maison. I! y a
aussi de frequentes visites h la section des tuberculeux de 1'il6pital de la Ville.
26)

Ecole Saint-Vince'nt de Paul (Saint-Vincent de Paul School),
San-Francisco. Californie.
L'Ecole Saint-Vincent de Paul, situee Green Street, a ouvert ses portes le 18 aoilt 1924. Cette dcole, proprieti du diocese, eduque depuis le jardin d'enfants jusqu'a la huitiemne
classe.
Onze Filles de la CharitW forment la plus grande partie du
corps professoral. Les Sceurs sont assistees par six naitresses
externes. trois out charge de classes rigulieres et trois autres
de specialitis : musique. elocution, education physique. Cinq
cent soixante-cinqgihves : deux cent soixante-huit garcons et
deux cent quatre-vingt-sept filles.
Le R. Martin P. Ityan. premier cure de 1'vglise Saint-Vince1"i
de Paul a pourvu d'excellentes installations le bitiment pour
les Sceurs et les teli\es. Aucune tcole paroissiale n'avait exist6
avant celle-el. Eiiiron cinquante eleves foriiaient le premier
groupe. Comine le noimbre des dlives augmentait constaniment,
celui des Soeurs s'accrut en proportion.
En 1948. la maison des Soeurs fut transf6ree 2810 Pierce
Street, juste au coin de son premier emplacement, sur la Green
Street. Ce fut en vue de faire place h une annexe de quatre nouvelles salles de classe pour deux cents elives de plus. De la sorte.
maintenant en R1950. I'effectif de 1'dcole est dix fois plus grand
qu'il n'(tait en 1921. Dieu a done beni les efforts de ceux qui
ont travaill6 pour sa gloire dans l'Ecole Saint-Vincent de Paul.
La visite des pauvres i domicile par les Soeurs a lie.uapris
les heures d'enseignement. Les enfants de 1'Icole sont encouragds a aimer et a sccourir ies pauvres et souvent accompa,nent les Sceurs dains leurs charitables visites : Hospice civil.
Hospice de la Marine.
D's lors. il semble bien qu'un serieux effort a 4td fait pour
realiser le magnifique iddal inscrit au fronton de 1'Ecole SaintVincent : , Ici l'on enseigne I'amour de Dieu et de la Patrie.
'on inculque Foi et Morale et I'on maintient haut le niveau
de 1'education americaine. a
27)

Saint-Joseph's School, White Church, Missouri.
Cette petite 6cole 6tait originairement un pensionnat dirige par les Ursulines. Ces bonnes Soeurs demeurerent a White
Church pendant six ans. A leur depart, cause principalement
pour des raisons financieres, l'ecole fut fermde.
Apres trente ans. 1'cole fut rouverte le 28 aodt 1937, quand
trois Filles de Saint-Vincent de Paul arriverent pour en prendre la direction. Vingt-quatre leves se presenterent alors de
Mountain View, Peace Valley et White Church. En septembre
1949, il y a quatre-vingt-huit 6~Bves et quatre Soeurs. Deux
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grands autobus, 'un offert par 'archeveque Ritter et I'autre par
la Catholic Rural Life, vont prendre les enfants a West Plains,
'Pomonaet Willow Springs. Comme la plupart quittent la inaison
peu apres sept heures du matin et n'y retournent qu'apres cinq
lhures de I'apres-midi, un repas chaud leur est servi & l'ecole.
Outre le travail d'ecole, les Sceurs accomnpagnent un prCitre
le dimanche a Cabool et Willow Springs ; elles y enseignent le
cat6chisme et prdparent les enfants aux sacrements. Les garCions sont exerces a servir la messe et a chanter a 1'eglise.
L'ecole de vacances est tenue pour ceux qui ne peuvent frequenter l'Ecole Saint-Joseph. Outre le travail scolaire, pauvres
et malades sont visitis chez eux d'oii resulte nombre de conversions. Auparavant, ces gens, dans des lieux ecartis, n'avaient
aucune chance d'apprendre leur religion, maintenant ils frequentelt et voient le prntre.
Puisse la petite maison de White Church, continuer longtelmps
repandre parmi ces pauvres, connaissance et amour de
Dieu.
Ecole Saint-Vincent (Saint Vincent's School), Santa-Baibara, Californie.
L'Ecole Saint-Vincent fut fondee en 1856, comme ecole de
langue anglaise pour les enfants de ce secteur. L'oeuvre comprenait pensionnat. external, garderie et orphelinat. Le premier
batiment, de simple brique, abrita le groupe des pionniers sur
un grand ranch A Los Cienigitas, h environ quatre milles de
Santa-Barbara. En 1873, la communaut6 transfera ses ceuvres
dans la cite. Cette nouvelle Ecole Saint-Vincent 4tait le premier
bStiment en briques t Santa-Barbara.Elle fut d6truite par le
feu l'annee suivante. Pour rebatir les Sceurs hypothiquerent
lourdement le ranch des Cienigitas. Une nouvelle construction
entreprise immndiatement, s'acheva avant la tin de 1874, ce qui
permit de continuer I'euvre jusqu'en 1924. L'on transporta alors
lorphelinat dans un nouveau bAtiment sur I'emplacement
i'ume du vieux ranch : pensionnat et externat furent cddes a
d'autres communautds religieuses. dans la citd. La garderie devint en 1918 une ceuvre ind6pendante A l'usage public.
En 1936, les Sceurs cess6rent l'oeuvre de l'orphelinat proprement dit. Avisees du besoin de soins specialises pour b16ves
retardataires, les Soeurs entreprirent un programme d'education
pour filles mentalement retardees. La maison s'ouvrit pour des
enfants de cinq a dix-huit ans, qui ne peuvent retirer de bendfice de I'6cole r6gulibre, mais ont assez d'intelligence pour profiter des instructions adaptees. Les demandes viennent d'agences privees ou publiques, ou inmme directement des parents.
Le programme d'dducation suit une technique sp6cialisde :
combinaison de classes normales et d'arts menagers, adaptee aux
capacitks et besoins d'enfants retardataires. L'accent est mis sur
les travaux domestiques, parce que la clientele doit gagner sa
vie. L'ecole vise.h faire de ces filles d'utiles citoyennes ; de li,
son programme pour apprendre A ces enfants h se debrouiller,
se suffire et se conduire elles-mAmes.
)ouze Soeurs et vingt-huit employdes laiques forment le
corps professoral de l'ecole. Comme les enfants viennent de tous
les coins de Californie et d'autres Etats, il n'y a point de Bureau
local. L'dcole suit les recommandations du D6partement d'Etat
pour I'hygiene mentale. La licence annuelle autorise le chiffre
28)
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de cent soixante filles. Ce nombre est largement atteint en tous
temps, et il y a constamment une longue liste de postulantes en
attente. La garderie de jour continue de fonctionner h Santa-Barbara. LA, une Soeur, en residence A I'Ecole Saint-Vincent, assure une permanence ; et cinq jours par semaine, avec l'aide de
sept collaboratrices, s'occupe de quarante mioches de deux A
cinq ans.
29)

H1pital Saint-Joseph (Saint-Joseph Hospital), Alton,
Illinois.
Fonid en 1865, propriltd de la communautd, 1'Hopital SaintJoseph est reconnu par I'Association Mddicale Americaine.
L'Ucole d'iniiriniires Saint-Joseph est accrdditte par 1'Association des Inlirinires de 1'Etat d'lllinois (trente-huit 1leves en
1950 ; quarante-deux diplfmnes ; deux cent trente-quatre employees).
Au printemps de 1864, le Gouvernement manda quatre
Sceurs pour prendre en charge L'hOpital de la prison militaire
d'Alton. Trois Sours furent envoydes le 16 mars 1864. Les prisonniers se montaient i quatre mille confediers et & mille feddraux. L'atmosphr ede la prison etait repoussante, les prisonniers mouraient a raison de six a dix par jour : suites de blessures, typhoide et petite vdrole.
A la tin de la guerre en 1865. les prisonniers recurent leur
Mlargissement. C'dtait un triste spectacle de voir dans les rues
de Ja cit6 ces hommes align6s en haillons, I'air abattu. Les
citoyens demanderent aux Soeurs de rester et d'ouvrir un h6pital
t Alton. MBre Anne SimBon, de Saint-Joseph, Emmitsburg,
accorda en 1865 la permission d'ouvrir un h6pital civil pour les
citoyens d'Alton. Le premier hepital fut place a Broadway and
Central Avenue. Les Soeurs soignerent malades et mourants, en
de pdnibles circonstances, avec de pauvres moyens et de maigres
revenus pendant des anndes jusqu'i ce que l'h6pital fut rempiace
par un plus grand batiment. La premiere pierre en fut pos6e
le 24 avril 1887. Le nouvel emplacement est I'emplacement de
notre premier dtablissement a la Fifth Street and Central Avenue.
En 1922, 'on drigea le bltiment des services et la chapelle.
Le nouvel Hdpital Saint-Joseph s'ouvrit en 1938 : un complement, en 1942, dleva la capacitde
deux cents malades.
Le Home marial des infirmieres a dtd drig6 en 1944.
La visite des pauvres A domicile a toujours eu sa place
dans les occupations des Sceurs. Deux Sceurs ou davantage visitent plusieurs fois par an la prison et Phospice du ComtO pour
les vieillards et autres maisons de sante. Le sana des tuberculeux est visit6 chaque quinzaine. Dans toutes ces sorties, I'on
distribue quelque petit cadeau-et des lectures catholiques. Infirmieres et employees accompagnent frequemment les Scurs
dans ces courses de misdrieorde.
30) Seton Hospital, Austin, Texas
L'HOpital Seton fut agrd6 dans l'Etat de Texas, le 5 avril
1900. Cet hdpital etait connu en ce temps-il comme le ac Bjbd
de la Communaut6 n, car ilU tait le premier h porter le nom de
Mere Seton.
La fondation de cet h6pital fut P'euvre de quelques charitables dames, qui, r6unies sous le patronage de saint Vincent
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de Paul, allaient assister les pauvres et veillaient h ce que les
malades catholiques dans I'Hopital de la Cite. requssent les derniers sacrements. Ce groupe recueillit cinq mille trois cents dollars (catholiques et non catholiques souscri\aient itegale proportion) ; apres I'achat d'un terrain dans un emplacement de
choix, il le cdda a la communaut6 d'Emmitsburg.
L'hopital s'ouvrit le 26 mai 1902 par une inauguration publique, sous le patronage du charitable groupe ; il semblait que
la population tout entiere s'assemblait pour se fdliciter d'avoir
un h6pital reellement moderne. Au milieu de la reception, le
premier malade admis fut un noir.
Une Soeur parlant espagnol, fille de I'ambassadeur de Colombie aux Etats-Unis, se trouvait parmi la petite bande envoyee
pour ouvrir l'Hopital. En elle les catholiques d'Austin reconnurent la r6ponse a la priere que certains d'entre eux avaient faite
durant des anndes : obtenir une aide pour les Mexicains spirituellement abandonnes. Peu apres l'ouverture de I'hOpital, le
R.P. J. O'Reilly, C.S.C., prdtre parlant espagnol, fut admis h l'hopital comme malade. Durant sa convalescence, les Sceurs lui flrent sentir la condition pitoyable des Mexicains ainsi h I'abandon. Avec la benediction de Mgr Ballagher, il organise la premiere dglise mexicaine & Austin et fonde d'autres dglises dans
les villes avoisinantes. II devint ainsi le pore de cette grande
ceuvre, parmi les Mexicains, comme Seton est vraiment sa mere.
En 1917-1918. le comte de Travis dont Austin fait partie,
souffrit d'une dpiddmie de petite verole : trcs vite la situation
menacait de devenir tragique. Dans ce pdril, les officiels du
comtd se tournerent vers les Soeurs qui, avec I'aide de leurs
infirmieres immediatement niirent en ordre ce chaos. Le comt6
ne pouvant amener les Sceurs A accepter rompensation pour de
tels services leur attribua une medaille d'or en memoire de
leur aide inappreciable et de leurs splendides services publics.
Durant la premiere guerre mondiale. l'influenza 6clata dans
trois ecoles d'entrainement militaire h Austin. Seton de nouveau vint a la rescousse ; cedant entierement leur maison,
louant des habitations voisines et couvrant de tentes leur terrain. Les Soeurs, apres appel i des volontaires, organiserent
I'cuvre si habilement que les officiers de I'armee purent bientdt
donner de rassurantes informations sur la situation. Une Sceur
tomba martyre du devoir.
Depuis 1902, sept compldments ont 6et ajoutes, offrant une
des plus modernes maisons d'infirmirres dans l'Etat. La maison
comprend actuellement (1950), dix Scurs, cinquante-quatre dtudiantes infirmieres et cent neuf employdes.
H6pital Saint-Vincent (Saint-Vincent Hospital), Birmingham, Alabama.
L'H6pital Saint-Vincent fut ouvert dans le vieux De Bardeleben Home, le 21 novembre 1898, jour de I'Action de graces, par
quatre Filles de Saint-Vincent de Paul, que dirigeait Seur Bene31)

Peu apres, Soeur Placida mourut de la petite vdrole contractde au lit d'un malade. En mars 1899, Sceur Chrysostome vint
pour remplacer Soeur Benedict, et Sceur Marguerite, habile infirmi're diplOmde, I'accompagnait. Ces deux Soeurs dtaient juste revenues de Chicamauga, ofi les soldats de la guerre Hispano-Amdricaine avaient contractd la terrible flvre typhoide. C'Btait des
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\dterans che\runnets, habitues A soigner et A choyer les soidats.
Au temps oi Saint-Vincent s'ouvrit, il n'y avait pas d'hipital public a Birmingham. L'lhpital des Charitls Unies a\ait
juste brile zi Smithfield. Le peuple de Birmingham 4paulait le
mouvenent pour bitir "16pilal Saint-Vincent, et contribua largement & sa construction. l'arini les honues qui donnirent
temps et argent pour activer le mouxement, I'on compte Rufus,
N. Rhodes. Julian Kendrick, Culpeper Exum, John Me Costin,
Erskine Ramsey, W. I. Grubb et beaucoup d'autres.
Le corps miidical et chirurgical de Saint-Vincent a toujours conipt6 les premiers imedecins de Birmingham. Les docteurs dans leurs tra\aux. out toujours trouve dans les Soeurs la
plus gi 6ndreuse cooperation et cela assure le succs. Bient6t
une nouvelie salle d'operation remplaaa I'ancienne. Le laboratoire du docteur Graham, spleudidement 6quipd, ne manque de
rien pour les examens au microscope ndeessaires lors du traitement des nialades.
Le d6partement des Rayons X est parfait dans tous ses details. En liaison avec lui, on trouve la salle indispensable pour
le traitement des fractures. Durant les deux dernieres annmes,
de notables am6liorations out e•6 faites, coOtant 250.000 dollars.
Parmi, ces ameliorations, i! y a un dep6t d'archives, de nouveaux
offices. une rpcente cuisine, une salle h manger pour les infirmiires, et une magnifique chapelle. L'ancienne chapelle est
employte maintenant comme salle de conf6rences.
Aucune institution publique dans cette grande cit6 n'est urne
assise aussi pr6cieuse a la Communautd que I'Hdpi!al Saint-Vincent, oi l'efficacite et l'habilet6 existent sur toute la ligne. Les
imedeeins sont parmi les meilleurs, tant ceux qui composent le
corps medical que ceux qui y donnent leurs consultations; les
infirmiieres 61,ves ou diplOmees, les Sceurs de Charit4, sont toujours pr(tes et bienmeillantes pour soigner les malades payants
et gratuits. Bien que l'Ecole d'Infirmieres ait ti etablie en 19U0.
ce n'est qu'en 1926 que le magnifique Home des Infirmieres a
td e6rigd sur le terrain de l'institution. Ce Home fournit aux infirmieres tout le confort et le reconfort de la vie de famille
durant leurs trois ans d'internat.
(A suivre.)

SAINT

VINCENT

DE PAUL

SES OEUVRES ET SON INFLUENCE EN LORRAINE

par Joseph Girard, Pretre de la Mission

Commencge en 1951 (Annales, t. 116, p. 321-368 et t. 117.
p. 97-144 ; 377-408) la publication de ce travail a dtd la consolation et la prdoccupation qui ont marqud les dernieres annaes de
leur auteur,M. Joseph Girard (12 mai 1887-9 octobre 1952), ainsi
que le souligne plus haut la notice biographique par M. Diebold
";. 118, p. 7-13).
Cette esquisse historique, en quelques pages, veut dvoquer
au. gendrations qui montent, l'euvre de saint Vincent et de ses
enfants en Lorraine : les Pritres de la Mission depuis 1635, ies
Filles de la Charith depuis 1653.
Ce texte enchaine les pages signalees plus haut.
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Mgr de Saint-Simon, dans la r6ponse du 8 fevrier 1754, nia
d'abord avoir d6fendu k son vicaire gendral de ddlivrer le certificat de vie. II allait de l'avant dans ses mesures de rigueur i
F'endroit des Lazaristes. Mais il faut finir auparavant cette ques.
tion de certificat de vie. Le 13 fdvrier 1754, 3•. Lamy de Saintfaire signifier incessaniment
Lazare envoya I'arr't du conseil i
A M. de Mareil, grand vicaire ,. a Monsieur notre gdneral me
charge, ecrivait-il, de vous dire de le faire voir d celui qui vous
paie ordinairement, ou pluldt de lui en donner une copie collationnie en tdchant de s engager a vous payer, je suis persuadd
qu'il n'en sera rien, mais n'importe, il faut contenter en cela
M. Debras et avoir une quittance toute prete de M. Thibault.
3I. Debras dit qu'il rdpondra incessamment aux deux lettres que
rous lui avez dcrites. , D'aprbs 1'arret provisionnel du Conseil
d'Etat les Pretres de la Mission du seminaire de Metz 6taient dispenses de produire un certificat de vie pour etre pavys sur le
domaine du Roi de la somme de trois mille six cents livres qui
leur itaient dues. II comportait le libell6 suivant : a Sur la requrte prdsentle au roi en son Conseil par les pretres de la Mission, directeurs du sdminaire de la ville de Metz, vu la sommation respectueuse faite au grand vicaire du sieur ereque de Metz
de leur ddlivrer une attestation ou certificat portant que, pendant
les annres de 1752 et 1753, its ont rempli leurs fonctions et satisfait d ce qui leur est prescrit par leur acte de fondation ; le
roi en son conseil a ordonnd et ordonne que la prdsente sera communiquie au sieur de Mareil, vicaire gdnral du sieur dveque de
Mct: pour y r(pondre dans les dilais du Reglempnt, pour ce
faire ou faute de ce faire dans ledit temps et iceluy passd, dtre
ordonnd par Sa Majestd ce qu'il appartiendra et cependant ordonne Sa Majestd que par le receveur general des domaines et
bois de la gdn&ralit6 de Metz. Lesdits suppldants seront payds
sur la simple quittance par provision de la somme de trois mille
six cents livres pour laquelle ils ont -td employds , (22 janvier 1754).
M. Lamy annonce un peu plus tard (18 janvier 1754) qu'apres
avoir obtenu un arret provisiowmel permettant de payer les
Pr6tres de la Mission du seminaire de Metz, on s'est present4 au
Conseil du Roi pour demander un arrct ddfinitif. Mais auparavant. le supdrieur du seminaire doit :
1. Faire trois sommations & M. le vicaire gdneral pour obtenir
de lui son certificat. 11 n'est point besoin de signifier de nouveau
l'arret provisionnel qui lui a 0td signifid le 18 fdvrier dernier.
It est citd dans la sommation : cela suffit.
2. Obtenir des personnes notables en place de la ville de
Metz, comme peut-dtre M. le Procureurgindral au bureau prdsidial. les maire ou dchevins, quelqu'un du chapitre qui n'apprdhende pas I'indignation de I'Eveque, un certificat de M. le Princier ; un certificat du chapitre serait excellent et vaudrait mieux
que tout autre certificat, mais ii ne faut pas le tenter que sous
le bon plaisir de M. le princier.
3. Il faut que les certificats portent quc les confreres ont
rempli jusqu'd prdsent toutes les fonctions dont its sont tenus
par leur acte de fondation et que leur maison est composde du
nombre de pr6tres et freres portd par ledit acte de fondation de
l'ftablissement. , Peu apr&s M. Lamy informait que I'arret ddfinitif avait des chances d'etre bientOt obtenu, mais le certificat de
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vie fut fourni par M. de Mareil sur la d6cision de Mgr de Saintfacilement obtenus, temoiSimon. Les six certificats avaient 6td
gnant en faveur des pretres de la Mission.
II faut revenir en arriere pour prendre connaissance des
dernibres mesures vexatoires prises contre les Lazaristes.
Le 8 fivrier 1754, Mgr de Saint-Simon requerait les Prdtres
du s6minaire de Metz de remettre entre les mains du syndic du
clergd les haux. titres et renseignements des biens qui formaient
la dotation et la fondation du sdminaire Sainte-Anne et des
missions. II leur enjoignait de cesser de s'immiscer dans la perception desdits fonds, de quitter m6me la maison destinee aux
pauvres clercs du diocese et dans le cas oh ils refuseraient de
le faire, il leur dkclarait de nouveau qu'ils eussent a nourrir,
en qualitO de maitres de pension seulement les clercs auxquels
il a accordd des bourses et pensions gratuites dont lesdits pretres
de la Mission touchent les revenus ; comme aussi que. dans le
cas of ils auraient percu les fonds legues par la Reine-Mere
pour les missions .pour I'annie 1753, destindes aux missions de
la prtsente annde, ils eussent a les remettre entre les mains du
syndic du clerge pour, par lui. subvenir aux frais et aux d6penses desdites missions auxquelles l'edvque emploie d'autres ouvriers. »
Entre temps, M. Debras avait envoyd M. Denis, de Sedan,
a Metz. pour y demeurer et remplir la place de 9& pretre qui
manquait h Ia communautd.
Nous avons vu qu'a la fin de 1753, 'vevque avait commence
un r4gime special pour les directeurs du s6minaire devenus subitement des maitres de pension. II leur avait supprimd la pension.
les pouvoirs de confesser et les avait transformes 6galement en
simples surveillants des allees et venues en ville. II leur faisait
accompagner les 0leves i Saint-Simon pour assister b leurs sabbatines. M. Thibault pris au dkpourvu, avait execut6 le ddsir de
1'dveque. M. Debras. tout en le louant et lui conseillant de continucr. lui dcrit cependant qu'il n'y est pas obligd. Aprbs le carnaval de 1754, il fit de nouveaux retranchements en ordonnant
d'envoyer les se6inaristes, mime pour la classe et les autres
exercices & I'autre seminaire. Enfin, apres Paques, il fait passer
les Seminaristes A I'autre s6minaire avec cette condition qu'ils
se rendraient seulement pour le diner et le souper A Saint-Anne,
ce qui a et6 ponctuellement exdcutd. On voulait nous obliger a
deux choses, disent les a Observations , : la premiere, pour
eviter les allees et venues, d'envoyer leur ddjeuner au seminaire
Saint-Simon; la deuxieme de continuer k les mener & Tivoli
tous les mercredis. ,»M. Thibault s'en tira avec ingdniositd, il fit
valoir c<pour le d6jeuner que cela n'dtait pas pratiquableparce
que la nature des pensions demandait d'dtre consommde au s4minaire... Pour Tivoli : qu'on n'yl menait que ceux qui demeuraient dans notre seminaire. C'est pourquoi on s'est resolu de
mener a present les seminaristes affe:tis a cette maison pour
y diner seulement, et les sdminaristes ont mieux aimd se passer
de dejeuner que de recevoir apres les diners et soupers un morceau de pain que je leur offrais.
Conclusion :
Que dire en conclusion ? Quel jugement porter sur cette
penibie affaire ? On pourra se contenter de reproduire ce qu'en
dit Mgr Hamant. <<En face de ces mesquineries (il faudrait ajou-
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ter , et de ces injustices flagrantes a) on est heureux de voir
l'empressement que mirent les autoritis de la ville de Metz d
donner aux Prvtres de la Mission l'attestation demandde par le
Conseil du Roi. On trouverait ainsi par rang de dates :
Le certificat du lieutenant-general et presidial, 24 juin,
Le certifi at des maitres 6chevins et conseillers de la ville,
27 juin,
Le certificat du Prdvdt (M. Francois de Junz) et du doyen
(M. Andry) du chapitre de Saint-Thiebault, 28 juin,
Le certificat de M. de Majainville, princier de la cathddrale,
et de M. Chamillot, doyen. it juillet,
Le certificat de M. l'abbP de Valeur, privOt de l'Ealise de
Saint-Sauveur, I" juillet,
Le certificat de M. le Gonillon de Champel, conseiller du Roi,
et son vrocureur g6ndral, 2 juillet.
Aux trois sommations faites les 21 et 26 juin et 1" juillet
175T, a M. de Mareil, vicaire gdenral de Monseigneur, d'avoir d
ddlirer le certificat attestant qu'ils out rempli les charges de
leur etablissement, le grand vicaire rdpondit en expliquant son
refus pr&cedent par le fait que Mgr I'Cvdque venait de lui mander
de Paris de leur donner un certificat,portant qu'ils avaient accompli jusqu'au mois d'octobre 1753 les conditions prescrites
par leur acte d'etablissement.
II est probable que, ne poucant pas les reduire, Myr de
Saint-Simon cessa de molester les pretres de la Mission, sans
toutefois leur rendre ses bonnes grdces. Nous le concluons par
l'absence de documents de notre 6poque. , II faudr.it peut-6tre
mentionner ici une lettre d'un certain M. Joisy. du 23 juillet,
avertissant que a M. Davaux, syndic du diocese de Met:, va dtre
declare non recevable dans la demande formulee en 1747 et qui
avait pour objet de faire condamner a payer et a remettre entre
les mains du .sydicdu diocese la somme de dix-huit mille livres
ou telle autre somme qu'il avait reque des hdritiers de M. de
Coislin pour les intldrts du legs de vingt-cinq mille livres. ,
Ce sont vraisemblablement les arrerages qui ont mis le comble
au m~ncontentement de Mgr de Saint-Simon. Du co6t de la justice,
il aurait done perdu dgalement le fruit de ses mesures vexatoires.
Chapitre III
LES MISSIONS AU XVII

SIECLE

Paragraphe premier
Les missions ,royales
Dans 1'oeuvre du roi Stanislas, duc de Lorraine de 17381766. ]'histoire de Lorraine (p. 465) mentionne les missions
rovaies. dont il resume en quelques lignes l'origine et I'histoire.
Parmi les fondations religieuses de Stanislas, est-il dit, il faut
citer en premier lieu la maison des missions royales, dont le
Pere de Menoux, avec lequel poldmiqua Voltaire, lui suggdra la
fondati.,n. Des 1739, le roi crdait au noviciat des J6suites une
rente dans le but d'entretlnir huit missionnaires destines a
prrclIer des missions en Lorraine ; on commenqa par Nancy
en 1739. Deux ans apres, les missionnaires furent installis au
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faubourg Saint-Pierre, dans Fimmeuble dit aujourd'hui .laison Marin, contre lequel ils btirent immediatement. sur les
plans de iHerd. I'htel dit des Missions ruyales, qui fut inaugur6
I
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des 1743, l'un des edifices du xvnle siecle les plus int*ressants
de la ville. Stanislas porta le nombre des PNres a quinze, et dota
consid6rablement la maison, qui fut des 1745 totalement s6parde
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du Noviciat. Apres la mort du roi, la protection de Marie Leczyuska ne parvint qu'A retarder de deux ans la suppression des
Jesuites (1768), dont, depuis 1764, toutes les maisons avaient et6
fermies en France. AprBs une courte periode de transition, le
cm
Stminaire des Missions royales , derint grand seminaire du
noureau diocese de Nancy.

Nous avons
e6tudier plus prcis6ment cette p6riode do
transition et plus particuli6rement I'histoire des missions rovales depuis que les Pretres de la Mission en furent charges jusqu'i leur disparition. II est indispensable d'en rappeler de plus
pres I'origine et les particularitds.
L'origine.
L'acte de fondation (247) s'exprime ainsi : , Le roi, coulant signaler son avenement i la couronne de Lorraine par un
&tablissementqui pit procurer a ses nouveaux sujets des secours spirituels et aux pauvres en particulier quelque soulagemcnt dans lear misbre, proposa au R.P. Gendral de la Conpaunie de Jdsus... d'etablir dans la maison du noviciat des Jesuites de Nancy, huit prdtres de cette socidt, pour faire chaque annee douse missions dans les paroisses de ses Etats de
Lorraine et du Barrois, et au temps qui serait designm par les
vccques. qui en fixeraient aussi la durie de trois on quatre semaines l'une, selon la ndcessitt des lieux ; de sorte que quatre
missionnaires feraient ensemble six missions par annde et les
quatre autres autant , molti6 dans le diocese de Metz et successivetment dans les autres ireches de Lorraine et du Barrois ;
pendant lesquelles douze missions les P~res missionnaires distribueront tant en aum6nes aux pauvres des lievu oif elles se
feraient qu'en bonnes &auvres,
proportionntment aux besoins,
une .somme de 10.000 livres au cours de France,par annde. Pour
I'exvcution de cette fondation, Sa MajestW s'engageait de donner
a titre d'aumdnes aux Jdsuites de la province de Champagne, ou
a la maison du noviciat de Nancy. une somme de 626.000 livres
au cours de France, soit 15.650 livres de rentes perpdtuelles,
dont 5.650 seraient employdes chaque annee d l'entretien de huit
nissionnaires, a lear nourriture et aux autres ddpenses des
missions et les 10.000 restant, distributes en aumOnes et autres
uCres
C) (1739).
Les lettres patentes du 21 mai 1739 prkcisent que les missionnaires seront r6partis conmme suit : ( Quatre dans le diocese de Toul .et quatre, la moitid de l'annee, dans le diocese de
Metz, et I'autre moitid dans les autres dioceses des Etats de So
Majestd, successivement et par proportion i leur etendue ,
(art. 1"). L'article second privoit que les 10.000 livres d'aunnes-ns seront distributes aux v6ritables pauvres' dans les paroisrss, oi~ se feront les missions (les v6ritables pauvres) tels
que les curds, seigneurs ou autres personnes notables les indiqueront. n,

L'article 3 ajoutait , qu'il sera dtabli dans les missions,
chaque annee pendant trois jours avec la permission des dedqucs. une priere publique pour demander a Dieu, le premier
jour la conversion des pecheurs, le deuxieme, la prosptrite de
la famille royale de France, et le troisibme, le repos des times
des pbre et mere du Roi fondateur et celle de Sa Majestd apres
2i7) Recueil des fondations et 6tabliesements faits par le roi de
Po;u•ne. due de Lorraine et Bar. Lun6ville, 1762, p. 1 & 18.
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son deces, et celle de la Reine, son epouse. Les trois intentions
seront "galement recoi4manddes aux peuples par les missionnaires dans le cours de leurs missions ,. Cest ainsi que fut
erig- le , Seminaire royal des Missions ,.
Le 25 avril 1759. cette fondation ful completee par une
antre d'allure tout A fait originale ,248). Une maison religieuse
de la Charit6 fut conliee a l'ordre de Saint Jean de Dieu ,,pour
le soulagement des pauvres de la campagne attaquds de ialadies populaires ,.Les articles les plus interessants de la fondation meritent citation : a Le Roi fonde A Nancy une maison
composde de trois religieux de la Charite, ordre de Saint Jean
de Dieu, qui seront soumisa perpdtuitd par le Pere Provincial et tires du nombre des plus habiles religieuz de I'Ordre en
chirurgie et pharmacie (1"art.)... Le Roi accorde d chacun d'er
une soraie de 500 livres, argent au cours de France,pour nourriture et entretien, et 400 livres pour ganles, nourriture et entretien d'un domestique. II est stipule ailleurs que le Roi accorde 200 livres pour frais de voyage et nourriturede celui qui
accompagne les missionnaires dato les missions (249). A chacune
des douze missions 'en effet) le Supdrieur enverra un reliyieuz
qui accompa.gnera les missionnaires pour y voir, soigner, panser
et soulayer sans aucune retribution les pautres malades, qui
se trouceront dans les lieux oitse feront les missions (art. 6).
Le Superieur des Missions royales donnera d cet effet chaque
annie au Supdrieur des religieux une liste des endroits out se
feront les missions royales, ou it I'en avertira tous les mois.
afin qu'il puisse nommer un religieux pour ezxcuter les pieuses
intentfons du Roi, mais le religieux ne dependra en rien des
missionnaires (art 7). Les remedes ndeessaires, et qui conviendront aux pauvres malades seront fournis gratuiternentpar les
religieux de la Charite. Pour cela " le Seminaire des Missions
leur fournira annuellement une somme de 400 livres ,.Autrefois les missionnaires devaient eux-nfimes fournir ces remedes
(art 8).
Le Seminaire royal est attribud aux Prdtres de la Mission.
tc En juillet 1779, par lettres patentes et registries en Parlemient le 5 aoft, la maison des missions a td r6unie sans chanqement ni extension de la premiere destination au Seminaire
du diocese pour ne plus faire a l'avenir qu'un seul et meme
Ytablissement, sous la denomination de Seminaire et Maison
des Missions royales. Auquel Seminaire, Sa MajestU assigne et
donne en outre pour plus ample dotation, une rente ou pension
de 15.000 livres & prendre sur les pensions des Jdsuites. qui
desservaient avant les .colleges de Lorraine, apres i'extinction
des dites pensions.
Par lettres patentes du mois de mars 1780, M. de M1ontauban, devque de Nancy (250), avee l'ayrdment, autorisation et
;248) Ibidem, p. 43-51.
249) Ibidem, p. 193.
.250) De la Tour du Pin de Montauban (Louis-Apollinaire), 17781783. N6 & Paris, le 13 janvier 1744, d'une famille il!ustre. Sacrý
Avcque de Nancy le 25 juin 1778. On lui dolt la creation d'un grand
seninairt (1779) et une ordonnance sur la liturgie diocsaine. 11 quitta,
en 1783, ce siege pour !'archev6ohd d'Auch, fut du petit nombre des
prEiats de France qui n'entrerent pas aux Etats G4n6raux, et se rWfu-
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confirmation du Roi, a donne & perpdtuitd aux pretres scculiers de la Congregation de la Mission la direction et administration du Sdminaire et Missions royales ; en outre la jouissance de tous les fruits, profits, droits et revenus qui appartienunent ou pourraient appartenir dans la suite audit Sdminaire
et Maison des Missions royales, d charge pour eux :
1 De fournir le nombre ndeessaire de pretres pour l'acquit
des douze missions et direction du Seminaire ;
2° De faire a I'avenir et a perpituitd tous les frais de rdparation, reconstruction, entretien des bdtiments, meubles et
effets dont la jouissance lui appartiendra. ,) (251).
Les Missions royales furent prechies par les Pritres de la Mission depuis 1779.
Si nous ne poss6dons plus le Livre des Missions du Sdmipaire et Missions royales, nous avons au moins le catalogue
des missionnaires de Metz qui ont contribud A prkcher les missions royales. La liste peut 4tre instructive pour I'histoire des
paroisses interessdes. Mais ce n'est pas l'endroit d'une analyse
plus poussee.
Paragraphe second
Les missions des campagnes
M. Bonnet a redigd son catalogue en fonction de tout le
diocese de Metz; Une premiere impression s'en d6gage. La Congregation de la Mission a preche la grande majoritn des missiecle. La premiere
sions du diocese depuis le debut au xvir
mission est de 1662. Les Peres Jesuites en ont preche un certain nombre au milieu du xvuir siecle, et les Peres Capucins
quelqucs autres. Enfin, quelques pretres du diocese, a la fin
du xvir sibcle. En regardant de plus pres, voici le r6sultat :
De 700
1740 il v a eu 12 missions : en 1700 (3), 1701 (2),
1703 '1). 1706 (1). 1707 (2), 1709 (1), 1710 (1).
De n47l & 1720, il v en eut 13 . 1711 (2), 1712 (1), 1714 (2),
1713 '(3, 1717 (1), 1718 (2), 1719 (2). Le chiffre augmente un peu
et les espaces vides diminuent lP6grement.
De 1721 d 1730, on en compte 32 : 1721 (2). 1722 (4), 1723
;4). 1724 (3), 1725 (2), 1726 (3), 1727 (3), 1728 (3), 1729 (3),
1730 (5).
De 1731 a 1740 c'est & une cadence acceldrde que se developpent les missions : 1731 (1), 1732 (1), 1733 (6), 1734 (7), 1735
(3), 1736 (10), 1737 (9), 1738 (6). 1739 (16), 1740 (2). Elles retombent a deux moments, en 1731-32 et 1740. L'annee 1740
offre surtout un caractre anormal ; on a une chute verticale
apres 1739. oi l'on atteint le maximum de 16 missions. Nous
gia en Espagne, des que la Rdvolution ne lui permit plus de rester
dans sa patrie aves streth. II y dtait totalement oublie, lorsqu'il publia en f6vrier 1802 une lettre pastorale contenant son adhesion au
Concordat. Bientot aprbs 11 fut pourvu de I'dvdch6 de Troyes, oh il
est mort subitemedt le 28 novembre 1807 au moment od il prdparait
uiae leUtre pastorale pour faire connaltre a son dioc-se I'6tat de son
semiriaire. Ce fut un prdlat eminemment charitable.
(251) Archives d6p. de Meurthe-et-MoseUe ; L 480, 23 fUvrier
1791.
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en trouvons 1'explication dans le diffdrend qui mettait Mgr
Claude de Saint-Simon en conflit ouvert avec les Pretres de la
Mission (1739-1740). L'\6vque de Metz n'envoya pas d'6leves au
Seminaire Sainte-Anne ef les missions durent vaquer (252).
De 1741 t 1750, on compte 66 missions ainsi r6parties :
1741 (10), 1742 (7). 1743 (10). 1744 (10), 1745 (6), 1746 (2), 1747
(9;. 1748 (0), 1749 (8), 1750 (4). A cette epoque, on voit apparaitre les missionnaires A l'archiprltr6 de Sarrebourg. oj en
dehors de l'ann6e 1737, ils n'avaient guere prech6. 11 y a dans
cet archiprttrti. du reste. des ccparoisses ot l'on n'a jamais fait
la mission , avant la Revolution francaise. Les Peres Jdsuites,
a cette tpoque. prcchent 6galement sept missions entre 1743
et 1749 dans les archipretrt)s de Bouquenom, Saint-Arnould et
Hornbach. Ils ne prechent que dans les centres plus importants
comme Fcndtrange, Forbach, Sarreyuemines, Puttelange, Rodt
(qui avait alors 400 communiants), Bitche, et un petit village,
Romelfing. II faut remarquer que les missionnaires dans cee
regions parlaient I'allemand dans leurs sermons.
De 1751 d 1760. 60 missions en tout, qui se dicomposent
ainsi : 1751 (2), 1752 (1), 1753 (6). 1754 (12), 1755 (5), 1756
(11), 1757 (8:.. 1758 (4), 1759 (5), 1760 (6). Les PBres Jesuites en
ont preche deux dans des a paroisses aliemandes ,. II est assez
frappant que les missions des Peres Jesuites correspondent A
la crise aigui qui mettait les Pretres de la Mission en difficulte
avec lgr de Saint-Simon.
De 1761 d 1770, les missions sont au nombre de 55, r6parties
comme suit : 1761 (2) 1762 '5), 1763 (8), 1764 (2), 1765 (16).
1766 (6, 1767 (2), 1768 (9), 1769 (5).
Depuis 1769 les missions ont ete interrompues jusqu'en
1774, le 25 novembre, ou elles ont etd reprises par M. Durocher
ct ses confreres : M. Landes et M. Bonnet. d'abord a Vergaville,
a Cutting et Lobach (son annexe, sans eglise : on y prechait un
jour par semaine dans une grange), Guermange, Dieuze, Gelucourt.
De 1775, il existe trois missions.
1776. le jubild a tenu lieu des missions.
De 1777 a 1780, on constate une diminution des missions :
il y a en tout : 1777 (1), 1778 (5), 1779 (3), 1780 (2).
De 1784 & 1789, un relevement se dessine : 32 missions :
1781 '3), 1782 (2), 1783 (6), 1784 (3), 1785 (3), 1786 (2), 178 7
(4), 1788 (6), 1789 (3).
Nous avons dit qu'en 1776 le jubild a tenu lieu des missions. Ce jubild a commence au mois de juin et pendant quatre
semaines, il y eut trois discours a la cathedrale, deux & SaintMartin et deux 4 Saint-Livier. Cette derniBre paroisse avait ete
choisie de prdefrence par M. le Cure Mangin, qui etait archiprdtre. Le Pere Beauregard y est venu la deuxiame semaine.
M. I'abbg de Vareilles, vicaire gdneral, avait appel un carme.
un jacobin, le cure de Fort (paroisse actuelle de Saint-Simon).
chanoine regulier, et M. Jacquier, superieur gdndral de la Mission avait envoyd M. Le Clerc, supdrieur des Missions de Mont:252) Archives de la Moselle G 995 2.
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mirail, qui n'a pu travailler, 6tant devenu malade d Metz (253).
Deuxr missionaires de Toul, Barbot et Poncelin, aiderent M. Bonnet des Rochettes (254). Apres la ville. ce dernier, avec le Pere
Btuureyard, a donnd retraite aux militaires qui s'assemblaient
d Saint-Arnould et a Saint-Vincent, avec deux discours d l'un
et i l'autre endroit par jour, pendant la quinzaine.,

Au cours du xvnlr siecle, jusqu'a la Rdvolution francaise,
les Pr6tres de la Mission ont 6tW charg6s des missions au diocese de Metz, et its y out prlchi 350 missions environ, plus un
jubile, en 1776. Quelques missions ont 6td prech6es aussi par
les Pires Jdsuites et les Pires Capucins. La plupart des paroisses des trois archipretres de Bouquenom, de Saint-Arnould
et de Hortbach n'ont pas eu de mission au cours d ece sicle.
C'etaient des a paroisses allenandes ,, selon I'expression du
catalogue. Toutes les « paroisses frangaises a non plus n'eurent
pas leur mission. M. Bonnet en a dress6 la liste :
-

Archipr6trd de Marsal :

Bldmerey ; Bures, 114 communiants.
- Archipretr6 de TTabondange :
Ariance, 223 communiants : Fontigny, 210 ; La Neufville,
160 : Olacourt, 80 ; Puttigny, 120.
- Archipr6trd de Warize :
Aube, 150 communiants.
-

Archipretre de Rombas :

Bettainvillers. 130 communiants ; Fdve, 300 ; Logne, 30 ;
Neufrhef, 225 ; Rurange, 100. ;
- Archipretrd de Morhange :
Landorff, 300 communiants ; Racrange, 200.
-

Archipr6tr6 de Delme :

Fossieux. 140 communiants
Moitrons, 62 ; Bratie, 100.

; Morrille. 130 ; Villers-les-

b253) Leclerc (Louis-Auguste). pre~re. Nd & Gray, le 1* decembre 1735. reuu a s6minaire a Paris le 30 avril 1755. y a fait les
vaex le i*r mai 1757 en presence de M. Poulenot. Sup6rieur a Montmirai: en 1773, ddcddd le 24 fdvrier 1794 a Lyon (Circalaires, t. II,
p. 610).
Vire !e 12 mai 1727, recu
254) Barbot 'Laurent). pretre. N &A
au seminaire & Paris le I" d&cembre 171i8, y a fait les vceux le
Jaubert,
ddecdd en juin 1791 &
de
M.
presence
2 iicembre 1750 en
Vire',G.).
- Laurent Barbot. Nd a Vire, en Normandie), Ic 12 mai 1727,
entrp dans la Congregation en 1748, employd dans les missions de
diffdrents dioceses, pendant 10 ans et spEcialement dans celles du diocede de Toul depuis l'an 1764. Total des services : 36 ans (G. 125).
- Poncelin (Jean-Baptiste), prelre. Nd a Gray le 2 aott 1733,
reni au s6minaire & Paris le7 juin 1754, y a fait les voux le 8 juin
1756 en presence de M. Cossart (C.).
- Jean-Baptiste Poncelin. Nd t Gray. en Franche-Comtd, le
24 aoft. Entr6 dans la Congrdgation en 1754, employd pendant plusieurs anndes dans les missions de diff6rents dioceses et speclalement
dans celles du diocese de Toul pendant 21 ans, procureur ou 4conome principal des biens des prdtres de la Congregation et de ceux
du set~inaire de Toul pendant 8 ans. Total des services : 32 ans
(G. 125).
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Lcs pouvoirs accordds aux missionnaires.

En dehors des privileges gendraux accordes a la Congregation, ii peut etre int6ressant de savoir quels privileges les
missionnaires pouvaient recevoir de I'eveque de Metz. Etaient
accordes : a quarante jours d'indulgence A ceux et A celles qui
visiteraient la croix de la Mission et qui reciteraient devotement cinq Pater et cinq Ave pour la paix entre princes chrdtiens. Les fidbles pourraient gagner lesdites indulgences une fois
chaque jour, pendant la premiere ann4e de la mission, et les
ann6es suivantes jusqu'i la premiere mission qui se ferait aau
mtine endroit n, les dimanches et fetes, les vendredis de chaque semaine et les jours qu'ils se sont confesses et qu'ils auront coniinulni.

, Les a memes indulgences seraient accordees

A ceux qui r6citeraient cinq Pater, cinq Ave devant les petites
croix qui auront etd benies A la procession de la plantation de
la croix , (255).
Au cours de la Mission, les fideles qui en suivraient les
exercices et les accompliraient, pourraient gagner de meme quarante jours d'indulgence.
Approbations de missionnaires.
Le 11 novembre 1749 : Jeger Jean, Ury Claude, Baroux
Jacques-Eloi, Hourdel Jean-Charles.
Le 10 novembre 1750 : Jeger Jean, Ury Claude, Hourdel
Jean-Charles. Ansart Jean-Baptiste.
Le 11 novembre 1751 : Ury Claude, Choupe Philippe, Hourdel Jean-Charles. Ansart Jean-Baptiste.
Le 20 janvier 1752 : Barbier Etienne A la place d'Ury Claude
Le 11 novembre 1752 : approbation ad anngm : Poirier
Claude, Choupe Philippe. Hourdel Jean-Charles Ansart JeanBaptiste (256).
(255) A-chives de l'v-eche de Metz, sans cote.
(256) Feger (Jean). prbtre. N6 a Plouvineau, diocese de SaintBrieuc, le 11 decembre 1704, regu au sdminaire de Paris le 11 juin
1727, y a fait les \ceux le 23 mai 1730 en presence de M. Laforest,
dicddb le 29 janvier 1766 a Beaulieu-sur-Mareuil.
-- Ury (Claude), pritre. Nt a Tou!. le ii avril 1708, requ a•u
sdmiinaire de Paris le 4 mars 1732, y a fait les veux le 5 mars 1i'3i
en presence de M. Richon. decede le 16 octobre 1774 a Rochefort.
- Baroux (Jacques-Eloi), pretre. Nd A Martinpuich, diocfse d'Arr.,s le 12 mai 1718, recu au seminaire A Paris le 14 juillet 1737. T a
fait les vcux le 15 juillet 1739 en presence de M. Gros, ddcede le 27
mai 1768 & Versailles (Saint-Louis).
- Hourdel (Jean Charles), pretre. Baptis6 a Domart, diocese
d'Amiens, le 12 mars 1719, recu au seminaire a Paris le 14 octobre
1738, y a fait les veux le 15 octobre 1749 en prdsence de M. Gros,
decded le 14 decembre 1788 A Fontainebleau.
- Ansart (Jean-Baptiste), pretre. Nbe
Aubigny, diocese d'Arras,
'e 15 septembre 1725, recu au sbminaire A Paris le i.r janvier 1744,
y a fail les vceux le 2 janvier 1746 en prbsence de M. le Bail, Superieur.
- Barbier (Etienne), pretre. Ne a Trbvoux le 18 mars 1710, recu
au siminaire de Lyon le 27 octobre 1726, y a fait lee va(ux le 28 octobre 1728, dbcede le 4 novembre 1769 a Montmirail, suporieur.
-

-

Choupe (Philippe).

Poirier (Claude), pretre. NA A Vaqueriette, diocese de Boulogne. le 5 juillet 1711. recu au seminaire a Paris le 12 juin 1731, y a
fail les vPeux le 13 juin 1733, en presence de M. Richon, d6c0dd le 30
juillel 1760, a Crecy. Superieur.
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Chapitre IV
LES FILLES DE LA CHARITt AU XVIII

SL:CLE

Paragraphe premier
Nouvelle organisation du regime provincial
Le Tres Honord Pire Verdier a rappeld dans une circulaire aux Soeurs, la pensee et Ja legislation de M. Bonnet : au
debut du gendralat de M. Bonnet, en 1711, la CommunautM comptait, pour la France seulement, pros de trois cents dtablissements, chiffre certes tres consolant. Mais comment suffire d la
visite exacte et reguliere de tant de maisons, alors surtout que
I'accroissement des affaires, parallele a celui des maisons, requiert la prdsence d Paris, tant de la Supdrieure que de ses
officieres on du directeur ? , II n'y avait pas jusqu'alors, ii faut
se le rappeler, de visitatrices permanentes. C'est a l'occasion
sculement par les voyages des Superieures ou de quelque deldgue passager, ou bien par les Supdrieures, que les Sup6rieurs
Majeurs de Paris etaient renseignds sur les maisons. II y avait
d4 un sdrieux ddtriment pour les maisons et le gouvernement
de la Compagnie. Sans doute les Visiteurs de la Congregation
de la Mission visitaient aussi, au moment de leurs tournmes, les
maisons des Swurs, mais it n'y avait ld rien de regulier.
a II fallait aviser et proceder a une organisation qui assurdt
prlaiquement les points suivants :
La visite exacte et compltte des maisons, de toutes les maisons. lointaines on prochaines, importantes ou non.
La visite rdguliere et frcquente de ces memes maisons,
c'est-hi-dire visite annuelle ou au moins tous les deux ans.
La visite faite par des Swurs qui n'ayant, ou A pen pres,
d'aulre office que celui ,de Visitatrice, pourraient et devraient
connaitre a fond les maisons, les sujets, les euvres, le caractere
des populations, les dispositions des autoritds administratives,
civiles ou religieuses, en un mot les conditions favorables on
defarurables dans lesquelles doit s'exercer le charitable ministire des Filles de la Charitd. De cette maniere seulement les
Supirieurs Majeurs pourraient tleur tour connattre la CommunautM tout entiere, en maintenir l'esprit, en diriger le diveloppement. ,
M. Bonnet ddcida, par sa lettre du 31 mars 1712, la division de la Compagnie en quatorze r6gions ou provinces, entre
lesqueiles furent reparties les maisons qui la composaient alors.
Notre region relevait alors de la 13" province : la province
de Champagne, contenant vingt-quatre maisons, savoir, celles
de Sedan, Verdun, Mouzon, Metz, Pont-A-Mousson, Vie, Nancy,
Bar-le-Duc, Chaumont, Briennes, Chalons-sur-Marne, ...S-,
zanne. Baye, Troyes. Montmirail, La FertO-Gaucher,... Saint-Souplet, Saint-Thidry, Rethel, Vitry-le-Francois, Toul, Rambervillers (.1anuscrit Bonnet).
.es fruits de cette sage et necessaire organisation ne tard&reit pas h se faire sentir : a Grdce A Dieu, crit M. Bonnet,
s'adr.:-sant aux Soeurs le 10 octobre 1718, c'est-a-dire un peu
plus !e six ans aprbs sa mise en ceuvre, les visites qui ont dt6
faitics n chacune de ces provinces, ont fort bien rdussi et n'ont
pas poe contribud a maintenir l'esprit primitif de votre Com-
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pagnie, la paix et la riyle dans vos families, et nous ont fourni,
et 6 ma Swur votre Superieure. beaucoup de connaissances n.cesa.ires pour la bonne conduite de cos families, et meme pour
,
celle des particulieres.
Dans la pensee de M. Bonnet, 1'institution des visitatrices
pernianentes ne devait nullement emppcher les visites que les
missionnaires, particuliirenient MM. les Visiteurs, ttaient dans
l'usage de faire dans les maisons des Filles de la Charit.. I1
estiimait que les visites du missionnaire et de la visitatrice ayant
clacune leur objet special devaient se completer I'une I'autre,
la premiere visant plus particulierement le cote spirituel et
I'intirieur : la seconde s'occupant davantage de l'ordre exterieur
et materiel.
Cette oeuvre de M. Bonnet, qui demeura intacte jusqu'a la
Revolution francaise. est appliqu6e parfaitement A Nancy. Le
visiteur de la Champagne et deux visitatrices successives :
Soeurs Suzanne Plateau et Frangoise d'Amour viennent A tour
de rule faire leur tournee dans la maison de Nancy. Celle-ci
relevait de la 13* province parmi les quatorze cr6des en 1712
par M. Bonnet. Nous allons voir plus loin les r6sultats de ce
nouveau systime dans la maison de Saint-Evre.
En 1718, M. Bonnet opera une nouvelle distribution des
provinces : ,, Mais comme quelques-unes de ces visitatrices,
ecrit-il, ont trourv leurs provinces trop etendues et trop fatigant's pour des filles, nous nous sommes assemblds avec M. Mourguet, votre directeur, ma Seur, votre supdrieure et ses officiares, et nous avons partagd en deux les cing grandes provinces,
en sorte qu'au lieu de quatorze, selon le premier partage, ii y
en a maintenant dix-neuf, savoir... , La 18*, celle de Lorraine,
a ma Sceur Louise Raimbault pour visitatrice (Mss. Bonnet,
p. 208). I.a Lorraine figure encore en fin de liste, avant la Pologne ; elle est une province h part des provinces frangaiscs.
II sera bon d'6clairer par les vues de M. Bonnet l'origine
de cette institution et les circonstances dans lesquelles elle est
nee. ,, Votre Communaute, ecrivait M. Bonnet dans les Avis et
Conseils, 4 donnes A la sup6rieure et aux conseillires de la
Communaut6 des Filles de !a Charite ,, tant maintenant si
grande et si fort rdpandue dans les differentes provinces de ce
grand royaume, elle est d'ailleurs si exposee dans le monde et
si fort partagde par ses diffdrents emplois, qui sont tous fort
fatigants et dissipants et, ce qui est de plus fdcheux pour fournir a tous les emplois dont vous Ntes charges, on est oblige de
se presser de reevtir les postulantes et de les employer sans
avoir le loisir de les bien former, d'oit ii arrive que cette communaWul se dilatant et se multipliant, s'affaiblit d vue d'<eil.
Celles qui sont deja dgdes et bien formtes et possedant l'esprit
de la Compagnie. venant d mourir, on leur en substitue d'autres
qui neIlont pas encore et insensiblement l'esprit primitif s'affaiblit en plusieurs maniares. L'esprit du monde qui porte it la
dissipation, aux sensualites et d l'amour des aises de la vie,
s'dtablit peu & peu dans plusieurs parliculibres, et mdme dans
les families dont elles sont membres, et ainsi la pidtd s'affaiblit
a mesure que le nombre des sujets mal formds s'augmente. Encore la chose serait moins affligeante et moins prilleuse s'il
y avait dans toutes les maisons particulieres des Scurs servantes qui fussent capables de former les sujets et qui s'y appliquassent avec soin, mais par malheur, dans plusieurs endroits,
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elles sont eles-memes grossieres (le sens n'est pas le meme aujourd'hui) ou dissipees, ou pen fornmes aux exercices spirituets et peu capables d'y dresser teurs jeunes Swurs. Elles en
tirent done ce qu'elles peuvent pour le service des pauvres et
pour peu qu'eles soient douces et trailables, elles les laissent
vivre d la naturelle, ou elles les dressent chacune d la faoon qui
n'est nullement conforme d la conduite commune Atablie dans
votre Compagnie d&s le commencement.
Pour remddier a ces maux et pour prevenir ceux qui en
peucvent naitre, nous avons cru :
1* Qu'il ne fallait pas avoir d'etablissements que Dieu ne
nous ait donne plus de sujets bien formis et remplis de l'esprit
de la Compagnie ;
2° Qu'il faut former les siminaristes plus a loisir devant
de les repandre dans les provinces ;
3° Qu'il faut essayer de ne mettre Seurs Servantes que
eclies qui sont dejd bien formies, et qui sont en stat de former
les autres ;
4* Qu'il est ndcessaire de rendre les retraites plu- frequentes qu'elles n'ont dtd par le passe, soit en rappelant les Swurs
d Paris, soit en procurant des retraites annuelles ou moins de
deux en deux ans, a celles qui sont les plus dloigndes ;
5" Qu'il faut faire en sorte que les visitlcrs des provinces
de notre Congregation fassent avec soin des risites des maisons
dec votre Congregation qui se trouvent sur leur route, sur quoi
nous venons de leur donner les avis nicessaires ,
6* Et qu'il fallait enfin faire visiter toutes les maisons tous
les ans ou pour le plus tard tous les deux ans, par une de vos
Sw'urs que nous choisirons en chaque province. ,
On voit en quel cadre plus general de bonne administration
et de formation spirituelle s'intigre l'institution des nouvelles
visitatrices et Je partage des provinces. M. Bonnet continuait :
v Nous avons fait faire des cartes particulires de chacune des
ditcs provinces afin que chaque visitatrice en ait une pour sa
province et que la supdrieure les ait totites a la chambre de son
conseil, pour y avoir recours au besoin. o Toutes ces precisions
nus imiontrent que les communications n'etaient pas aussi bien
rigldes que de nos jours. I y avait d'ailleurs bien plus de dang'ers. comme on pourra le constater d'apres la a circulaire de
M. Bonnet, sur la maniere de se comporter dans les voyages
1"' janvier 1715). Le superieur g6enral adresse aux Sceurs un
Sr<',lement pour la sifretL et I'uniformitd de vos voyages, afin
qu'ils ne vous dissipent point et qu'au contraire. its vous servcn t a Cdifier le prochain et i repandre par vous la bonne odeur
de .Yotre-Seigneur.
1* On s'abstiendra autant qu'on pourra d'envoyer au loin
les jcunes Seurs du Sdminaire, mais on les mettra dans les paroisscs de Paris, ou dans les maisons voisines a vingt ou trente
lieues a la ronde.
2° Si l'on est obligd d'envoyer des jeunes filles au loin. on
tTich.ra d'attendre les occasions favorables, pour les joindre deux
on trois ensemble, afin qu'elles se soutiennent mieux, et qu'eUes
soiit
moins exposdes au danger.
3° Dans le voyage, elles auront grand soin de parler peu,
d't'!re toujours graves et modestes, et de se comporter en toutes
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choses conmme des dpouses de Jdsus-Christ. consacrdes d Dieu.
et obligdes d'ddifier un chacun.
4* Elles auront grand soin dans la route de faire leur oraison mentale, leurs lectures spirituelles, leur examen de conscience acant les repas et de reciter leur chapelet, en un mot
tous leurs petits exercices de pidtd, sans pourtant se rendre fdcheuses et ongreuses d la compaynie.
5* S'il y a quelques honnetes dames ou demoiselles dans
la voiture qui soient respectables, et ayant du crddit, elles se
lieront colontiers • elles, afin d'etre plus d couvert des petites
attaques des hommes dans la voiture, plus libres et moins retenus.
6° S'il n'y arait que des hommes, elles ne lieront point avec
eux de conversation suivie, mais rdpondront en deux mols aux
demandes qu'ils pourraient leur faire, sans se risquer aux dangers. des inconsiderations d'une trop longue conversation.
7" Aux hdtelleries, elles prendront leurs petits repas frugales (sic) entre elles, sans se mettre aux grands ecots des cabtarets, et seront fideles a ne pas boire de vin et d vivre d peu pr&s
aussi pauvrement qu'd la maison.
8° Des qu'elles seront arrivies a l'h6tellerie, elles demanderont a la maitresse de logis une chambre d part, oi elles puissent coucher seules, chacune dans son lit particulier,s'il se pent,
ou deux on trois ensemble, si l'on ne peut autrement.
9' Que s'il y a plusieurs lits dans la chambre qu'on leur
aura donnee, elles pourront coucher avec les dames ou demoiselles dans la mdme chambre, mais non pas dans le meme lit,
6 moins qu'elles ne les connaissent parfaitement.
10" Jamais elles ne coucheront dans une chambre oft il y
aurait des lits pour des hommes, ou dans lesquelles les hommnes
devraient passer on repasser pendant la nuit, sous quelque prdtexte que ce puisse Otre, et s'il n'y avait pas moyen de faire
autrement, it vaudrait mieux changer d'auberge, que de coucher
ainsi dans une chambre avec des hommes.
11* En quelque chambre qu'on les mette, elles auront soin
de ferther les portes sur elles a la clef ou au verrouil, et s'il
n'y avait ni clef ni verrouil, elles auront soin de se fermer d'une
autre maniere avec des perches et en mettant le lit pris de la
porte, en telle sorte qu'on ne puisse entrer dans lear chambre
durant la nuit.
12" Pour plus grande siretd, elles auront soin avant que
de se coucher, de visiter toute la chambre pour voir s'il n'y a
point sous les tapisseries quelque fausse port? par laquelle on
puisse entrer dans leur chambre malgrd elles, et s'il y en avait,
elles la fermeraient comme cy-contre.
13* En montant et en descendant de carosse, elles ne recevront d'aucun homme les aides qu'ils ont coutume d'offrir aux
filles et feemmes en pareilles occasions, pour dviter les moindres
familiaritds.
14* Elles auront soin de se fermer exactement aux commoditds, dans les auberges, et s'il n'y avait point de cloture, elles
n'iront point seules en des lieux trop deart6s oi elles pourraient
etre exposees & quelque attaque involontaire.
15* Si sur la route, elles ont besoin de se confesser, elles
ne le feront jamais 4 la maison du confesseur, ni dans la sacristie, mais seulement dans l'6glise et au confessionnal.
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16* Jamais, sous quelque prdtexte que ce soit, aucune Fille
de la Charitd ne fait voyage en carosse, en litiere ou en quelque
autre voiture que ce puisse Otre, seule d seul, avec un hornme
de quelque dge, qualitd ou condition qu'il puisse dtre. II faut
toujours qu'il y ait quelque honnete dame ou demoiselle qui
puisse la rassurer ou etre timoin de sa conduite.
17* Lorsqu'elles arrivent dans un lieu oh it y a de leurs
Steurs 4tablies, elles vont diner, souper et coucher chez elles et
ne restent pas d l'hostellerie.
18" Lorsque en quelques villes, leurs Scwurs ou nos missionnaires leur designent des maisons bourgeoises pour y coucher ou
pour y attendre quelques jours la commoditd des voitures, elles
prendront les mdmes precautions pour leur suretd durant la
nuit que dans les cabarets.
19* Si quelquefois elles font voyage par eau dans des coches ou bateaux publics, elles auront sovn de se ranger ensemble dans quelque petit endroit oil elles verront qu'il y aura
d'honnetes femmes, retenues et modestes ; et s'il n'y en avait
point, elles feront leur possible pour ne pas se joindre avec des
hommws foldtres et trop libres en paroles ou en gestes, soit de
jour, soit de nuit.
20* Si elles font quelquefois voyage sur les clevaux, mulets, bourriques, elles se tiendront modestement de cdtd sur leur
mowture et elles prendront garde qu'en montant ou en descendant. il ne se fasse rien contre la modestie de la part ae ceux
qui les aident et les conduisent.
21* Quoique les Filles de la Charit6 doivent partout Otre
chMaritables, honndtes, serviables et obligeantes, elles auront
pourtant grand soin dans leurs voyages, de ne rendre jamais aucun service, ni aux hommes, ni aux fermmes, qui appartiennent
aux valets ou femmes de chambre, comme de faire leurs lits,
changer leur linge et autres services semblables.
22* Elles ne recevront aucun prdsent des hommes, comme
fruits, gdteaux, raisins et autres choses comestibles, non plus
que des liqueurs, eau clairete, ratafia, the, cafe, chocolat, ni
aussi des petits meubles comme livres, gants, mouchoirs, etc..
23* Et afin que cette lettre soit plus utile et mieux observie. on en aura une copie au siminaire.. a (1"' janvier 1715.)
Cette longue circulaire nous depeint au mieux avec des dbtails qui nous paraissent aujourd'hui pittoresques et dignes
d'un pays de mission lointain, le tableau da la vie en France
et des circonstances que pouvait rencontrer une Fille de la
Charitd au cours de ses deplacements. II peut Wtre instructif de
jeter un coup d'eil sur les conditions de voyage de I'epoque
d'apres que!ques documents du xvui sikcle.
Revenons maintenant a nos visitatrices et au bien qu'elles
dtaient appeldes A faire au cours de Jeurs p6regrinations. Nous
allons rencontrer de nouveaux renseignements A ce sujet et vraiment significatifs de 1'6poque.
Ces visites se faisaient 4 depuis Pdques jusqu'au commencement de juin et depuis I'Assomption jusqu'd la Toussaint pour
dviter les grands froids, les pluies et les trop grandes chaleurs.
M. Bonnet entre dans le detail : u Elle fera ses visites, monthe
sur un dne ou sur un mulet ou sur un petit cheval doux et sir,
sur lequel elle sera assise de cotd dans une petite selle faite expris. oft elle puisse dtre assise commoddment, et pour se gar-
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der de trop de chaleur et des pluies, elle portera une cape ou un
dessus tout de toile ciree au fond duquel elle mettra du papiei
ou autre chose pour la parer des coups du soleil pendant l'td
et elle se fera accompagyUer par un homme d'dge mddiocre, str
pour les mwurs et bien affectionn6, si elle en peut trouver un
de ce caractiere, ou bien de maison d autre, elle en prendra un
connu et choisi par ses Saurs, en quoi it y aurait peut-dtre
moins de peril, et ce serait encore chose plus convenable de
se faire accompayner par une femme de quarante a cinquante
ans, de bonne sant6 et de bonnes muurs, et bonne pietonne, qui
puisse l'accoimpynaer dans toutes ses visites, ou d'une maison
a l'autre, en prendre une connue et choisie par ses Seurs pour
plus grande suretC.
La premiere fois qu'elle fera ses voyages, elle fera un itineraire, c'est-d-dire qu'elle marquera sur un papier les chemiins
qu'elle aura tenus. les guds qu'elle aura faits et les principales
difficullts ou areatures dont son voyage aura Wtd traverse,
afin que cela lui puisse servir de guide et de conduite pour les
voyages suivants, et ensuite pour celles qui prendront sa place
dans la suite. En partant de sa maison, elle prendra sur soi Varyent covnenable pour arriver d I'autre maison ou un peu plus,
mais en telle sorte qu'elle ne se charge pas de plus de di.r ou
douze dcus, et dans chaque maison oil. elle fera la visite. un
supplement de frais de voyage un peu plus fort qu'il nr faut
pour arriver a la maison suivante, et elle en usera ainsi d'une
maison d l'autre, en sorte qu'6 son retour, elle se trouve a pes
pros une dizaihe d'ecus de reste pour les visites suivantes et pour
les ports des lettres que les Smurs de sa province pourraient
lui ecrire en consdquence de ses visites, mais afin qu'il n'y ait
pas d'abus ld-dedans, elle fera un m6moire exact de ce qu'elle
aura pris en chaque maison et de la d6pense qu'elle aura faite
chaque jour i peu prOs en cette sorte : En partant de notre ataison de N... un tel jour pour notre visite, j'ai portM dix ecus,
puis j'ai pris d notre maison six francs, puis d la seconde cent
sols, puis d une telle encore huit livres et ainsi du reste. Toutes lesquelles sommes font ensemble celle de N... Et fai d6pensJ
le premier jour tant d diner et tant d souper ; le second tant ; le
troisime jour tant et toutes lesquelles sommes font ensemble
celle de N... d'os it appert qu'a mon retour, fai eu de reste la
son me de N... que j'ai mise dans le petit coffre, part pour les
ports des lettres et les frais des visites suivantes ; lequel conmpte,
elle nous enverra.d la fin de ses visites dans le paquet de ses
relations qu'elle tachera de nous adresser par voie sfre et s'il
aparqui reviendront d Paris,pour en
se peut par des Surs
gner le port.
En arrivant dans les lieux ot elle doit diner ou souper et
roucher en route, elle prendra bien garde de se mettre en maison
honndte, soit de bons bourgeois ou cabaret str, et pour s'en informer elle pourra s'adresser au cur6. ou d quelque personne de
pidt6 et marquer bien particulibrementles endroits oi elle aura
couch6 soit au cabaret, soit chez quelques honnites gens de
pidte reconnue et de bonne renommde.
Tant qu'elle pourra, dans le voyage, assister a la Sainte
Messe, mgme les jours ouvriers, elle le fera fidelement et fera
son possible pour n'dtre pas en route les fetes et dimanches, de
peur de perdre la Sainte Messe, et si elle dtait en chemin, elle
ne partirait pas du lieu du gite sans l'avoir entendue.
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Fidelit6 aux exercices de pidt6 :
Elle doit etre fort soigneuse du faire ses mdditations, ses
examens gendraux et particuliers et ses lectures spirituelles, et
dire le chapelet tous les jours, afin de se soutenir dans la pietd,
la devotion et dans I'esprit de recueillement interieur durant tout
le cours de ses visites pour etre plus unie & Notre-Seigneur et
attirer sur elle et sur ses Seurs les benedictions c6lestes.
L'heure de partir le matin :
Elle prendra bien garde de ne pas partir le matin avant le
jour et d'arriver le soir avant la nuit en quelque terre que ce
soit. pour n'etre pas exposze d de grands accidents pour l'dme
et pour le corps.
Ce qu'il faut faire avant la visite :
Lorsqu'elle sera arrivieau lieu de sa visite, elle ira demander
chez les Swurs et apres les avoir saludes et embrassdes ,c cordialemcnt et saintement n d genoux, elle leur dira qu'elle vient pour
les visiter et les consoler et apres s'dtre un peu ddlassde et avoir
pris les aliments ndeessaires, si elle en a besoin, elle ira avec
la Swur Servante adorer le Saint-Sacrement, d l'dglise de la paroisse, s'il n'est pas dans la maison, puis saluer Monsieur le Cure,
MM. les administrateurset autres personnes que l'on a coutume
de voir, comme l'dvdque, les grands vicaires, dans les villes 6piscopales, oil ii y a des maisons de la Compagnie et oi les personnes prennent part d ce qui regarde les Seurs et prendra l'avis
de In Swur Servante sur leurs dispositions a I'dgard des Sewurs. D
Elle reqoit encore des conseils concernant 1'ouverture de la
visite avec la lecture de la patente et le premier discours cordial et maternel.
Elle preside A tous les exercices, fait un discours sur la
communication intdrieure. dresse des ordonnances communes et
donne des avis particuliers. La visite s'achlve par la lecture des
ordoimances, le chapitre et la conference. La maniere d'entendre
les communications et I'examen d'arrdt des comptes font l'objet
d'autres paragraphes. On trouve , les six pratiques A donner A
la Sorur Servante D, A savoir, celles : 1* de la componction du
coeur : 2* de la presence de Dieu ; 3* de I'amour de Dieu ; 4° de
la douceur chretienne ; 5* de l'humilitd chrdtienne et 6" du
service des pauvres en esprit de foi et de charitd chrdtiennes.
Entre temps, il est dit A la Visitatrice que la joie de visiter
ses Sceurs ne dolt pas donner lieu A trop grande rejouissance.
o Durant la visite, elle ne souffrira que ses Seurs lui donnent
rien d'extraordinaire,si ce n'est peut-dtre au premier repas, et
elle ne mangera que des viandes communes avec elles, dans leur
refectoire et couchera au mdme dortoir,s'il y a place, pour observer comme tout s'y passe. )
Paragraphe deuxieme
Les maisons de la Compagnie des Filles de la Charitd
de Lorraine, au xvirn sikcle
M. Bonnet vient de dire que la multiplication des maisons
I'a obligB & une nouvelle organisation provinciale. La fin du xvir
siecle et le debut du xvrI le montrent A 1I vidence en Lorraine.
La vie des anciennes maisons et la fondation des nouvelles tdmoignernt de la \italitd croissante de la Compaguie. Deux aouvres se
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rencontrent souvent associees, comme le voulait saint Vincent.
le soin des malades et des pauvres dans les hopitaux et les isites
& domicile, d'une part, I'instruction et 1'dducation des enfants de
1'autre. 11 faut s'arreter un peu A la fondation des nouvelles maiSOis.
La Maison de Nancy (1701)
1° Origines.
A Nancy. comine ailleurs. , la Charitd n est le point de depart de l'etablissement des Filles de la Charitd. En 1690, de pieuses personnes. Pierre Diart, bourgeois de Nancy, Jeanne Marchand sa femme, et Chritienne La Picque, veuve de Georges
Dermne autrefois marchand, resolurent de creer une Charit6 sp6
ciale aux deux paroisses de Notre-Dame et de Saint-Epvre, de
Ville-Vieille. Le sieur Thirion etait alors curd (Archives Meur.
the-et-Moselle. L. 481).
La Charite de Saint-Epvre fit des d6marches aupres du Superieur g6neral de Saint-Lazare. M. Pierron (1697-1703) s'engagea a l'6tablissement de deux Soeurs. Le contrat est du 12 janvier 1701. Leurs occupations consistent a visiter. saigner, mndicanienter les pauvres de la paroisse de Saint-Epvre et a leui
fournir journellement la viande. le bouillon, le pain, les remtdes
le linge, le bois et enfin tout ce dont ils peuvent avoir besoin
pour leur rdtablissement. La lettre d'envoi est du 3 mars 1701.
2" La vie des Swurs.
Nous avons l'avantage d'etre renseignes sur la vie de la Communaut6 des Sceurs de Nancy. depuis I'ann6e 1714. En cette ann&
mime, M. Bonnet, Superieur gdndral, fait en personne la visitt
des Sceurs et leur laisse ses avis. On citera le texte rddig6 par
M. Bonnet : a Premiere visite en 1714. Jean Bonnet, indigne Superieur gendral de la Congrdgation de la Mission et de la Compaynie des Filles de la Charitd, servantes des pauvres malades, a
nos chores Scurs, les Filles de la mdme Compagnie, rdsidant i
Nancy, salut en Notre-Seigneur. Apr&s avoir fait la visite de votre maison et vous avoir entendues toutes les deux sur les besoins
nous avons jug6 &dpropos de vous laisser les ordonnances sui
vantes que nous vous exhortons d'observer avec fidelitd pour
I'amour de Notre-Seigneur.
1. Nous vous recommandons d'dtre bien fiddles d l'oraisondu
matin en commun, & en faire la rdpetition aux jours marquis, d
rous faire I'une a l'autre la charitd spirituelle.
2. Nous vous exhortons & vous entretenir de bonnes chosef
dans vos petites conversations pour vous soutenir dans la ferreur
d'esprit, et vous ranimer a l'amour de Dieu et a la fiddlitd que
vous avez voude dal'poux c6leste.
3. Le silence 6tant dans la pensde des Saints PNres et des
maitres de la vie spirituelle,le pere de l'oraison,vous aurez grand
soin de le bien observer dans les temps marques.
4. Vous serez aussi bien fiddles & garder la recollection de
la vue, allant et venant dans les rues, tant pour la conservation
de la purete de vos cceurs que pour l'ddification du prochain.
5. Enfin la charitg faisant le premier et principal caractere
de votre Saint Etat, vous devez exceller dans cette Reine des vertus et la pratiquer tous les jours entre vous et d I'6gard de vos
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paurres et des autres personnes avec lesquelles vous aces d
trailer.
Voile, mes.chbres Swurs, ce que nous avons jug6d propos de
vous recommander. La Scur servante aura soin de lire les pr6srents ordonnances tous les premiers vendredis de chaque mois,
afin qu'on ne les oublie pas et qu'on les puisse pratiquer avee
plus de fiddlitd. Fait d Nancy dans le cours de notre visite, le
4 aoi1t 1714. D
M. Bonnet ajoutait h ces ordonnances un mot tout h I'honneur de 1'esprit de mortification des Soeurs de Nancy : " Je vous
recommande de plus d'avoir de meilleur pain que celui que vous
avez mangd cette annee, de peur que, mangeant de pauvre pain,
et ne bucant pas de vin, cous ne veniez d succomber sous le
poids de ros emplois. ,
.es Sceurs sont I'objet, un peu plus tard, de la generositl de
bienfaiteurs nanciens. M. Julien Lepays, Pretre de la Mission, est
le procureur des Soeurs, A cette occasion. II est assez vraisemblable que le supdrieur de Toul dtait plus specialement charge des
So'urs de Nancy. C'est lui en tous les ras qui ( en vertu du pouvoir qui nous a etd donn6 par Messire Jean Bonnet, notre Tres
llomno6 Pere et tres digne Supdrieur gendral ,,fait la visite de
la maison en 1718. II croit rien a devoir ajouter aux ordonnances ide1714, sinon de recommander h la Seur Servante de traiter
sa compagne avec beaucoup de support, de cordialit6 et - la
Scur compagne d'etre exacte, de faire tant au dedans qu'au dehors, ce qui lui sera prescrit par la Soeur Servante n (10 sept.).
Mline les avis a la SupBrieure se trouvent dans le rapport, ce
qui cst assez curieux A noter.
3. Une troisieme Swur.
La maison de la Charitd de Saint-Epvre ne tarda pas a s'enrichir. Le 18 mars 1720, le cur6 de la paroisse. Thirion. qui
s'intiressait beaucoup a I'ceuvre, lui donna une somme de 5.000
livres. pour F'entretien d'une troisieme Sceur. charg6e de tenir
une
,colegratuite A I'usage des jeunes filles pauvres, de leur
apprenidre les principes de la religion, h lire et & ecrire. Le contrat est du lendemain, I'dtablissement du 27 mai.
M. Lepays continue A faire ses visites en 1723 et 1729. II
fait dlrs compliments aux Sceurs le 17 mars 1.723 : ( Ayant trouv;
qu'on avait remddiW aux petits ddfauts dont on s'dtait plaint, nous
n'ar•i',
pas jug6 a propos de faire de nouvelles ordonnances, et
noits .sol•mes contentd d'exhortcr les Swurs de persevdrer dans
la prafique des regles et surtout du support mutuel. n Le 12 mai
1729. e'est un peu moins bien. Le visiteur invite de recourir aux
remibes conseilles et prescrits par M. Bonnet : a La Swur Servanto aura soin de lire tous les premiers rendredis de chaque
mois les ordonnances dressees en 1714 par Notre TrBs Honord
Pere M. Bonnet, et de faire observer en quoi les Swurs auraient
pu 'Iamquer.On y trouvera tout ce qui est necessaire pour corriger ',r
qu'il y a presentement de ddfectueux..
L.'annee suivante (30 juin), une nouvelle visite faite par Sceur
Plateau. revient aux m&mes recommandations du Tres Honore
Pere, a observer avec , plus d'attention que vous n'avez fait par
Ie p0a..,',, notamment la charit! spirituelle ,,d faire charitablemeat c: humblement ). 1'oraison.et la redptition de l'oraisop de
temp- 'n temps. Soeur Plateau s'arrOte plus particulibrement au
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second but de I'cuvre de Nancy : I'deole. t Nos Sweurs qui sont
cmploydes aux ecoles seront fideles d s'y rendre le matin a sept
heures et demie ou entirons, parce qu'elles sont obligdes de mener les enfants a la messe, a dir heures prdcises, et au cas que
I'heure de la messe fusse changle, ma Soaur qui a la coiduite
changerait aussi I'heure de l'entrde des dcoles. L'apres-diner,
elles seront fiddles d suivre ce qui est marqud dans la reile pour
l'entrde et la sortie de 1'dcole, apr&s laquelle, elles se rendront d
la maison pour aider au petit menage.
Cependant quand il se troucera de certaines occasions extraordinairesque la Smur Servante trouvera d propos de differer ou
d'avancer I'heure des dcoles, nos Seurs ne s'en feront point de
scrupule, afin que le tout se fasse ia 'amiable et dans un esprit
d'union et de concert. ,
, La Sceur Servante lira et fera lire les ordonnances de Monsieur Notre Tres Honore Pere. ,
Les ordonnances de M. Pierre Duchesne sont ldg6rement plus
imperatives en 1733 (14 mai). II recommande plus instamment
aux Soeurs des 6coles l'oraison du soir : « les mattresses d'dcole
n'auront aucun pretexte pour se dispenser de cette derniere (oraison du soir), parce que, selon la Regle, elles doivent finir 'ecole
a cinq heures precises. n II y revient plus loin : c Les mattresses
d'dcote seront exactes a commencer et finir l'rcole aux heures
faarquies et ne les ddrangerontpoint sans une necessitd connue
et approurde de la Soeur Servante, sans cela it n' aurait que du
desordre et de la confusion dans les exercices ; c'est la rdyle qui
doit servir de loi et non la fantaisie ; la premiere rend nos actions
mdritoires devant Dieu et la seconde les souille. ,
La paix et l'union, 1'immortification de la langue font I'objet
d'autres ordonnances. a Remplissez la signification du nom que
vous portez, dit la quatrieme ordonnance, en entretenant avec
tout Ie monde et entre vous la paix et l'union. II n'y a point de
v6ritable amour de Dieu sans l'amour du prochain ; supporte:cous les unes les autres dans vos petits dafauts, prdvenez-vous
d'honneur et de respect, surtout d l'dgard des personnes qui voun
conduisent, dvitez sur toutes choses les paroles dures, les murmures. les soupfons, les jalousies, gendralement tout ce qui peut
le moins du monde altdrer la charitd ; vous ne serez conteates
dans votre Otat qu'autant que vous serez bien convaincues dans
cette vertu. ,,

Un point difficile a faire passer dans les habitudes de la maison et sur quoi les visites ant6rieures ont deja insist6 : i les
repdtitions ;de l'oraison) et la charite spirituelle sont neyllydes
depuis longtemps dans cette maison ; on tdchera de les remettre
en vigueur ; on n'y trouvera aucune difficultd pour peu qu'on
aime la regle ou qu'on ait le disir de la perfection. a
M. Duchesne, A la fin de son rapport de visite, ajoute : NSous
rous recommandons de plus de vous en tenir aux jours de communion marques dans votre calendrier, sans y rien changer, et
de ne point reprendre les communions omises sous quelque prgte.e iquce ce soit, ni de se faire de nouvelles devotions. , On n'en
est pas encore a la communion frdquente.
La Sceur Francoise d'Amour se plaint, en 1734, de
behau
coup de negligence d la pratique des avis prdcedents. , M. Louis
Desprez, visiteur de Champagne, demande de persdv6rer dans
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a la pair, I'union et la tranquilite dans laquelle nous vous avons
troudees ).
Une chose digne d'etre relev6e, c'est la suite des visites a
Nancy au rythme & peu pres annuel pendant une demi-douzaine d'annees : 1733. 1734, 1735, 1736, 1738 et auparavant 1729
et 1730. Sous le gouvernement de M. Bonnet (1711-1735) et le
debut de M. Couty. (1736-1746), les Scurs sont suivies de prbs
dans leur vie de communautd.
En 1736. c'est Soeur Francoise d'Amour qui fait la visite.
a en certu du pouvoir qui nous a Cdt donne par Messire Jean
Couty n. Les ordonnances de MM. Duchesne et Desprez semblent
Nous n'avots
avoir port6 leurs fruits, car la visitatrice note : ,A
rien remarque de contraire a nos usages. II n'est pas ndcessaire
de vous faire de nouvelles ordonnances. , L'anne 1738 ranine
Sceur Francoise d'Amour h Nancy. On est 6galenient content.
Sceur d'Amour recommande seulement les ordonnances du P'ere
Bonnet et de M. Duchesne.
Nancy est une maison qui marche bien puisque depuis
1735 '.M. Desprez), il n'est plus fait de reproches et on ne
parle plus que de progres dans la perfection. Le systime des
visiteis rapprochees avait done ses avantages.
4° La pcrsonnalitd civile donnae & la maison (1751).
Jusqu'en 1751. la maison de Nancy n'avait qu'une existence
de fait. Par lcttres patentes du 12 juin, Stanislas confirma 1'6tablissement de cette maison situde dans la rue qui sera appelee
rue de la Charitd, et qui va d'une partie de la rue des Etuves
ou du Vieux-Change (la place Notre-Dame), jusqu'a la maison
des Steurs. Le roi Stanislas approuva les statuts et lui donna
ainsi la personnalit6 civile.
5° Nourelles Swaurs et nouvelles ceucres (1762-1787).
A la suite de di\erses .fondations, M. PFcheur fit h !aCharitd de sa paroisse un legs important, i la fin de 1762. Le norn
bre des Soeurs fut augmente et de nouvelles fonctions prises en
charie.'Une dcole gratuite pour les gargons en has age fut 6tablie et un instituteur paye sur la fondation. Pour donner de
l'ou\rage aux enfants plus ages. les Sceurs crdjrent une filaM. de
ture tie colon. 3. Chatrian en donne la responsabilit6e
Celers : a 15 mai 1786. M. de Cdlers rassemble depuis quelque
terps un certain nombre de pauvres enfants pour les occuper
d la filature du coton. , La visite des malades i domicile continue et une infirmerie est installde A la naison. On recueille
entin des orphelins. Is n'dtaient qu'en petit nombre.
L'installation de tous ces services demandait des agrandissenients. Le bureau de la Charit- acheta, le 1" mars 1777, sur
les sieur et dame Vautrin-Dartin, une maison situce dans une
grande cour commune, place des Dames, A c6t6 de i'H6tel des
Salles. Par suite de l'dloignement de la maison principale. les
locaux n'etaient pas approprids h I'oeuvre. Le bureau de la Charite se decida A s'en defaire en 1787, et h acqudrir l'ancien
HRtel Lenoncourt, qui appartenait aux descendants de la comtesse de Bouilld. Les services y furent transfer6s. Lorsque la
Rdvolution 6clata, les Sceurs dtaient au nombre de sept.
La vie religieuse est en honneur dans la maison de Nancy
et la xie de charite. On ne peut esperer Bloge plus caracteristique que celui donne par M. Le Bail, le 15 octobre 1763 : ,(En
vertu de la commission donnde par Messire Jacquier,avons fait
lo r'.;;i,, et avons eu l'ddification d'y trouver une si parfaite
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rdgularite,et si cordiale union, que nous n'acons trouvd aucune
necessite, ni amem occasion de vous laisser aucane esp&ce d'ordonnances. En consdquence, nous nous bornons d vous recommander singulierement trois choses. La premiere est de continuer a pratiquer en cue de Dieu l'obdissance la plus soumise
et I'obeissance sans rdplique d la chere Steur Superieure ; la
deurieme de continuer d pratiquer le support mutuel le plus
charitable, et la patience la plus douce les unes envers les autres. La troisieme entin, de continuer a driter tres scrupuleusement le commerce du monde, nallant jamais ailleurs qu'en
lieu oil l'obeissance et le devoir de votre office vous en-

voient

o 257).

La xisite de -M. Louis Le Bail est la deruiire avant la Revolution. Eile porte un bon temoignage h la maison de Nancy sou,
le gouvernenent de M. Jacquier f1762-1787), qui venait detre
inonune Superieur general.
L'llopital gUneral de Toul (1707)
Nos confreres tenaient le seminaire A Toul et preclaient
des missions dans le diocese. Le 31 decembre 1692, un seminaire
interne de la Mission avait et6 fixe & Toul par l'Assembl6e generale de cette annee : le serminaire de ia province de Chaimpagle.
En 1707. les Filles de la Charitl, A leur tour, furent fond6es a Tou!. Deux Smeurs vinrent commencer. Le traite fut sigpl
le 25 juin. Rtablissant deux Seurs A Toul pour la paroisse SaintAmand. Le contrat est consign6 en vingt et une pages. Des rentes di\erses doixent assurer la vie de la fondation. Le 29 octobre 1707. les Dames de la Confrdrie de Saint-Amand de Toul
ratifierent 1'vtablissement des deux premieres Soeurs (258).
Une 6cole fut bient6t ajout6e aux soins des pauvres rnalades. La double ceuvre r6pondait A une conduite hahituelle de
saint Vincent et se gen6ralisera dans ia suite en Lorraine en
bon nonmbre de maisons. Les Soeurs augmenteront dans la suite
Hopital de la ville de Rambervillers (1711)
Un honmne charitable. Bonaventure Canon, sieur d'Aubou.
donne par testament 15.000 livres afin de faire venir trois SwIurs
de la Charitd pour le soulagement des pauvres malades de la
xille de Rambervillers et des villages dependants. Les 15.000 livres accordces par donation ou Sur ies biens fonds etaient destinees a 'dtablissement de cinq lits pour le soulagement des ptauvres a I'h6pital et a la fondation de trois Sceurs. Au cas ot le
ineCeu du donateur viendrait A mourir. toutes les donations
qu'il lui a faites seraient au profit de I'h6pital qui devait augmenter le nombre de lits jusqu'A douze et augmenter le noinbre des Soeurs en proportion. Ce testament date du 20 juin 17 I.
Le contrat d'4tablissement des trois Soeurs de Ramberxillers est fait au nom de Marie Le Roye, supdrieure, Marie Chaucin. assistante. Marie Lachau, dconome, et Anne... d6pensiere,
de 'autorisation de Jean Bonnet, supdrieur gdndral. Les clauses sont classiques dans 1'ensemble, A savoir l'obligation pour
257) I.'historique de cctte maison est base sur les sources jivantes : Archives Nat., S. 6172 ; Arch. d6p. de .Meurthe-et-Most ile.
L 4i8 : Archives de la Maison de Nancy.
'258) Arch. Nat., S 6177.
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les superieurs d'envoyer et tenir a perpdtuitd & I'h6pital de
Rambervillers les trois Sceurs prdvues, d6pendance des Soeurs
pour le temporel et le service des pauvres vis-a-vis de 1'adniinistration, pas d'hommes ni de filles associds au service des
pauvres a afin que par l'union et le rapport qui est entre elles,
its en soient mieux servis. , Elles ont droit & etre logies et meublies convenablement dans un « appartement separd oh les domestiques n'entreront pas. , « Si elles sont infirmes et hors
d'ttat de travailer, elles ne peuvent etre renvoyees pour cela,
apr's six anndes de sejour, sauf rappel de leurs supdrieurs. On
les traitera avec mddicaments et vivres selon leur besoin. L'administration devra accepter des remplacantes. Elles n'ont pas
a veiller des malades hors de I'hupital. Elles rendent compte de
leur service et administration aux seuls administrateurs. De
I'aryent donnd pour faire l'achat de menues provisions pour les
malades, elles rendent compte de mois en mois au bureau.
Les grosses provisions reviennent a l'administration.Les Seurs
exerceront la pharmacie a l'hdpital et distribueront les remedes
aux mnalades quand les administrateurs auront Etabli une
c apothicairerie » et achetd les drogues ndcessaires.
Quelques ddtails sont originaux : elles tiennent pharmacie,
le contr6le de la visite du medecin, la pierre tombale et l'inventaire. que nous voyons apparaitre ici pour la premiere fois.
Au spirituel, les Sceurs sont soumises a Mgr I'Ev4que de
Toul et demeurent sous la conduite et d6pendance du Sup&rieur gendral qui pourra les visiter, assigner un confesseur approuve. donner les avis qu'il jugera ndcessaires pour I'observance des Rigles et I'accomplissement de leurs devoirs envers
Dieu et le prochain. Le reglement des frais de voyage n'apporte
rien de nouveau (259).
La Maison de Luneville (1750)
1*" trigine de la Maison.
La Maison de Charit6 de Luneville commenqa en
1724 (259 bis), sous le rbgne et la protection du due Ldopold,
qui donne un fond de 3.000 livres, avec lequel les directeurs
acheteront de la ville une partie de 1'autre maison de la Commanderie Saint-Georges.
Le due Francois III I'autorise par lettres patentes du 23
mars 1736 : c II ordonne que la maison fut d&s lors administrWe par un de ses conseillers d'Etat et une autre personne notable de la ville, pour, conjointement avec le Sieur Cure de la
paroisse, rdgir les biens et revenus en ddpendant , (260).
A l'avinement du Roi de Pologne. due de Lorraine, la maison est occupde par la demoiselle Gontier, qui y tenait des bouillons. quelque nourriture et des remedes qu'elle distribuait
charitablement aux pauvres malades de la ville. Pour compenser ecmanque de revenus, le Roi fit I'acquisition d'un jardin
potazer et en fit donation a !a Maison de Charite.
2* L*'tablissement des Filles de la Charitd.
-:59) Arch. Nat., S 6174 : Arch. Meurthe-et-Moselle. C 339.
259 bis) Dom Caimet, Notice de Lorraine, t. I", p. 100.
i.;)
Recueil des fondations et etablissements faits par le Roi
de Polcgne, due de Lorraine et de Bar. Luneville, 1762, p. 62-68.
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En 1746, le Roi de Pologne fit d'autres agrandissements. La
Maison de Charit6 gagrierait sur l'emplacement de I'dglise et
apres la mort de demoiselle Gontier il y serait plac6 deux
Swurs de Saint-Lazare (sic), qui, suivant I'exemple de demoiselle Gontier, soulageraient les pauvres malades de la paroisse
Pour les travaux d'agrandissement et 1'entretien de deux Sours,
le Roi fit remettre 10.000 livres, cours de France (261). En
1750, apres la mort de demoiselle Gontier et la reddification
A neuf de la maison, fut signe le contrat d'dtablissement (21
avril). II se fit , devant M. Jean Joseph le Roi, chanoine regulier,
pretre et curd de la paroisse Saint-Jacques de Lundcille, et
Christophe Brinon, conseiller du Roi, mattre particulier des
Eaux et Forets... tous deux directeurs de la Maison de Charitd,
d'une part, et honnete et charitable fille, Swur Anne Coepliez...
presentemenit Lun ville en qualitd de procuration spdcialement
fondee des Supdrieure, assistante et econome, officieres prdsentement en charge... a Anne Coepliez etablit done la maison
a pour le service des pauvres malades de la ville de Luneville
et de ses faubourys, et pour f'instruction des jeunes filles , de
la maniere qui va Utre spkcifide.
En 1748, sur un fond de 72.000 livres remis par le m&me
Stanislas, la Maison de Charitd de Lundville devait participer
pour 600 livres de rente u a la charge que les Directeurs y entretiendront une troisieme Swur de Saint-Lazare, avec les deux
ddjd fonddes pour le soulagement des pauvres malades. , Le
contrat de fondation prdvoit quatre Sceurs. Les clauses de ce
traitd sont longuement et minutieusement stipuldes. La citation intdgrale de ce contrat permettra de constater le double
phdnomene de la tradition et de I'adaptation au cours de I'histoire de la Compagnie (262).
t 1* Les officieres, prdsentes et a venir, seront obligdes de
fournir et de tenir toujours d I'avenir en la vile de Luneville,
pour le soulagement des pauvres malades et I'instruction des
jeunes filles, quatre Filles de la Charitd ou plus grand nombre,
s'il en a besoin dans la suite ; auxquelles Filles de la Charitd,
il sera donnd par MM. les Directeurs cy-devant nommp
s un logement commode, sdparn et meubl6 dans la maison actuelle,
dite de la Charitd, situde sur la place de F'ancienne paroisse, en
laquelle elles auront ndanmoins aucun droit de propvidtd, pour
luquelle elles ne paieront consdquemment aucun cens, droits
seigneuriaux, d'amortissement, capitation, taxes, imposition ni
autres choses quelconques prdvues ou non prevues, de tout quoi
MM. les Directeurs promettent a les tenir exemptes et d'y fournir sur les fonds actuels de la Maison ; ils se chargent par deld
des grosses et menues rdparations et ustensiles du logenent
sur les revenus de la Maison de Charitd. , Les quatre Soeurs ont
done droit au logement et A son ameublement sansetre astreiates aux imp6ts et a l'entretien.
2*0 Les Filles de la Charitd seront nourries, chaufftes,
blanchies et entretenues de gros linges comme draps, nappes,
serviettes, essuie-mains. torchons et tabliers blancs, etc..., au.
ddpens de la Charitd de Lun•ville. Et pour leur entretien personnel d'habits et menus linges d leur usage et de souliers. ii
:261) Cf. Histoire de Lorraine, p. 486, au sujet de la charitW du
Roi Stanislas.
-262) Arch. Nat., S 6169.
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leur sera donnd par MM. les Directeurs la somme de 120 ecus
ou 360 livres argent au cours de France, d raison de 30 ecus ou
90 licres pour chacune d'elles par an, a compter du "' janvier
dernier (1750), jour de l'arrivde des Swurs d Lundville en deu.c
paicments dgaux, de six mois en six mois d'avance, sur la simple quittance de celle d'entre elles, qui aura la conduite des
autres, de laquelle somme elles ne rendront compte qu'd la Superieure de Paris ,. Tout est pr6vu en mati&re de depenses,
d'entretien et de contr6le.
ai 3 Lesdites Filles de la Charitd s'occuperont suivant les
instituts, au service des pauvres malades de la ville et des faubourgs de Luniville et d l'instruction des jeunes filles.
"4* Elles feront elles-memes les saignees, les sirops, ddcoctions, tisanes et infusions atx pauvres malades, en leur administrant tous les secours qu'il conviendra avec les bouillons,
la nourriture et les ustensiles, les drogues et autres choses ndcessaires autant que les revenus de la maison pourront le permettre, desquels elles rendront compte de l'emploi d MM. les
Directeurs. a Ce paragraphe permet de jeter un regard sur la
maniere de soigner a l'epoque. Le numero suivant concerne
I'ecole.
" 5° L'une d'entre elles sera assidument d I'dcole aux jeunes filles dont le nombre ne pourra exceder celui de cinquante,
dans une salle de leur logement d ce destind, elle n'y admettra
aucun gargon quelque bas dge qu'il puisse avoir. Et lorsque le
service des pauvres malades, a cause du grand nombre, les empdchera de vacquer aux dcoles, elles les suspendront seulement
pendant ce temps pour les reprendre aussitat qu'il se pourra.
i 6* Elles vivront en particulierdans leur logement et n'y
adnmettront avec elles aucune jeune fille, ni femme et ne s'engaytront point aux soins des personnes riches, ni de lears domestiques malades. s'ils ne sont recus comme pauvres a la portion de la Charitd, et ne se mdleront nullement du mdnage ni des
affaires domestiques de qui que ce soit. , Toutes ces mesures
sont inspirdes par la fin de leur institut ou sont des regles de
prudence.
, 7* On laissera vivre les Filles de la Charitd dans la pratique de leurs exercices de pidtd qui leur sont et seront prescrits dans leur Communautd.
4 8* Elles ne seront point obligdes d'aller de nuit assister
les malades, ni de rendre lear service qu'aux pauvres et encore moins aux femmes dans leurs accouchements, non plus
qu'aui. personnes ddcrides par le vice d'impuretd, ou atteintes
du imat qui en procede; si toutefois les femmes accouchdes sont
paucres, on pourra leur donner pendant quelques jours la portion comme aux autres malades.
i0 9* Lorsque les Filles de la Charitt seront malades, elles
seront traitdes et madicamentdes comme les pauvres malades.
Leur ddcas arrivant, le corps de la defunte sera levd par le
Sieur Curd et sera portd simplement et sans aucune pompe funebire I'dglise ; les autres Filles de la Charitd suivront, ayant
un ciPrge d la main, et apras les vigiles et une messe haute, le
corps sera enterrd a l'dglise ou dans le cimetiere, et outre la
grand-messe il sera cdldbrd deux messes basses pour le repos
de 1',Iime de la ddfunte, le tout sur les fonds destinds pour les
paulr's., a moins que le curd ne le veuille faire gratis. , A peu
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de chose pries, cette clause se retrouve i I'hospice de Vic au
contrat de fondation.
ti 10° Pour le spirituel, elles seront soumises d Myr l'Ecdque de Toul et au Sieur Curd de Lundville en qualitd seulement
de paroissiens, en sorte que M. de Bras, Supdrieur gednral de
Ic Coanyrgation de la Mission de Saint-Lazare, Superieur de la
Counmunautd des Filles de la Charitd dtablie D Paris, et ses
successeurs, pourront les visiter ou les faire visiter, et leur
assigner sur les lieux un confesseur approuvu de l'Ordinaire,
les changer ou rappeler quand its le jugeront d propos et en
encoyer d'autres a leur place. Si le changement de quelqu'une
des Seurs se fait en faveur de la charite, a la sollicitation de
la ville de Lunaeille, ou que MM. les Directeurs le disirent pour
bonne raison ou i cause de mort survenue auxdites Filles de la
Charitd, ou qu'elles y soient decenues infirmes, ou ayant duonn
six ans da a maison audit lieu, en ce cas les frais de voyage
seroat aux dipens de la Charitd.Mais si les changements se font
pour le bien et a la rdquisition de la Compagnie des Filles de
la Charite, les frais de voyage, tant de celle qui sera rappelc
que de celle qui la rteplacerascront a leurs ddpeus. n Le problmee des voyages est bien plus nuance que dans des contrats
anterieurs. colnlle par exemple a la maison-hospice de Vie.
3" Cne cinquiime et sixieme Swurs d'augmentation.
Le nombre des malades dtait trop considerable A Luýdville pour que quatre Sceurs pussent suffire A la besogne de
1'hupital et s'acquitter de l'instruction des jeunes filles en menne
temps. Le Roi Stanislas, par un autre contrat pass6 devant Fetrel, le 6 novembre 1756, fonda une cinquieme Sceur pour augrienter les secours donnis aux pauvres malades de la paroi!e
et assurer l'instruction des jeunes filles. 10.000 livres devaient
assurer la fondation. Une sixieime Swur fut jugde necessaire.
Le Roi Stanislas assura son etablisseient par la suppressioi
d'un titre abbatial pour laquelle des bulles fureut demandees a
Rome. Cette suppression devait assurer une somme de 500 livres
cours de France, par annie et A perpituit6.
L'histoire des origines de la Maison de Luneville montre
lapplication d'une idee a laquelle tenait saint Vincent : l'unioin
de la charitl corporelle et spirituelle par le ddvouement sinm tane de ses Filles dans un h6pital et une 6cole (263).
12. La maison de Frouard (Meurthe), fut fondde en 1754
13. Saint-Did se place vingt ans, a peu pres, avant la Revolution. Le contrat d'dtablissement est du 7 f6vrier 1765. La
maison compte trois Sceurs.
14. Au cours du xvur sikcle est creee la maison de Lonytry
Primitiveinent ce fut un hospice.
Apres la belle floraison d'4tablissements de la fin du xnI*
siecle et des premieres annees du xvir, il se produit une pause
d'une trentaine d'annees avant l'ouverture de nouvelles mai.
sons autour de l'annee 1750. M. Bonnet avait constatd qu'un d&veloppement trop rapide ne permettait pas une formation asset
profonde des novices ou ,, sdminaristes ,, comme il dit. Avant
d'en accepter, un temps d'arret s'imposait. En Lorraine, que!!que soit la raison, c'est un fait jusqu'au milieu du sibcle.
,263) Cf. P. Costc, Monsieur Vincent, t. III, p. 81.
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Une conclusion s'impose i la fin de cette troisieme partie
Pour la Congregation de la Mission, le xvur siecle fut le siecle
de sa plus grande influence en France. En Lorraine cette influence fut plus importante peut-Otre que nulle part ailleurs.
Pour les Filles de la Charit6, le xvnr siecle est moins important que la fin du xvir. La Compagnie se ddveloppera encore
apris la Revolution.
QUATIUEME

PARTIE

AU MOMENT DE LA REVOLUTION FRANCAISE
En Lorraine la tourmente r6volutionnaire sera pour la
Congrdgation de la Mission un coup fatal. Les quatre s6minaires
de Tout, de Nancy, Sainte-Anne et Saint-Simon de Metz lui
echapperent et les missions dans les mqmes dioceses par le fait
mdme. Les oeuvres des Filles de la CharitB reprendront. Certaines sous des formes plus ou moins voilees, poursuivront leur
tfiche au cours des annees terribles.
Chapitre premier
LA SITUATION RELIGIEUSE AU MOMENT DE LA REVOLUTION

La circonscription religieuse ou diocdsaine de I'ancien duchl de Lorraine, reuni a la France depuis la mort du duc Stanislas, ancien Roi de Pologne, etait la suivante : Metz, Toul el
Verdun, anciens sieges 6piscopaux, plus Nancy et Saint-Die,
nouvellement drigds aux d6pens du diocese de Toul. Ces sieges
6taient occupds en 1789 par :
1" MAgr Louis Joseph de Montmorency .aval, dveque de
Met: ;
21 Andrd Louis Henri de la Fare, 6evque de Nancy ;
3" Etienne Francois des Michels de Champorcin, eveque de
7 oul ;
4i Barthdlemy Louis Martin de Chamont de la GalaiziBre,
6veuue de Saint-Did ;
a
5* Henri Louis RenB Desnos, 6evque de Verdun.
Paragraphe premier
Presentationde ces evdques
1 METZ.

En 1789, le siege 6piscopal de Metz etait occupd depuis
vingt-neuf ans par Mgr Louis Joseph de Montmorency-Laval.
Nd ii Bayers (Charente) en 1724, il obtint en aoot 1760 le siege
deoMetz. II en prit possession par procureur le 12 mai suivant,
puis entra en fonctions lui-mdme le 27 mai 1762. Le premier
acte important de son ministere fut d'appeler, en 1764, a la
direction de ses deux sdminaires de Metz les Prdtres de la Mission. Ceux-ci possddaient ddjt a Metz depuis un peu plus d'un
sicle. le sdminaire de Sainte-Anne ; celui de Saint-Simon leur
fut 6galement confid. Les aspirants au sacerdoce furent rdpartis entre les deux maisons (263 bis). Dans la premiere, ils consa2';3 bis) Lesprand, Le clergd de la Moselle pendant la Rdvolution,
t. I".p. 2 et suiv.
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craient deux annees A la philosophie et aux sciences, puis passaient dans l'autre pour l'etude de la tieologie. Mgr de Montmorency etait hostile au jansenisme, et fut souvent attaqu4
par le journal de la secte. Dix chanoines rdguliers de SaintPierremont furent renvoyes sans Ordres pour motif de jansenisine. La conduite que tint pendant les troubles rdvolutioniaires la g6neralit6 des pr(tres inessins, atteste la valeur de la
formation qu'ils avaient recue. Mgr de Montmorency n'etait pas
populaire. D'abord, on ne le voyait guere ; la Cour l'attirait
et ii y residait trop frequemment. Un cure du temps lui reprothe uun abord froid, dedaigneux et reserved
qui t a fidtri les
cceurs de ses chanoines et de ses cures qui craignaient deo'approcher et ne savaient comment lui parler ,. En 1786. ii est
nonunm
grand aumniier de France et commandeur de l'ordre
du Saint-Esprit I'annie suivante. La faveur royale 1'appela A
presider I'assemblbe provinciale des Trois-Evuchbs, et le 30 mars
i! fut crd6 cardinal par Pie VI.
Oblige par sa charge de grand aumnnier de sejourner habituellerment & la Cour, 1'dveque de Metz s'etait donnd un auxiliaire dans la personne d'un de ses proteges : Henri de Chambres d'Urgons. Nd B Tartas, duchd d'Albret, le 8 ddcembre 1748,
pretre le 28 mai 1774, ii avait ktd pendant quelque temps curd
au diocese de Dax, puis chanoine d'Aire. Nommd par le roi le
17 f6\rier 1780 A un canonicat & la cathedrale de Metz, ii en
prenait possession le 7 juin suivant. Par la grace de I'dveque, it
devenait Vicaire gdndral, le 23 avril 1781, grand archidiacre
le 4 septembre 1784. II dtait sacrd dvCque in partibus d'Orope,
en !788, et obtenait les lettres de suffragant en 1789. Le futur
cardinal Mathieu, archeydque de Besancon, qui lui devait en
partie d'avoir reconnu sa vocation, disait de lui que c'dtait
, bien la plus forte tete que fai jamais entendu raisonner d'affaires. It est fort instruit et fort aimable, quoiqu'il ait tous les
dehors d'un ours mal ldchd... Mais, dcoutez-le un moment. examines sa conduite, vous y trouvez tant de foi et de pidte, tant
de naturel et d'aplomb, tant d'exp6rience et si pen d'affectation
que vous le quittez p6ndtre d'estime et dadmiration pour lui. )
Montmorency ne montra jamais que4ie l'aversion pour les idees
nouxelles. Son auxiliaire, jugeant sans doute que les rdformes
etaient necessaires, leur fit d'abord assez bon accueil, mais. A
un moment donnd, voyant se multiplier les attentats contre les
droits et la constitution de 1'Eglise, ii se retrancha dans une
intransigeance aussi absolue que celle de Montmorency.
2

N.ANCY.

Andrd-Louis-Henri de la Fare. C'dtait le troisibme 6v~que
de Nancy. Le premier, M. de la Tour du Pin-Montauban, 6tait
devenu archeveque d'Auch en 1783 ; le second, M: de Fontanges, archev\que de Bourges en 1787. Nd dans le diocese de Lucon (1752), Mgr de la Fare appartenait & une grande maison
illustr6e d6dj par le mardchal, due de la Fare. II ddbuta dans la
carri6re eccldsiastique comme vicaire gendral de Dijon. Nomml
le 7 octobre 1787. 6dvque de Nancy A trente-cinq ans, 11 fut
sacr6 le 15 janvier 1788 A Dijon, et le 14 fdvrier suivant il prit
possession de son siege. C'est avec un esprit cultive et apres
de fortes dtudes thdologiques qu'il entra dans les Ordres, avec
des maeurs irrdprochables, bien qu'il n'eftt cess6 de frdquenier
le monde. Sa rdputation fut telle que Louis XVI, en 1786, eut
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un moment le dessein de lui confier I'dducation du dauphin
et si le roi ne donna pas suite & ce projet, ii nomma du moins
M. de la Fare 6evque de Nancy et lui demanda, quand les Etats
gtiaraux furent decides, de prononcer le discours d'ouverture.
Le nouvel eveque fut d'abord peu aimr
de son elerg6. La
premiere impression que donna M. de la Fare ne fut pas favorable. II abandonnail la direction des affaires a un vicaire general, I'abb6 Camus (264), si peu sympathique, qu'au d6part de
Monseigneur pour les Etats gidnraux les cures de Nancy declardrent i leur 4evque que pendant son absence, ils ne communiqueraient pas avee Camus dans les choses concernant le ministere. Enfin on doutait de sa sinceritW religieuse a cause de
ses relations avec Brienne. Mgr de la Fare se rapprocha de
son clerg6 et de son peuple a I'approche des elections pour les
Etats Gdneraux. II fut le seul depute e6vque en Lorraine eL
charge du discours d'ouverture des Etats generaux. Ce fut un
discours de sept quarts d'heure, qui n'apporta pas grande Iumiire et ne fut pas imprimn. 11 avait favoris4 I'election de Gr6goire, cure d'Embermenil (265).
3* SAITr-DIE.
Barthelemi Louis Martin Chaumont ou de Chaumont de la
Galaiziere, 6veque de Saint-Did, dtait n4 le 24 aodt 1737 h Paris. Fils du chancelier de Lorraine, Antoine de Chaumont de la
Galaiziere et le fr.re du marquis de Chaumont, intendant d'Alsace, abbd de Saint-Mihiel depuis 1744, grand prdv6t de SaintDid depuis 1774, abbd d'Autrey depuis 1775, de BEgard, au diocese de Tr6guier, de Senlis, au diocese de Noyon, de Saint-Avoid,
au diocese de Metz, prieur d'Hardville, etc... il avait tout pour
conqudrir le cceur de son peuple. Des imprudences de gouvernement allaient le faire passer pour un despote (266). DoIf Lombard. abbd de Senones dont le monastkre, sis en terre de Salm,
jouissait encore d'une libertd precaire, reput les pouvoirs de
vicaire gdenral au depart de 1'6vdque.
4" TOUL.
Etienne Francois des Michels de Champorcin naquit dans la
paroisse de Javie. au diocese de Digne, en Provence. Arriv a&
quarante-neuf ans, ii fut nommd4 dvque de Senez, le 28 avril
1771. Des le 28 novembre 1773. ii fut transfder sur le siege de
Toui. II dut cette marque de confiance royale a son mdrite
et aussi, pour une part, a I'amiti6 du cardinal de la, Roche-Aymond. Le ministre de la feuille bendficiale la !ui annonga en
lui pcrivant (Versailles, 29 novembre) : <c Apr6s avoir bien rdfidchi, mon cher Seigneur, j'ai cru que personne ne serait plus
propre que vous & remplir le siege de Tout, dont vous avez sans
doute appris la vacance, et ne consultant que le bien qui peut
en resulter de votre translation,je I'ai proposde, sans hdsiter, au
(26-) Jean-Francois Camus dtait n6 h Chartres en 1756. Mgr de
Fontanges i'avait amen6 & Nancy en 1783, en qualit6 de secr6taire.
Que!l ies mois aprhs, il devenait vicaire gnd.ral du diocese de Nancy
et, en 1784, chanoine de la Primatiale.
'245) Constantin. La fin de I'ancien regime et I'dtablissement de
I'Egl.Is constitutionnelle, i" janvier-septembre 1791. Nancy, Humblot
193-5 p. 6 et suiv.
:2;6) Martin, t. III, p. 55.
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Roi, qui vient de I'agrder. Vous allez vous trouver a la trtc d'un
cleryd des plus instruits et d'un caste dioebse ; je cous sou.
haite du meilleur de man aewur une destinee telle que vous la'
mdritez et setmblable ( celle de vos preddcesseurs, dont ia mjmoire est encore en veneration dans la Lorraine ) (267). T6moiti du denwembremnent de son diocese, par la creation des dioceses de Nancy et de Saint-Die, ii ne fallait pas attendre de lni
une adhtsion aux idtes nouvelles. La Rdvolution d'ailleurs allait
supprimer totalement le siege de Toul.
5"

VERDUN.

Henri Louis Rene Desnos, eveque de Verdun. etait nd &
Redon :Maine). II fut edvque de Rennes de 1761 h 1770. puis
fut transfer6 a I'C-t ch de Verdun en 1770. 11 prit possession
par procureur le 27 avril 1770 et fit son entree solennelle a
Verdun le t" septembre suivant. I fit I'etablissement d'lre,
maison de Charit6 & Verdun, rue Saint-Louis, desservie par les
Sceurs grises ou de Saint-Vincent de Paul. Pendant !'hixer rigoureux de 1782 a 1783, cet dvPque multipliera les effets de sa
charitd. II ne peut se rdsoudre h adopter les iddes nouvelles.
Paragraphe deuxiýme
L'attitude des mcmes tvdques au ddbut de la Revolution
1°

.11ETZ.

Mgr de Montmorency-Laval s'etait tenu dans une rdserve
elonnaute, peut-utre A cause de sa situation officielle a la Cour :
sauf son adhesion ah 'exposition des principes publide par les
ev6ques d6putes (24 novembre 1790), rien n'etait venu de sa
part eclairer son peuple sur ses intentions. Aprbs le decret du
27 nov-embre, il fallut agir et i! agit. Le 24 d6cembre, le cardinal adressait & Mlgr d'Orope la lettre suivante : < Tous les
'dpquesde l'Assemblie, mon tres cher Seigneur, et beaucoup
d'autres, out adoptd I'instruction donnde par l'dvdque de Boulogne et sont convenus de la faire publier dans leurs dior,-ses
pricdtde d'un petit mandcment portant I'adoption de cette instruction pastorale. Je vous envoie Iun et l'autre, mon cher Seigneur ; vous voudrez bien, dans le plus grand secret, les faire
inmprimer par Colliygon et les envoyer dans tout mon diocese,
6 tous MM. les Curds et d tous les supdrieurs et supdrieures de
Communautis et ne les distribuer dans la ville qu'apres avoir
fait les envois dans les campauges, afin d'dciter qu'on interIepte les envois. Un mandement doit dtre imprim6 d la tWte de
l'instruction pastorale. J'imagine que Collignon ne fera pas de
difficultl d'imprimer et de garder le plus grand secret josqu'apres la distribution, mais s'il refusait, it faudrait rous
adresser d Nancy oit certainement on ne refuserait pas. , Coilignon accepta et paya plus tard de sa tte sur 1'cehafaud son
davouement B 1'Eglise. DMs les derniers jours de decembre, !es
envois 6taient faits dans les campagnes sans aucune difficulte
par des pidtons. Mgr de Montmorency ne se rendit pas At 'appel
(267) Guillaume, Histoire du diocese de Tout. Nancy 1867. p. ;'iM,
t. IV.
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du ddcret sur le serment . il resta A Paris et ne revint plus A
Metz (268).
Mgr d'Orope, suffragant de Mctz, refusa le serment, mais
reussit A se maintenir A son poste jusqu'au mois d'avril-mai
1791. II alia a Traves quand la place n'4tait plus tenable et y
rejoignit son 6veque.
M. Hanon, directeur du seminaire Saint-Simon. fut alors
nommb
administrateur du diocese en I'absence de l'6veque. II
tecut cache & Metz.
2° NANCY.
Mgr de la Fare assistait dans le silence A l'agonie de l'Eglise
gallicane. On avait suppose qu'il ne preterait pas le sermnent,
e'Ctait tout. Lorsque le 5 janvier 1791 le decret du 27 novembre
1790 arriva dans la ville 6piscopale, il obtint que ce decret
ne fut pas affich6 & Nancy, avant le lundi 10 janvier. II se fit
avancer par le departement une provision de 9.000 iivres. Le
soir meme du jour, vers quatre heures, ii sortait A pied de son
palais comme pour une promenade, et a Essey, village proclie.
il montait dans une chaise de poste. Le 18, il 6tait A Sarrebriick sur les terres du prince de Nassau ; le 24, il en partait
pour Trives " emportant avec lui, derivait son h6te, le 29, tous
nos regrets et l'assurance de notre vendration pour ses vertus ,.II faut dire a I'honneur de ce prelat qu'il avait amass4
de l'argent pour secourir les pretres qui perdraient leurs fonetions et leur traitement pour refus de serment. Rien n'avait
anIoncd cette fuite : ce depart a tout I'air d'une desertion de
chef de parti en peril. Voilh ce qu'on fut tentd de croire parmi
Ses essais ulterieurs pour justifier son
les membres du clerg.g
depart, n'auront. sans doute, jamais efface complPtemient cette
plinille impression. On peut dire ccci : f. de la Fare n'est point
de ces ev\ques qui quittaient alors la France pour gagner du
temps. 11 sait ce qu'il veut. II accepte de pr4ter serment aux institutions politiques nouvelles, ce qu'il a d'ailleurs ddjA fait ;
il se refuse A preter le serment de maintenir, a moins que le
Saint-Siege ne l'y autorise, une constitution civile du clerg6
qu'i! ne reconnalt pas A I'assembl6e le droit d'6tablir.
31 TotL.
MAlr de Champorcin s'etait 0levs contre les ddcrets de I'Assehinife nationale, contre la suppression de son sibge episcopal. II avail recommand4 avec instance de suivre les instructionsi de Mgr de la Luzerne. dvque de Langres. aux cures, vicaires et autres pretres qui n'avaient pas pret6 le serh'ent.
nais par une indulgence excessive et une moddration exag6ree. il avait permis de publier, comme des d6crets purement
civils. les mandements de pieces publiques, de processions extraordinaires, etc., 6mands des ordonnances des ve&ques constitutionnels, s'ils 6taient envoyds par les Directoires des d6partements ou des districts. C'6tait une decision imprudente par
rappo-t aux jureurs. incapable de desarmer les partisans du
nouv-au regime. M. de Champorcin refusa le serment exig4 et
120,8
Lesprand, o. c., t. III, p. 32, 33. 35. Co!lignon. Mgr de Montmorrni
et la diffusion de son mandement.
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prit la route de I'Alleimagne. Le 28 avril 1791, it quitta Traveron, oil il s'Otait d'abord retire, pour chercher un asile i
Bouquenom (Sarre-Union). De Bouquenom ii se rendit A Treves,
puis & Augsbourg. De 1796 A 1799, it habita successivement
Constance. Soleure et Lichstelt. II avait donnd pour I'administration spirituelle de son dioetse, en son absence, le titre et les
pouvoirs de vicaires gendraux a M. de Manessy, chanoine de
Toul et Dubois, curd de Liffol-le-Grand (269).
4° SAINT-Dit.
Comme ses collegues, Mgr de La Galaizibre refusa le serment et s'expatria, laissant I'administration de son diocese provisoireinent aux mains de Dom Lombard, abb4 de Senones ;territoire de Salm). avec le titre de vicaire gdndral. Nous retrouvons cet eveque durant la tourmente a Aix-la-Chapelle, Louisbourg pres Hastadt. en automne 1794 a Landshut, en Bavibre
avec M. de Billisens, son vicaire g4ndral, et la famille de la
Chambre.
5*

VERDUN.

Mgr Desnos, a la sommation faite par la municipalitd de
Verdun de preter- serment, rdpondit par un refus formel. II
quitta sa ville dpiscopale, le 21 janvier 1791, laissant, le jour
e son ddpart, une lettre ferme et touchante, A I'adresse de
la municipalitd. 11 alla & Treves. revint a Verdun avec I'armde
prussienne, en septembre 1792. Quand I'affaire de Valmy eut
mis les Prussiens en ddroute, 1'6evque de Verdun reprit le
chemin de 1'exil. I1 avait emmend avec lui son vicaire generai
Sdbastien Samuel Dorlodot-d'Epreville. Celui-ci n'avait prdit
aucun serment et rentra probablement h Verdun avec son 6evque, le 16 septembre 1792. Inscrit sur la liste des 6migrds, ii
echappa plusieurs fois aux poursuites dirigdes contre lui. Plus
tard, apres la mort de Mgr Desnos, A Coblentz le 2 septembre
1793, le Prince-Electeur Clement Venceslas de Saxe, archeveque de Treves. nomma M. d'Epreville administrateur gdndral du
diocese de Verdun, avec MM. Alexandre Joseph de Bassinet et
Bernard de Trouville. En 1794, ii demeurait & Bruxelles, et
c'est de cette ville qu'il renouvela le 20 avril des pouvoirs tres
etendus aver maints eloges, au chanoine Louis Nicolas Jossy.
emigre. Son titre d'administrateur g6ndral et la teneur des actes
officiels laissent croire qu'il tenait ses pouvoirs du SaintSi6ge (270).
Aucun des cinq 6veques de la Lorraine n'ayant prelt le
serment, its partirent tous a 1'dtranger, non sans h6sitation,
il est vrai, et n'abandonnant leur troupeau qu'A des mains stres et ddvoudes, completement soumis & leurs ordres. Une dure
ndcessitd commandait cette prudence.
Que firent les 6evques en exit et quelle fut leur attitude
subsdquente par rapport aux lois persdcutrices ?
(A suivre.:.
2269) Guillaume, o. c., t. IV, p. 410 et suivantes.
$270) Pouiill du diocdse de Verdun, 6 I'article intituld : Vicaires
genAraux et adminislrateurs de I'ancien diocese de Verdun pendant
la Rdvo'ution.
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PANAYA

1953

(Voir Annales, t. 116, pp. 291-298 ; t. 117, pp. 445-450)
Comme en 1952, des bruits alarmants s'dtaient repandus
au sujet de la route. On avait bien entrepris des travaux considerables, gigantesques (le mot n'est pas trop fort), pour I'amdliorer, la doubler meme afin de permettre les croisements. Mais
le budget pr6vua cet effet, s'est trouv6 dpuise avant I'achevement des travaux. Consequence : la nouvelle route, inabordable,
et l'ancienne (pas tres ancienne, comme I'on sait), encombree en
plusieurs endroits. Jusqu'au dernier moment, il se disait que les
cars refuseraient de monter, le jour du ptlerinage.
C'est ainsi que, le 6 aoOt 1953, quand le paquebot MardchalJoffre, debarqua plus de trois cents touristes, on n'engagea que
des taxis (soixante-quatorze) qui, pour la plupart, mont6rent i
Panaya. Avec eux, naturellement, l'aum6nier du bord, I'abbd
Heidsieck. de Reims. De trois heures de I'apres-midi A neuf
heures, c'est vraiment trop peu pour voir, m6me rapidement,
Panaya et Ephese !
Le pBlerinage officiel 6tait fix6 au 16 aout Plus de soixantedix taxis et cinq cars. Le tout, fort heureusement, sans aucun
incident regrettable. Cinq a six cents personnes au moins, en
grande majoritd catholiques et un bon nombre de musulmans.
A neuf heures et demie Mgr 1'Archev6que (notre confrere,
M3gr Descuffi), en habits pontificaux, s'est rendu processionnellement de la Maison de la Vierge a I'Abri du Phlerin, pour le
benir. Cela faisait un.long ruban de phlerins qui se ddroulait
au flanc de la Montagne de Marie, en chantant l'Ave Maria.
A dix heures, messe c616br6e par l'Archeveque, sur la petite esplanade. Monseigneur n'a pas manqud dans son allocution,
de rappeler le souvenir de Sceur Marie de Mandat-Grancey, Fille
de la Charitd, de MM. Henri Jung et EugBne Poulin, Lazaristes
francais, , auxquels nous devons d'etre rdunis ici en ce jour >,
et enfin, de Mgr Andrd Timoni, archevdque d'Izmir qui, en 1896,
organisa le premier grand pelerinage.
Nombreuses communions. On a remarqud la presence de
plusieurs enfants A la mamelle, que les mamans avaient voulu
porter jusque-IA, pour les y consacrer & la Vierge. Et pourquoi
ne pas signaler qu'il y a eu un pelerin, dans toute la force antique du mot, un homme d'Age assez avance qui, parti !'avantveilic d'Izmir d pied, avait fait, en trois jours, ce que les autres
ont pu faire en moins de trois heures !...
A onze heures et demie, inauguration de I'Abri du PBlerin,
que dcvait presider Son Excellence le Vali d'Izmir. Retenu par
la maladie, il a fait tenir & Mgr I'Archeveque une lettre non pas
d'exeuses, mais de regrets. C'est le Caimacam de Kouchadassit
qui i'a reprdsent6.
Diseours en ture par l'archeveque, pour remercier les Autoritis de la haute faveur qu'elles tdmoignent & Panaya. Rdponse du Caimacam (1), toute pleine de bienveillance. Lorsque
I; De ces breves et touchantes paroles, voii la traduction :
Je suis heureux de voir que ce lieu donne & notre pays une grande
valeur touristique et procure en meme temps un lieu de repos spirituel
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Monseigneur I'a entendu dire, les chritiens nos freres, il n'a pu
s'empicher de lui serrer la main.
C'etait au Caimacam de couper le symbolique ruban qui
fermait l'entree. Mais, apres 'avoir coupe, ii a prid gracieusement Monseigneur de passer avant lui. On s'est assis quelques
instants pour faire honneur aux rafraichissements prepares par
le D1ernk.
Plus que le buffet le bureau de poste a t6Wcontinuellenent
assiege. Car on inettait en circulation, pour la premiere fois les
six nou\eaux timbres Ephese-Panaya, avec lesquels on pouvait
expedier lettres et cartes portant le cachet de Panaya-Kapulu,
birinci giin 'premier jour, 16 aott 1953) ; de plus on mettait
en vente la serie de six timbres obliteres, portant la mnme
date. On a parle de quelqu'un qui en aurait achetd mille series.
6videmment pour en faire le commerce (2). Mais quoi ? 11 est
aux fiddles chretiens. Je crois que cet endroit que les declarations de
Myr Dcscuffi nous ont fait connaltre procurera de grands avantages
(tnos Frcres Chrtliens, et je suis sor que notre Gouvernement ne leur
refusera jamais son apput. Au nom du Vali, je suis heureux de couper
ce ruban pour inaugurer le nouvel ddfice.
(2)Mgr Descuffi envoya deux series de ces timbres-poste au Pape

et au Cardinal Tisserant.
A simple titre documentaire, voici les rdponses de gratitude envoy6es
I'cxpdditeur et par Mgr Montini (en fait le Service international b;en coilnu des accus6s de reception), et par le cardinal Tisserant, dyen du Sacr-College.
Dal Vaticano, 28 Agosto 1953.
SEGRETERIA DI STATO
DI SUA SANTITA

Num. 306881.
Eccellenza Reverendissima,
lo it piacere di accusare ricevimento del Suo stimato Foglio, in
data 16 corr. mese, con cui I'Eccellenza Vostra Reverendissima si cimpiaceva di far pervenire due copie della serie di francobolli emessi dal
Governo Turco in commemorazione dei restaurt deUa a Panaya Kapulu - ad Efeso.
Sua Santiti ringrazia del devoto omaggio e di cuore invia all' Eccellenza Vostra, at Clero e fedeli di codesta Arcidiocesi una particolare
Benedizione Apostolica, invocando su quanti sono membri dell'Associazione per i restauri della , Casa della Madonna - copiose ed elette
grazie celesti.
Profitto dell'occasione per confermarmi con sensi di distinto
ossequio.
Di Vostra Eccellenza Reverendissima.
Devmo G. B. MONTINI, Pro Segretario.
Sacra Gongregazione della Chiesa Orientale.
Ecc.mo e Rev.mo Signore,..
Ho ricevuto con gran piacere it plico che 'Ecc.V.Rev.ma mi ha indirizzato il 16 Agosto.m.c. Le sono multo grato per i bellissimi fra)coboll, sia per it foglio ove sono disposti, sia per gU esemplari nuovi.
II Governo Turco ha fatto veramente una bellissima serie di francobolli, con soggetti bene sceti e ben eseguiti. L'Ecc.V. sard stata assai
contenta di vedere come un Governo non cristiano ha voluto net medesimo tempo chiomare I'attenzione del mondo sulla citd di Efeso e celebrare la Nostra Madonna Santissima.
Ho saputo con piacere che itpellegrinaggio era stato numeroso e
devoto. Tante congratulazioni all'Ecc. Rev.ma per le Sue iniztative.
E' una bella cosa far conoscere di pif at musulmani la persona e la
figura di Maria.
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bien juate que, de Panaya-Kapulu, Je philatelisme profite aussi
bien que le tourisme, puisque lui aussi est un instrument puissant de diffusion. L'Abri du PNlerin est naturellement i I'entree du Jardin de Marie. D'aspect rustique et toutefois assez l6egant, il fait pendant, a quelques dizaines de metres de distance. ii la Maison de la Vierge, dont il est pour ainsi dire une
replique un peu agrandie.
Ctuome toiture, une simple terrasse provisoirement. Car, on
se prupose d'y elever un etage avec quelques chambres ol quelques pblerins, plus devots et moins pressds, pourront trouver
asile la nuit. ,
Sinialous- la presence & ce pelerinage du 16 aoit de deux
prertres. rtfugids d'Allemagne Orientale. Ils avaient manifesto
e
sir d'v cel6brer la messe. mais on les en avail dissuadds en
leur disanit que ce serait trop difficile. En ellet, la Maison de
la Vier.ge tait constamment envahie par les pilerins qui venaient y prier et allumer des cierges. Malgr6 cette d6convenue,
I'un tie ces pr~tres est venu exprimer ehaleureusement h Monseigneur leur vive satisfaction d'avoir pu prendre part a la
cerenlunie de ce jour.
Sanu'di 22 aoAt. - Petit pelerinage d'une trentaine de personnes, dont la plupart ont communid. La messe a et6 dite sur
la petite esplanade, par notre confrere d'Istanbul, M. Badetti.
Ce ilmne jour, vers deux heures de 1'apres-midi, I'on vit
arrixer une douzaine de fenmmes musulmanes, non plus entiereInent voilies comme autrefois, mais en leur costume authentique de paysannes. D'oi venaient-elles, et surtout par quels
inoyens ? 11 ne pou\ait 6tre question de taxis ni de cars... Eh
bien ! elies avaient fait I'ascension, empilees dans la remorque
d'un tracteur !
On sait que M. Louis Massignon, professeur A Paris au College de France. a parl6 de Panaya comme d'un haut lieu de rencoatre. entre l'Islan et Christianisme. Et pourquoi pas ?
L'autre jour (16 aoit), c'6tait le monde officiel ture qui promettai i ce haut lieu sa plus bienveillante protection. Aujourd'hui. ce sont de pauvres femmes qui out voulu faire visite A
la maison de Meryem Ana. Quelle expression de joie sur leur
visage el conmme elles regardaient respectueusement et affectueuseitint l'image (statue) de Celle dont elles ne connaissent
que le noIm. norm venerd certes mais qui ne peut avoir, pour
e:les. la In'miie resonnance qu'il 6veille dans l'ame de la plus
humble des chr6tiennes ! Cependant, cette v6neration est quelque chose ; si lger qu'il soit, ii repr6sente un veritable lien (3).
Con i miei ringraziamenti ed auguri, voglia gradire. Ecc.mo e
Ret.nmo signore, i sensi di religioso ossequio con i quali mi conerme
dell'Ecr.Vostra Rev.ma

Affelt. come Fratello

Vesc.di Ostia Porto e S.Rufina.
Eugenio Cardinale TISSERANT,

3) Trnis suggestives, ces rdflexions d'un journaliste musulman
d'Ete Exprcss, sur un reportage photographique du pelerinage de
Paunya Ka•puli.
En re'irdant dans les journaux les images qui . les a reprdsnenent, les mains levees au-ciel dans ('attitude de la priere et de la
supplicalion acrompagnee de 1'Amen, je me suis demande avec tristesse pour itelles raisons les peuples se trouvent divisis du point de
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On a pu s'6tonner qu'aucune d'elles n'ait fait le geste d'allumer un cierge. C'est que, sans doute, leurs modestes ressources avaient 6 t ýpuisees par les frais de voyage : 150 piastre
par personne (plus de 150 francs).
Septembre. - Deux Dominicains, Fun professeur A J.rusalem, I'autre A Lille. Tous deux sportifs. Ils emportent avec eux
leur motocyclette, qui leur permet de suivre plus en detail les
traces de saint Paul. Arrives A Ephese, leur motocyclette les a
laI Cause ? Cela est difficile,
ports A Panaya. Des convertis
quand on vient de Jerusalem. Mais enfin, ils ont celebre la messe
dans la Maison de la Vierge.
Quelques jours apres, quatre J6suites, trois prktres : ua
Italien, un Beige et un Espagnol, un dtudiant brdsilien. Vrai
groupe des Deux-Mondes. ,, Irez-vous A Panaya-Kapulu ? Mais nous avons vu i Jerusalem le lieu de la Dormition I Allez tout de m6me. Le meilleur moyen de bien voir les ruies
d'Eph&se, c'est de faire l'ascension de la montagne. a
Ils y sont alles. Leurs impressions ? Ils oat &t6 peu commanicatifs.
Le 8 septembre, petit pelerinage de quelques siminaristes
de Saint-Louis (Istanbul), conduits par deux Peres Capucins,
qui, tous deux, ont celebre la messe dans la Maison de la
Vierge (4).
rue religieux. De ndme que nous faisons le tour du Tombeau grdiose de notre cher Prophete, eux aussi viennent s'agenouitler icl devant la presence morale de Sa Majestd [a Vierge Marie. Apris des wnees d'dgarement et de pechd, its viennent ici, le ctur contrit et huailie, pour ddposer, comme un paquet de linge souild, le fardeau de
leur conscience, et ils reprennent la voie du bien qui conduit an salut.
Que disent-ils en leur langue ; je ne le comprends pas. Mais ce que je
saisis, c'est que, inspirde par la fIo, leur priOre salutaire part d'un curT
brise et se traduit par rAmen ou l'Amin qu'ils prononcent. Dans nawtr
Livre sublime de religion plus d'une page est consacrde a Vdnderabl
Marie qui est une creature toute sainte, toute gracieuse et toute aisericordieuse.
Rdflechissons done. En face de tant de mecreants dans le moade,
tons ces homines qui sont Noe Frtres et qui comme nous ont la fli,
et connaisseni ie chemin du salut, ne sont-ils pas mille fois plus pris
de nous que tous ces impies ? Pensez-y bien. L'homme ne pent archer dans la vie, comme une oie qui lfve la tete. Dans ce jardin de
souffrance, l'homme, comme la tulipe, doit se tenir la tdte penche :
a Eux aussi . devant Dieu ne sont-ils pas sur le meme seuil que nous 1
Je ne vois done pas d'obstacte qui peut nous empecher de nous Mif,
puisque nous nous trouvons sur le mime pont qui conduit les caVtu
d Dieu. Mais cela depasse I'entendement humain.
(4) Une note de l'archevech6 de Smyrne pr6cise les indulgences
accordees aux pelerins du Sanctuaire de Panaya. Kapulu.
La Sacree Congrdgation de 'Eglise Orientate, au nom du Souverain Pontife a accorde en date du t.r aott 1853. 'indulgence plenitre A
tous les fiddles qui, apres s'dtre confesses et communids prieront dans
le Sanctuaire de Panaya aux intentions du Souverain Pontife,' tl'u
des jours suivants : dimanche, jours de fdte d'obligation, jours de fttes
de la Sainte Vierge et durant le mois de mai.
Ce privilege est valable pour une durde de sept ans.
Les fideles seront avertis par MM. les Cures, le dimanche 12 aoWt
1953.
Par mandement de S. Excellence Mgr I'Archevdque de Smyrne.
Le Chancelier : Chanoine Paul SAINT-GERlMAN.
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Ce mnme jour. la messe y fut cMl1brde, dans son rite, par un
prutre chaldden qui, venu la veille, avait pass6 la nuit dans une
chambrette de la maison des gardiens. Parlant bien le ture, it
conversa longuement avec Mme Niriman, veuve d'Aziz.
- Mais cette femme a des sentiments chretiens, disait A
son retour, ce pr~tre & Monseigneur l'Archev4que.
Aziz Itait mont6 A Panaya. en 1931, avec sa femme et deux
enfants en bas Age, marius maintenant l'un et I'autre. Trois autres sont n6s dans Ia montagne. Ce mnusulman, quelque peu lettr6, connaissait tres bien Meryem Ana, et savait qu'il gardait sa
maison. Dans la force de It'ge, il a 6•1terrass6 par une maladie
de ewur. On I'avait descendu a I'h6pital francais. La veille ou
I'avant-veille de sa mort, ii fit appeler M. Euzet. qui cependant
I'avait. en plusieurs circonstances, traite presque durement. II
le reconnut, lui prit la main et la baisa respectueusement, religieusement. II d6sirait sa bdnediction.
Mieux que cela, les Sours qui le soignaient. lui ont entendu
dire sur son lit de souffrance, et sa femme le repete volontiers : ( A Panaya on verra des choses extraordinaires.Moi, je
ne les verrai pas. Ma femme et mes enfants Ils verront. Ce sera
comme un paradis , Djennet guibi.
II est mort le 21 mai 1950, done six mois avant qu'il ne se
fit aueun bruit au sujet d'une resurrection de Panaya (5). Les
faits sont les faits... C'est aussi un fait que la prophetie de
M. Poulin : , Panaya, comme Lazare, tu sortiras du tombeau. " Elle est 6crite de sa main sur une feuille datee du 26
juin 1926, done un bon quart de siecle avant 1'6vinement.
L'annee derniere, 1952, Panaya recevait la visite de notre
Tres Honord PEre (Annales, t.117, p. 359-360). On peut dire en
toute v6rite que, en 1953, elle a eu celle de la TrBs Honoree
Mere. En effet, la Soeur Lepicart, accompagnait en 1926, la v6ndrte Sceur Hannezo, dans une tournie en Orient. Arrivde & Izmir,
la Sceur Hannezo demanda instamment qu'on la conduisit a Panaya. malgrO toutes les difficultes qu'on lui opposait. Elle fut
enthousiaste de tout et la Scour Lepicart partageait cet enthousiasme. Se joignirent i elles deux Sceurs de I'hopital frangais,
Saeur Desloges et Sour Zoppi, avec M. Euzet comme guide de la
earavane. 'Relire le recit de ce pelerinage des 23-24 novembre
1926. dans Annales 1927, pages 342-351.) Elles communierent
toutes a la messe qui y fut c6d1bree, la premiere, depuis 1914.
Alors. on se croyait chez soi et le domaine dtait confisqu6 depuis 1917. Mais l'Etat ne s'en occupait guere. C'Btait I'abandon
le plus complet. II aura fallu un bon quart de siecle (19261951), I'heure de Dieu, pour faire cesser cet abandon.
Izmir, 15 septembre 1953.
Joseph EuzEr.
:5)A l'Abri du Phlerin, une plaque bi-lingue (en ture et en franCais) resume pour les polerins ou touristes l'historique recent de ce
pelerinage.

,-Ce lieu sacrd of se trouve la maison de la Tras Sainte-Vierge, a
Wteachete en 1892 par'la Saur Marie de Mandat-Grancey, Fille de la
CharitW de Saint-Vincent de Paul, Superieure de l'HBpital francais de
Smyrne. En 1912, ila dettransfldr au Supdrteur des Pretres Lazaristes et des Filles de la Charite, R.P. Eugene Poulin. En 1932, il a det
transmis ,u R.P. Joseph Euzet, Supdrieur des Lazaristes. En 1952, ita
iLtdonni par le R.P. Joseph Euzet t I'Association de Panaya Kapoulou,
fonde en 1951, grdce aux soins de Mgr Joseph Descuffi, archeveque
de Smyrne. ,
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NOMINATIONS EPISCOPALES VINCENTIENNES (1953)
Le 4 fivrier 1953 (Acta apostolicae Sedis, 1953, t. 44, p. 512)
est nommi ev6\que de Cataquas, M. Alphonse FRESNEL, Vicaire
apostolique de Fort-Dauphin (Madagascar). (Sacre a Paris le
4 juin 1953. Cf. Annales, t. 118, p. 35-40).
Le 13 fivrier 1953 (op. cit., p. 514), M. Alphonse CHAO
cTcHAr), dit du clergy seculier, mais membre de la Congregation
de ]a Mission, est nommd Administrateur apostolique de Tientsin (Chine).
Le 19 fevrier 1953 (op. cit., p. 513), est nomme 6veque de
Germanicopolis, M. Jean KLOOSTER, vicaire apostolique de Surabaia (ile de Java). Sacr6 en mai 1953 A Surabaia par Mgr de
Jonghe d'Ardoye).
Le 24 mars 1953 (op. cit., p. 513), est nomm6 dveque de
Zoara. M. Antoine CAPDEVILLA, vicaire apostolique de San Pedro Sula (Honduras). (Sacr6 h San Pedro Sula le 19 juillet 1953.

LA CORNETTE
Certaines pagrs de I'academicien Lavedan : Monsieur Vincent, aum6nier des galeres - ainsi qu'il a etd note maintes fois,
sont dcrites de chic et demeurent des textes de cette anthologie
vincentienne que l'on pourrait etablir. Telle cet hymne littdraire aux debuts et a la naissance de la Cornette. Sons la fantaisie visiblement souriante de l'ecrivain se cachent maintes lecons et ces vertus solides qui constituent la veritable Fille de
Monsieur Vincent. Celte page a done sa place dans nos Annales
vincentiennes.
Et d'abord, cette cornette. d'oi vient-elle? Qui l'a inventee ?
Contrairement a ce que vous supposeriez, elle ne serait pas due
a Vincent, mais 1M. Joly, son disciple et successeur. Cependant,
pour tous et pour nous, la 1egende a raison. II nous est difficile
et par trop pdnible de separer du saint cette creature digne de
son genie. d'adinettre un seul instant que le bon PNre, avec son
esprit si attentif et son cceur si minutieux, n'en ait pas eu le
souci et y soit ktranger.
Y aurait-il tant d'invraisemblance A ce qu'il en eut devist,
avec son secr6taire, qu'il lui en eOt expose le projet au declin
de sa vie. A ce moment oil son grand age et sa faiblesse ne lui
permettaient plus les rdalisations immediates ? Pourquoi pas ?
Mais -non. Parce qu'alors le vertueux M. Joly n'eit jamais consenti & en usurper le merite et qu'il 1'eut report6 tout entier a
son maitre. Aussi la verit6, telle que je me risque h la concevoir,
est-elle beaucoup plus simple. Ils sont tous les deux, les peres
de la cornette ; ils peuvent tous les deux s'en partager la gloire.
Et voici comment. C'est Vincent - nous en mettrions notre
Ame au feu - qui, sinon de son vivant du moins apres sa mort,
a dl sugg6rer a son disciple, au cours d'un songe, la coiffure
qu'il voulait pour ses filles, en la lui dessinant, en lui en montrant le patron, la coupe et I'assemblage ; et cest M. Joly qui
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des son rdveil, tout illumine, s'est, au saut du lit, jetd sur sa
table pour y fixer claire encore, avant qu'elle ne se dissipe, la
surprenante vision. II a compris que c'tait 1 plus qu'un signe
mais un ordre, et, ayant recu la commande, aussit6t ii I'a ex6cutee. C'est bien cela, ce chef-d'ceuwe, ce po6me, n'a pu qu'dtre
reve.
Au vrai, cependant, quand on 1'examine avec attention, en
oubliant qu'on en a I'habitude, sa forme singuliere est bien pres
d'etonner.
De qui s'agit-il ? De braves filles, et
de la campagne n,
accoutumdes au grand air, appelees h vivre dehors, A coudoyer
le peuple. II leur faut done s'enfourner dans des taudis etroits
et etouffants, bas de plafonds, sordides, se heurter a des poutres
et se pencher sur des grabats, et laver, lessiver, balayer faire
le menage et la cuisine, vaquer h mille travaux exigeant, avec
la libert6 du corps, celle du front, des yeux, des oreilles de toute
la tbte... alors, en ce cas, dites-moi, est-ce qu'un bonnet rond,
le plus simple et le plus leger, ac h trois pieces , comme ceux
des petits enfants, ne semblait pas s'indiquer, s'imposer... ou
du moins quelque chose de souple et tenant peu de place, facile
a mettre, A retirer ?
Au lieu de quoi, bon monsieur Vincent, grand saint Vincent,
qu'allez-vous chercher ? Ei vous. aveugle et touchant monsieur
Joly, comment avez-vous pu, tout de meme, sans une observation, accepter pareille chose ? Mes chers peres, si ce n'.tait
vous, on croirait A une gageure. Regardez-moi vos innocentes
filles et voyez A quoi, pour toujours, vous ne craignez pa3 de les
condamner ! A porter, pire qu'un chapeau, et meme qu'un casque... une espece d'architecture, une cathddrale de toile empesle qui brave le bon sens ! Au lieu de d6gager le chef, vous l'enserrez, le comprimez de !a nuque aux sourcils. Les oreilles, vous
les bouchez ! Enfin, Ih oui pour circuler sans encombre h travers
les foules et se frotter A toutes ses souillures. se recommanderait
une etoffe molle et plutot sombre, est-ce que vous n'avez pas
l'idee de cette forme haute et roide dont la pointe est faite
conme exprýs pour se cogner et se casser partout ? Et non contents d'emprisonner de cette faVon cruelle la figure de vos servantes, pourquoi, en plus, ces larges pans qui les genent, dont
le poids les retient de courir h leur devoir aussi vite qu'elles le
voudraient ? Et comment, vous toujours si sages, si economes,
axez-vous choisi ce beau tissu, le plus fragile et le plus salissant
qui se puisse trouver, cette Rtamine qui. pour demeurer propre
ot fraiche. va reclamer en lavage et repassage des soins incessants et codteux ? Vite, expliquez-nous tout cela !
Ces messieurs sourient et nous rdpondent :
- Calmez-vous. Sans doute, t premiere vue, nous paraissons avoir agi au rebours de ce qu'on attendait de notre experience. et cependant, en 4tablissant ainsi - tissu, forme et conlleur - cette coiffure qui vous cgare, nous n'avons pas sacrifid
au plaisir de la fantaisie, ni proc6dd h la 16gere. Nous savious
o;jnous allions, et vous n'y entendez rien.
S'il a 0t6 rdsolu de couper puis de cacher les cheveux de
niio filles, de leur couvrir l'oreille et de mettre a leur front ce
ferme et collant bandeau, c'est pour imprimer en elles mat6riellement, et par la moralement, la constante pens6e que, sans
(tre obligdes A la r6clusion, elles doivent toutefois se consid6-
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rer, quoique lIchees dans le monde, comme dtant A moiti6 ddjk,
retirees de lui. Plus de boucles, done, ni de caprices dans la
chevelure ! Sur la nuque et le front, rien qui d6passe et qui
voltige. L'oreille, en ne percevant plus ddsormais la parole et le
bruit que par le tamis de la toile, apprendra sans cesse A se
clore a ce qui n'est pas de son entretien ; et, ne pouvant plus
regarder devant elle qu'entre les deux semblants de petits murs
que nous plaqons expres contre ses joues, notre filie s'imaginera, oh qu'elle soit. etre toujours en un corridor tranquille et
frais de nos maisons. Si, d'ailleurs, nous lui restreignons la vue
sur les bords de son chemin. nous n'avons garde par devant, vers
le but. de la lui limiter ; nous la prolongeons au contraire, et
nous permettons qu'elle aille le plus loin et le plus haut, ce
qu'indique l'extremii6 de la coiffe aussi vivement dirigde et piquant en flkche. tout droit, de telle sorte qu'avec un pareil point
de mire, notre bonne petite enfant ne peut faire le moindre
mouvement sans viser le ciel. Tout ce qui est d'elle ddbouche
sur lui. Qu'elle est bien dans cette ombre douce, le visage en
retraite abritie ainsi ! C'est 1'endroit rex\v pour se sentir chez
soi, n'dtre pas dissipee, voir sans Lere vue, se recueillir partout
jusque dans le tuniuile. On porte sa cellule. Vous pr6tendez que
a Wa
n'est pas pratique ? o Interrogez nos pratiquantes ! Elles
vous prouveront que rien n'est a la fois plus agrdable et plus
commode que cette invention. Neige, averses, soleil et vent, elle
garantil de tout. Difficile A mettre ? Allons done ! Plice, retroussee, 6pinglee en un tournemain. - A peine le temps d'un signe
de croix ! - Et ne dites pas non plus que cette grande coiffe,
avec son envergure, alourdit mes voyageuses, au contraire, elle
les allege et les souleve en leur donnant des ailes. Restent, si
delicats, les soins de blancheur - nous en convenons - qu'elle
ndcessite ! Mais justement. c'est lI notre orgueil necessaire, la
coquetterie de notre purelt. En I'honneur de I'Immaculde, ii
fallait que nos filles fussent bleues et blanches d'un gros bleu
dans de gros habits, d'un blanc fin dans de fines coiffes, et que
ce blanc. le plus parfait, le plus complet, le plus lisse. le plus
uni. le plus chastement glac6, le demeur&t toujours. du matin
au soir, a travers tout, ne fit jamais attaqud ni terni par rien,
qu'il eclatAt et reluisit, au front de celles qui le convoitaient,
comme un virginal embleme la couleur deleur Ame sans tache.
Et maintenant, me demanderez-vous encore, ajoute Vincent : D'oi cela est-il venu ? - Ah ! que vous me gdnez ! Le
sais-je ? De mon passd, de ma vie, avant tout de Dieu, sans que
j'aie eu & le chercher. C'est toujours de lui les trouvailles. Moi
et M. Joly, nous n'y sommes pour rien. Mettons, si vous voulez,
pour presque rien. Nous n'avons tdC que les humbles fabricants
du module fourni. Que n'a-t-on pas contd ? - Qu'un linge, afin
d'obtenir du ciel une indication, avait 6td lance en I'air d'oi il
dtait retomb6 en prenant cette forme ! Rien moins 1 Rien moins !
Cela s'est fait, comme je vous le dis, comme tout ce qui m'est
arrivde
tout bonnement et simplement ,. Hd oui ! si l'on s'applique a y regarder de pros avec des intentions, on ddgagera
peut-6tre des similitudes, des souvenirs ou plutot des reminiscences, on fera des rapprochements, on s'avisera, pour s'amuser,
qu'il y a 1l dans cette coiffure, assez bien grdee
un peu de la
galore, de l'ordonnance de ses voiles, et qu'elle a sa poupe et sa
proue... En effet, oui, cela frappe. Apris tout, il n'est pas ddfendu de croire que Dieu, dans sa bont6, nous ait consenti la
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faveur de ce petit rappel de notre aum6nerie, au temps de la
voque, et qu'il ait voulu, qu'en memoire des pauvres forqats, la
coiife de ses filles fende et cingle a son tour... Mais, nous tenons
bien a le rdpeter, la belle idee n'est pas de nous. Toutes les raisons et les explications que nous vous en avons servies ne nous
sont venues, par grace, qu'ensuite, enllammes du grand ddsir,
en reponse A vos critiques, de la justifier et de la louer. Nous
n'a\ons qu'un droit de reconnaissance. ,
Ainsi, d'outre-tombe, et d'en haut, nous parle Monsieur Vincent. prostern4 toujours dans son caractbre, appliquant jusque
dans I'eternitd sa ( petite mithode ,i.
Et nous, qui contemplons alors tout ce que n'aurait jamais
ose privoir sa modestie, nous revons, transportes, comme A une
station, A un reposoir. Voila done la cornette. Depuis qu'elle a
pris son vol... ce clemin parcouru ! Oh n'est-elle pas all6e ? Elle
a fait, refait le tour du monde. L'univers est son circuit. Elle a
pland sous tous les cieux. Internationale en demeurant franýaise. oh n'est-elle pas descendue ? Oi n'est-eile pas montee ?
Elle a plongd dans toutes les douleurs et accompli son ascension a toutes les latitudes du sentiment, de la piti6, du sacrifice, de I'art et de la poesie. Que ce soit au-dessus des yeux de
velours de Sceur Rosalie, ou au front d'une autre, d'une inconnue. qui n'est c6lebre qu'en Dieu. partout on I'a gravde, peinte,
sculptee, honoree, chantee. Elle est courante aux Annales de la
Foi. aux fresques de 1'Eglise, A l'arc-en-ciel de ses vitraux. Boticelli et Angelico sont au regret de n'avoir pu en profiter, mais
du moins le bon Willette, ici. I'a cueillie, et lancde comme un
papillon dans le Parce Domine de la Butte. Hdroique elle a 6et
et sera toujours m6lhe A l'histoire, A ses tremblements, A ses
apotheoses. Guerre. (pid6mie, revolution, tempete, quand tous
ne songent plus qu'a fuir, se tapir et d6gringoler dans la cave,
eile sort, elle s'dploie, devient I'oiseau perch6 sur le brancard,
la colombe de I'arche. de la tranch6e et de la barricade. Elle met
des rideaux blancs a l'agonie du gueux et du soldat, leur procure une alc6ve ; et A son souffle, I'aviateur fracassd respire en
expirant. On la rencontre, on la voit flotter dans les gares, 4 la
portiere des wagons de troisieme, et dans les ports de mer sur
It pont des grands bateaux sifflant pour la Chine ou les pays
roirs ; et quand a Notre Mere Supirleure , l'oblige A rester en
ville. c'est pour y 6gayer J'6cole, l'ouvroir et I'hospice, etre la
fleur des creches. le hennin des chapelles, ou jouer A pigeon-vole
avec un troupeau d'orphelines.
Et puis, le prodige perp6tuel ! Dans tous ces mouvements,
dans to.us ces passages, la cornette observe, et conserve intactes sa puret6, sa forme angelique, son immarcessible blancheur.
Ele repousse la souillure.
On n'a jamais vu, jamais, sur aucune d'elles. A quelque minute que ce soit, la plus petite tache... except6 cependant, aux
jours de blessure et de mort, les taches du sang d'autrui que sa
porteuse 6tanche. ou du sien qu'elle verse. Enfin, processionnelle. escortant, avec un bruit de feuilles, les cierges, la banni-re. ou bien claquant aux jeux des enfants. aux cris de la rue,
au vent de la foule, au salut des banlieues, on la vdenre, on
I'aime, elle est adorable et sacrde... unique.
Entre les milliers de coiffes de tout genre et de toute vertu
qni hattent au front des religieuses sur terre - et aussi dans
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les cieux - elle est la premiere. Maynificat ! On n'a qu'a dire :
la cornette. et tout le nionde a compris. C'est celle-ld ! Pas une
autre. Celle de la bonne soeur, la Seur de Saint-Vincent de Paul.
Henri LAVEDAN.

LETTRE DE SAINT VINCENT DE PAUL
Lettre de saint Vincent de Paul h Bernard Codoing (9 f6vrier 1642) avec extraits de trois lettres de Th6venin.

L'oriyinal autographe de cette trbs importante lettre de saint
Vincent est actuellemnent conserve a•la Bibliothdque de I'Universite d'Amsterdam ,Schenkiug Diederichs 59 Ap.).
Les photostats de ccite piice, 6erite de la main de Vincent,
permettent, imposent mnime de la republier, ligne par ligne, car si
elle a tiedditee par Pierre Coste, ce fut, a son vif regret, seulew.ent d'apris une simple ropie (t. II, p. 223-226).
Or, la collation et la cue de l'oriyinal soulignent plusieurs variantes interessaites acee le texte editd : v. g. livres pour florins
(ligne I1) ; encre pour ancre (graphie de l'original (lignes 24 et
82) ; Nessy : Annecy souleve, dans la fameuse lettre de la captivite de saint Vincent, le probleme de la patrie du rendgat, de
Nicy : Nessy en Savoie (Vincent a kcrit de la sorte. et I'on a lu
gdndralement depuis Abelly : Nice en Savoie) ; (Coste, t. I" p. 9);
a 6et pour ayant ti (ligne 38) ; missions pour bonne oeuvre (48),
Vincent lui-mieme a bared faire cognoistre et I'a remplace par
persuader (ligne 53) ; n'a pas mis pour n'eut pas (ligne 55) ; les
seminaires mis pour cet ceuvre (liyne 57) ; M. Thivenin remplace
ce bon serviteur (ligne 62) ; tempestif pour tempestatif (ligne 661;
ressentiez imprim6 pour sentiez (ligne 72); dans au lieu de en
*ligne 79) ; sain pour saing (ligne 80) ; A Rome (ligne 81) ajoutd
dans la copie, etc...
Notons que I'original porte comme annotations anciennes
'xvir-xvair siices'), mais evidemment pas de la main de Vincent
de Paul : premiere page : A M. Codoing, 9 fMvrier 1642. II s'excuse d'entreprendre d'autres fonctions que celles de sa Congr6gation que le Pape avait approuv6e. Et sur l'adresse : receue h Lyon.
11 faudrait un ange du Ciel pour nous persuader d'abandonner
les missions pour flair]e autre chose. Toute pleine de sagesse
sainte et divine.
En annexe de cette lettre, et sur la mention de M. Thdvenin, on troucera quelques paragraphes de ce pretre fougueux,
car il 6tait, pour reprendre deux savoureux adjectifs de Vincent
lui-mme, violent et tempestatif. Ces quelques lignes sont extrailes de trois lettres autographes adressdes d Mgr... Ces extraits se referent soit au P. Vincent, soit aux projets de sdminaire, soi au travail des missions et sdminaires. II est curieux
d'acoir dds 1642-1643, et d'un correspondant de saint Vincent
une opinion contemporaine sur les travaux et occupations de la
Congregation de la Mission en ses debuts.
Saint Vincent n'adopte pas cette vue, et estime qu'il faut et
les Missions et les Siminaires.
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Dans le rnmel fonds Godefroy, 13 f. 228, dans le triste incident de l'abbesse de Rougemont et de sa sceur Francoise de
Luc6, religieuse de Saint-Jean d'Autun, sur leurs depravations
et debordements, une note mentionne la part prise par saint
Vincent en une des questions traitLes au Conseil de Conscience,
vers 1643-1644.
c< Sa Majest6 est trbs humblcmcnt supplide de faire ecocquer en son Conseil Icsdites appellations et d'ordonner & Monsieur de Vertamont auquel Monsieur Vincent a mis les pieces
entre les mains de lui faire son rapport de cette affaire, afin
d'y estre pourveu comme il appartiendra.
,
St Lazare, ce 9 fevrier 1642.
Monsieur. La grace de Nre Seigneur soict avecq vous
pour jamais.
Voicv une lettre de Monseig. le Cardinal Mazarini
& n[ot]re recommendation, au Cardinal Antonio (1) nepveu
de Sa Saintetd.
Je receus hier la vostre du lieu de la Mission, ou
vous avez emmend vos s6minaristes. O que mon
ame est consolde de tout ce que vous m'en dictes
comme aussi de la propo[sitijon. de l'achapt de ceste
maison si elle est dans la ville Dannessy, ou si proche
qu'elle vous puisse servir.de logement, comme si l'on
estoit dans la ville. mais it nous est impossible
de vous aider de ces 7.000 florins. Mr dufestel tachera doncq de s'accomoder des mil ducats
qui est partie de la somme mise en constitu[tilon de rente.
Vous avez bien faict de m'advertir de ne pas emploier
S.E. pour le dessaing de Monseig' de Genesve, sans
cela j'en aurois escript demain a Monsieur de
Chavigni a Lion pour luy en parler. Vostre prdsence
(1) Antoine Barberini, neveu du pape Urbain VIII. crýe cardinal in
petto le 30 aoit 1627, fut publi au Consistoire secret du 8 f6vrier
1628 (il avait vingL ans & peine). 11 recut le chapeau au Consistoire public du surlendemain 10 f6vrier. 1I occupa successivement les titres
cardinalices de Sainte Marie in Aquiro (28 fivrier 1628) : Sainte Agathe ;24 novembre 1632) ; Sainte Marie in Via lata ;10 novembre 1642) ;
Sainte Trinit6 (21 juillet 1653) ; cardina'-6v~que de Tusculum (Fraseati), le ii octobre 1655. ; Praeneste (Palestrina), le 21 novembre 1661.
Sur les trois heures de la nuit du 3 au 4 aoibt 1671, it meurt & Nemt,
diocese d'Albano, et est inhume dans sa cathedrale h Palestrina.
Prdfet de la Signature de justice (18 mars 1628). ii resigne avant
le 2 novembre 1633 ; Idgat a latere pour la cite et district d'Urbino
'11 juin 1631), il se ddmet et devient 1gat d'Avignon (21 fevrier
1633) : il est cambrier de la S.E.R.
(28 juillet 1638), et legat pour Bolngne. Ferrare et Romagne (1"r decembre 1642). Sur les 20 heures, le
27 septembre 1645, secretement et rapidement, il quitte Rome pour
Genes et la France, oh il est accueilli avec faveur par le Roi Louis XIV
et comble d'honneurs. 11 ne rentre a Rome que le 12 juillet 1653 sur
les 15 heures, et le 14 juillet, sur les 14 heures, il a avec le pape Innocent X (1644-1655), une longue audience de deux heures (il avait nettement combaftu son dlection). Peu avant le 15 aott 1653, le cardinal
fut r6tabli dans ses droits, dignitds et charges. En France, it avait 0t6
nommd par Louis XIV, 4veque de Poitiers en 1652 ; en 1657, il fut
promu archevdque de Reims, mais ne recut la confirmation papale que le
18 juillet 1657. Voir : Eubel, Hierarchia catholica medii et recentioris
orvi, tome IV, p. 21-22.
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A Rome pourra beaucoup vers Monsieur l'ambass[adeur]
pour cela. Je luy en fairois escrire par Mons. [de]
Liancourt, qui est son bon ami, de la meilleure
ancre qu'il pourra.
Le bon Monsieur Thivenin, curd de St Estienne en Dauphind
ma escripst plusieurs lettres toutes tendantes h travailler
A faire un Sdminaire de pbres pour les cures et aut[res]
bendfices, et me pousse par quantit6 de raisons et .,
mesme par les jugemens de Dieu. II vous a [veu]
en DauphinA
et Nessy, et nous icy. Je souhaiterois
bien que vous prinsiez la peine de le voir en passant
et de luy rendre mes lettres dans laquelle it y en a une
de change pour prendre & Lion de Mrs Mascarini et
Lumagne 250 [livres] qu'il me mande qu'il a despen[sdes]
pour nous venir voir. II me presse d'abandonner n[ot]re dessaing
pour suivre celuy qu'il propose : ce que je n'aurais pas
difficult6 4 faire si n[ot]re Seigneur l'auroit agrdable,
mais la Compagnie aiant este approuvde du St Siege
qui a infaillibilitd pour l'approba[ti]on des Ordres, que
n[ot!re Seigneur institue, & ce que j'ay oul dire A
feu Mr du Val 2" et la maxime des S[ain]ts estant qu'une
chose qui a est6 rcsolue devant Dieu en suite
de plusieurs prieres et conceilz qu'on a pris
il faut rejetter et tenir pour tenta[ti]on tout ce qui
se propose contre. 3" et enfin aiant pleu A Dieu
de donner une approbattilon universelle ,( d'un chascun ».
A ce bon euvre, en sorte. que par tout chascun
commence A y prendre goust et a v travailler
et la misericorde de Dieu acompaignant cest
ceuvre de ses benedictions, il me semble qu'il faudroict
quasi un ange du Ciel pour nous
persuader que c'est la volont6 de Dieu qu'on
abandonne cest oeuvre. pour en prendre un autre
qu'on a desja entreprins en plusieurs endroictz et qui n'ont
pas reussi. Et pour ce que naantmoingtz le s[ain]t Concille de
Trente recommende cest oeuvre nous nous so[m]mes donnez
A Dieu pour le servir en cela par tout ou nous le pourrons.
Vous avez commened. Monseig. Dalet faict de mesme, Monseig.
de Xainctes A ce mesme desaing. et nous alons co[m]mencer
en ceste ville pour en faire un essay de douze. A quoy
S.-E. nous aide de mil escus, ce bon serviteur de Dieu
voudroyt que ia chose alat un peu plus viste, mais
il me semble que les choses de Dieu se font
peu A peu et quasi imperceptiblement, et
que son Esprit n'est pas violent, ny tempestatif.
Je vous ay dit cy dessus que je vous priois
de le voir. mais j'ay pens6 depuis qu'il n'est pas besoing
& qu'il suffira que vous luy envoiez mes lettres.
Je suis bien aise, Monsieur, de ce que vostre
nature est revenue de ces mouvemens pressant
que vous sentiez pour Rome au commencement
et que \ous le craignez A pr6sent, pour ce que
ce sera le peur amour de Dieu qui vous y
ammenera, et que par consequent vous avez
subject d'espdrer que le mesme esprit de
Dieu vous animera et faira son oeuvre par
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vous. Alez doneq Mons. in nomine Dni
en ceste confiance, escrivez moy souvent &
de toutes choses, choisissez un lieu saing
pour vostre habita[ti]on. La lettre de Mr le
Cardinal Mazarin (sic) est escripte de bon ancre
et moy je suis en l'amour de n[ot]re Seig.
Mons[ieu]r
V[ot]re tres humble et obdissant
serviteur.
Vincens Depaul,
Indigne pbre de la itssion.
M. de Montereil - secrdtaire de Mr L'am - bassadeur de Rome
- prendra une barque pour - aler terre a terre - Je vous
prie de vous - rendre & Marseille - vers le 25 ou 27.
A Monsieur - monsieur Codoing - pbre de la Mission - h Lion
TROIS LETTRES DU PRETRE THEVENIN
sur la ndcessitd de reformer le clerg6 des campagnes et prdconisant, dans ce but, I'diablissement des Seminaires (16421643). Paris. Bibliothfque de I'lnstitut, fonds Godefroy, t. 13,
folios 17-22 ; 23-30 ; 31-33).
F. 17. - Pour la reformation de l'Eglise et 6tablissement
de sdminaires.
F. 18 (recto). - Je m'estonne grandement que d'un si grand
nombre de Prdlats qu'il i (sic) a en France aucun n'aye voulu
prcndre la peine de commencer cette reformation par les Prestres et curds de I'Ordre de Sainct-Pierre et particulibrement par
les champestres qui sont la base et fondemens sur lequel la dignite de 'Ordre hidrarchique de l'Eglise sont posees et fondees?
F. 18 (verso). - Or ie vray et plus asseur6 mloyen suivant
les saints Conciles et l'advis des personnages sages, ce serait
d'establir des stminaires par tous les dioceses au moins par le
prdsent par tous les Archevesch&s de ce Royaume, dans lequels
seroient nourris et entretenus des personnes doctes et vertueuses, et non intdressees des choses sublunaires, lesquelles instruiroient en la vertu et en la science des saints ceux qui aspireraient d la dignite sacerdotale et pastorale d'autant que nous
voyons plusieurs prestres en 1'Eglise, lesquels n'ayant estudid
qu'd la science d'escole enfleuse et mondaine portent plus de
dam que non pas les ignorans mais vertueux et gens de bien...
II serait bon et tres utile que ces smminaires fussent sous
la dependance d'un sdminaire gendral k Paris ; d'autre part la
reformation des laics depend de celle des clercs , les pretres sont
I'estomac du corps mystique de l'Eglise ,.dit I'auteur de l'CEuvre Imparfait. Dans ce but mention de I'oeuvre vincentienne.
F. 19. - Le phre Vincent de Paul a pense faire quelque
chose avec ses missionnaires coimme aussy les autres prestres
qui vont preschant en mission par les paroisses champestres ;
mais c'est si peu de chose qu'il semble que cela faict plus de
?aal que de bien : attendu que les peuples auxquels ils ont preschK et qui semblent entibrement convertis et sanctifies, apres la
despartie des missionnaires deviennent pires qu'auparavant et
ce faute d'avoir de bons pasteurs, pour cultiver et arrouser ces
plantes nouvellement converties...
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Qui aura le poroir d'establir des seminaires et reformer les
prestres et pasteurs forme du peuple, sinon les Seigneurs Pr&lats qui sont la forme superieure d'iceux ?
F. 19 (verso). - Parlant, Monseigneur, si pour donner bon
exemple aux autres Seigneurs Prelats, vos bien aimns confreres
et les inciter au nom de Dieu & faire comme vous, il vous plaisoit commencer rostre seminaire dans vostre diocese et affin de
conduire I'wuere plus facilement a chef, vostre bon plaisir seroit
d'en escrire audict pare Vincent, superieur de la Mission, et sdminaire de Paris qu'il vous mandast la forme et methode dudict
stminaire soubz la direction des Seigneurs Prelatz qui lui a estl
donnde de personnes doctes, vertueuses et bien zildes de la gloire
de Dieu et du salut des dines.
Le 13 decembre 1641.
L. Thivenin, Prestre indigne.
P.S. - F. 22. - La Mission, sans les seminaires est pen de
chose et presque rien, mais les Sinminaires avec la Mission est
une forteresse inexpugnable et un maynifique arsenal, rempli
d'armes offensives et defensives et de tout instruments ndeessaires pour resformer I'Eglise, la defendre contre toutes sortes
d'ennemis et pour planter la foy dans les nations estrangeres et
la restablird'oii elle est descheue. Les Royaumes et les Republiques se maintiennent par la vraie religion et pidtl, mats se perdent par impietd et libertinaye, etc...
F. 23. - Pour la rHforme des prestres et particulibrement
des paroisses champestres et establissement de s6minaires d ce
subject dans les dioceses du Royaume.
F. 24 verso... - Duans lesdits seminaires ne seront receus
aucuns qu'ils n'ayent atteint I'dge de dix-neuf on tingt ans, et
qu'ils n'ayent pour le. moins faict une bonne troisibme classe et
qu'ils n'ayent donn6 preuve de leurs vertus et modestie, lesquels seront tous enseignds, ainsy qu'il se fait maintenant d Paris an Seminaire de la Mission, en la vertu et en la science dev
saints, lesquelles manquent en ilusieurs, et c'est ce qui apporte
un siynald doinmage en l'esglise de Dieu.

BIBLIOGRAPHIE
The life and works of St Vincent de Paul (Monsieur Vincent,
Le grand Saint du grand sibele), by Pierre Coste, C.M., translated from the french by Joseph Leonard C.1. Westminster
3.Maryland), The Newman Club. Tome I : xxiv-608 p. :
t. II : xu-500 p. ; t. III : x-563 p. (14 sur 21 cm.), 1952.
Publide A Londres (Burns and Oates), dss 1934, par notre
confrere M. Leonard. cette traduction anglaise de la vie de saint
Vincent. par Pierre Coste (Cf. Annales, 1935, p. 220, 737 ; 1936,
p. 460). vient d'etre heureusement rdimprimee aux Etats-Unis.
Ainsi cette biographie fondamentale qui est provisoirement Epuisee en France (Descl6e klant propridlaire du texte) se trouve
en librairie en AmBrique du Nord. Les gravures de l'edition originale, sont. elles aussi. fiddlement et integralement reproduites ; mais les cliehes pris sur le volume francais sont indvitable-
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ment degrades en cette presentation amdricaine. La double trame
est fatale a la nettetl et & la beautL de la typographie. Le papier
de 1952 est nettement inftrieur a celui de Desclie.
D'autre part, Ja traduction du texte de Coste, sans nulle
prntention lilttraire (ce n'est pas du Lavedan), ne presente de
ce chef. aucune serieuse difficultd. En outre, ddjh, pour sa presentation londonienne. M. Leonard a profilt de quelques suggestions et- menues corrections de I'auteur. Pourtant, dans la
reimpression actuelle de 1952, A y regarder d'un peu pros, on
pourrait observer que t. 3, p. 437, la coquille signalee dans les
Antnles. t. 114-115. p. 286, n'a pas 6td corrigke. Le squelette de
saint Vincent n'avait pas t in. 82 (ce qui donnerait au vif une
fort belle taille), mais seulement 1 m. 62. Le proces-verbal de
1'expertise anatomique donne cinq pieds. Or, le pied reprisente
324 millimetres.
La vraie defense d'Abelly (Coste, t. III, p. 569, et Leonard,
t. 3. p. 499), n'est pas de 1660 mais de 1668. Le prinom de 11dier (t. 3, p. 514), est Antoine et non Adolphe. (La deuxirnle
edition de Coste avait deja corrig6 cette erreur). - Boudignon
(Coste. t. III, p. 572. et Leonard, t. 3, p. 502). est une mauvaise
graphie pour Boudinhon. -- Pierre Collet (Coste, t. III. p. 558, et
Leonard, t. 3, p. 487) n'6tait plus superieur de Saint-Firmin &
sa lrort. - M. Dehorgny (Coste, t. III. p. 167, et Leonard. . 2,
p. I'" fut envoyd & Rome en 1643 et non en 1645. - Duggan
mourut, non pas douze mais quatorze jours apres sa lettre du
3 mai 1657, puisqu'il ddc~da le 17 mai (Coste, t. II, p. 204. et
Leonard, t. 2. p. 38).
Saint Vincent 6crivit a Nacquart le 22 mars 1648 et non le
22 mai (t. Coste t. II, p. 230. et Leonard, t. 3, p. 59), etc...
Enfin, relevons que le cnapitre XXV de l'original francais
intituli : La Congyrgationde la Mission dans les Iles britanniques
est devenu savoureusement dans le texte anglais de M. Leonard,
Thr Congregation of the Mission in Ireland and Scotland, etc...
Ces minuties ne veulent que signaler le vif intlrt pris A l'examen de ce livre. Ce contact signale nettement une excellente 0euvre : un travail totalement digne des louanges et felicitations
confraternelles. Car. en ce qui est ici releve. il sarait etraniement pudril de voir autre chose que d'indvitables imperfections. Elles pr6tendent d'ailleurs. uniquement. souligner que
1'ceu;re de Coste et la traduction Leonard, l'une et l'autre, ont
droit toutes deux, a notre admiration. Voilk certes de la bonne,
de 1'excellente besogne historique : il faut le redire bien haut.
F. C.
CASTAGNOLI. C.M. - La Suora negli orfanotrofi femminili.
1ppunti di pedagogia pratica (secunda edizione). Roma, Edizioni Vincenziane. 1953, 109 pages.
Directeur des Filles de la Charit ahSienne. I'auteur a groupd
que!ques conseils fort pratiques pour les Scaurs pr6posdes au
soin d'orphelinats de Filles.
M. Castagnoli observe qu'en Italic les Soeurs n'ont pas en
charge des orphelinats de garcons, car si parfois elles y sont
emrpiirvdes, elles s'occupent seulement des services accessoires .
lingerie. cuisine, etc..., mais n'approchent pas des enfants. II
note en outre que la facon d'6duquer des garcons n'est pas celle
de ,frmerdes filles.
Pielt
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PcGr diriger dis lors la Donne volontd des educatrices et
leur eviter de regrettables impairs, le plus possible tout au
moins, I'auteur a heureusement groupd daus quelques pages ses
fruits de I'experience des meilleurs pedagogues de tous les
temps.
Quatre chapitres evoquent les responsabilites des Sceurs
sur la vie reliyieuse des enfants : instruction religieuse, exercices de pi6et, formation spirituelle; responsabilit6s de la vie
morale : I'enfance, I'adolescence, la jeunesse ; responsabilit*s
de la vie physique : devoirs pour la formation professionnelle.
Les lectrices de ces pages y trouveront mille excellentes directives et des conseils qui aiguilleront leur bonne volont6. Un
chacun sait qu'elle ne suffit pas. It faut se faire la main. I'esprit
et le coeur pour preparer des filles & la vie de demain.
Ce livre, cette sagesse y contribueront strement dans I'esprit et les enseignements de saint Vincent.
Psallite hymnum, Andachten fiir die Eigenfeste der Missions priester und der barmherzigen Schwestern vom heiligeni
Vinzenz von Paul. Zusammengestellt von J. Pauels C.MI,
und A. Oligschlager C.M. ; Verlag J.P. Bachem in Koln 1950,
104 pages :9,5 sur 15 cm.).
Apres le calendrier des fetes speciales de la double famille
de saint Vincent de Paul et un mode d'emploi de ce pr6sent recueil, on y trouve une sdrie de prieres en allemand pour ces diffdrentes solennites : saint Vincent de Paul, sainte Louise, sainte
Catherine Labourd, confesseurs et martyrs, bienheureux Justin
de Jacobis. Steurs d'Arras, la Mydaille Miraculeuse, I'Agonie, la
Passion de Notre-Seigneur.
Le cadre de ces prieres s'inspire de la liturgie : invitatoire,
versets, lectures (Evangile, dcrits de saint Vincent, biographie
des bienheureux), oraisons.
Ces diff6rentes pikces, numirot6es de I i 100, permettent a
un chacun d'assembler et de composer un office, suivant sa devotion privee. Les deux derniers themes (Agonie et Passion du
Sauveur) sont plus amplement etoffes et peuvent m6me servir
de texte pour une heure sainte.
Get heureux travail, d'inspiration liturgique et paraliturgique de bon aloi, fait grand honneur A l'ancien Directeur des
Filles de la Charit6 de Cologne.
Documenta pontificia ad instaurationem litueoicam spectantia (1903-1953) collegit notisque ornavit A. Bugnini C.M. in
Pont. Athenaeo de Prop. Fide professor. Roma, Edizioni liturgiche, 1953, xii-213 pages (17 sur 25 cm.) (Bibliotheca
Ephemerides liturgicae Sectio practica n" 6).
Cinquante ans d'ordonnances, de directives, de decrets pontificaux se groupent en ce volume. Ouvrant la marche le Mota
proprio du 22 novembre 1903 sur la musique sacrde et son antecddent du 1*t mai 1895, promulgu6 par le Patriarche de Venise. Cloturent la procession 1'encyclique Mediator Dei du 20
novembre 1947 et ses divers complements jusqu'k la Constitution apostolique du 6 janvier 1953, sur le jefne eucharistique.
Au total, cinquante-sept textes officiels sont ici collectionnds : textes ddcisifs, vivants, choisis en dehors des textes par
trop techniques v. g. sur les signes rythmiques du gregorien, etc.
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Ces pontificats de Pie X, Benolt XV, Pie XI et Pie XII fournissent ces textes fondamentaux qui codifient et orientent le renouveau liturgique de notre temps.
Beau travail, oh I'on reconnait du savoir, du gott dans I'art
d'apprcter et d'annoter cette collection. Felicitations !
Pourquoi faut-il qu'une malchance ait ddplace, p. 207-208,
tout un paquet dans l'Index analytique ? Hl6as ! nous sommes
tous exposes A ces accidents regrettables... Condoldances !
F. C.
Bartolomeo BECHIs. C.M. - Dalla luce del chiostro ayli splendori
dei santi. - Edizioni Paoline (Alba), 1953, 406 pages.
Sous ce titre romantique et voyant, ce nouveau volume de
notre confrere s'aligne. p. 406, A cOte de cinq ou six pieces de
theatre pour patronages ou salles paroissiales, et presente en
fait (comme l'indique la page 5), la biographie d'une visitandine : la Madre Maria Teresa Razzini del monastero della Visitazione di S. Vito at Tagliamento.
Quatre cents pages de la plume missionnaire de M. Bechis
(nom massacrd dans le Litre, p. 5), permettent au lecteur d'entendre (car tout le livre est parld), la vie d'une belle Ame MarieTherese Razzini, nde le 25 aout 1863. a Riva di Chieri (Pidmont).
La jeune Razzini entra le 20 septembre 1884 a la Visitation de
Turin, et part le 22 aoQt 1892 pour le couvent de San Vito, au
diocese de Concordia. Dans ce nouveau monastkre, elle fut enfin l6ue superieure en mai 1912, et y meurt le 26 janvier 1940.
Edifiante ascension d'une Ame, docile aux appels de la grace.
F. C.
Keys to the third floor. How to live religious life, by Philip
E. Dion, CGM., New-York City, Joseph F. Wagner, 1953.
188 p. (14 sur 20 cm.).
Apres avoir assure de nombreuses retraites A des Seurs,
freres, dtudiants, l'auteur, dans les breves pages de ce livre,
inontre, en toute simplicitd, le sens et le but de la vie religieuse, basde sur la vie chr6tienne, elle-m6me bien comprise.
Sept chapitres dvoquent quelques notions sur I'obbissance, le
triple amour des pauvres, de la croix, des ennemis. La messe
et la communion permettent d'utiliser les ressources de la vie
religieuse sdrieusement vdcue.
Album Saint-Vincent de Paul. Pour la fete de Saint-Vincent, le
19 juillet 1953, en co-6dition, Fetes et Saisons a publid une
esquisse biographique du Fondateur de la Congrdgation de
la Mission et de la Compagnie des Filles de la Charitd.
Ilabilement illustre (belle lecon dans I'art de la mise en
pages), le texte de la brochure (24 sur 31 cm.), a Rtd ridigd par
Michel Carouges. L'auteur rapidement au bout de ses vingt-quatre pages, envahies par de suggestives illustrations, soupire :
impossible de tout raconter, mais t6moigne d'une preste facon
de camper Monsieur Vincent. AprBs une ivocation de la grande
aventure (la Barbarie, la Berbdrie, nous disons aujourd'hui), oi
flolle un parfum de galdjade. le biographe transcrit les efforts
de perfection de Vincent : la saintet6 n'est pas un ascenseur,
mais un long raidillon. Pour remplacer M. de Berulle A Clichy,
Vincent accepte ce poste de cure, comme bientot le prdceptorat chez les Gondi, I'obdissance est le grand phare qui balaie
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sa route... Voici, au 25 janvier 1617, le sermon de Folle\ille.
derniere conversion de Vincent : 6vang6liser le peuple. Aussi.
dans ce but, part-il d la cloche de bois pour ChAtillon-les-Dombes, alors en pleine decrepitude matirielle et morale. La prend
naissance l'association des Dames de lI Charitd ; Vincent la
met soigneusement sur pied, car it a un cwur d'apdtre, mais une
prudence de notaire... Les Gondi implorent, Madame surtout. et
Vincent rentre i Paris pour se mettre dix fois plus de travail
sur les bras. Ce sont alors ses fondations : Congr6gation de la
Mission, les Filles de la Charit6 (son chef-d'oeuvre), etc... D6sormais 1'activite de Vincent est mn16e a la vie de Paris, a celle
du royaume, A notre monde actuel... Dans cette pr6sentation
rdside entre autres raisons la rdussite de cette brochure savoureuse, toute proche de nous. Que dire de cette photo au revers
de la couverture ? un chef-d'oeuvre de naturel : une cornette
pleine de vie et de mouvement, quatre ou cinq bambins, niimant le jeu des trois marionnettes... Ce tableau n'enracine-telle pas la Fille de Monsieur Vincent en plein dans notre horizon ? Aussi. tout cela justifie et explique Ja diffusion de cette
brochure a plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Beau
travail, russite qui vient retrouver I'autre oeuvre illustr6e de
l'abb6 Courtois (Annales, t. 117, p. 524) . Y a-t-il plus net
eloge ? - F. C.
Francesco M. AVID.A1o. - II grande Messaggio mariano del
1830. Volume primo, Casalmonferrato, 1953, 384 pages (12
sur 17 cm.).
La feuille du titre a l'interieur I' encontre de la couverture - annonce : 1I piu grande Messagio e ii pii prezioso
dono di Maria nel secolo xix ossia le Apparizioni della Medaglia miracolosa. La divergence est notable..
Ce premier volume, que doit suivre un Commentaire devotionnel du Message, est le fruit d'6tudes et recherches pour precher utilement. le 27 de chaque mois, la ddvotion ala Mddaille.
L'ouvrage peut aisement servir de mois de Marie de la M&daille. II en existe d6j., malgr6 ce qu'en dcrit I'auteur, v.g.
Baeteman.
Ce volume toutefois prend une place fort honorable dans
la litterature des apparitions de 1830. II envisage la Messag-re.
de la Vierge, le message de 1830, et scrute I'6tude et r6alisatior
du message, avec un commentaire theologico-ascetique.
Reunissant et groupant nombre de renseignements et de rdflexions, cet ouvrage ne pourra que faire du bien aux honnes
ames qui. par I'auteur mime. sont d6tourndes de la lecture du
premier chapitre : Sourres pour l'dtude du Message de 1830,
p. 7-13. Beau et bon livre. II reprdsente un effort et une reussite. - F. C.
Marie-ALIX. - Le Christ, mon espirance (octobre 1953, 64 pages (15 sur 24 cm.).
Compose pour la Journme mariale de Paris du 15 novembre
1953. et donn6 au thIdtre Gaumont (la plus yrande salle d'Europe. ct. en octobre 1953, le plus grand ecran du inonde). ce
sixieme Jeu scenique fait partie d'un enseignement a grand spectacle. fort bien adaptd6 ces r6unions de plus de sept mille paires d'yeux jeunes et receptifs. En fait. nous avons ici (texte et
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indications pour le montage de la representation), une veritable rdussile dans ce genre d'apostolat. Ce dernier n6 (mrme
veine, m. me physionomie, inmne entrain), prend rang A la suite
de ses cinq alnCs, 1948 : Sur la route d sa lumiere ; 1949 : Sur
les pas de Notre Mere ; 1950 : Notre-Danme de la Route, Premiere
de cordde ; 1951 : A son icoute ; 1952 : Foi vicante, ma lumiere.
Ces divers scenarios sont en d6pot A la Permanence mariale,
140. rue du Bar. Ils restent toujours jeunes et proches de la
jeunesse de notre temps. Double merite ! - F. C.
L'abbaye de Moutier-Saint-Jean (Cete-d'Or). Essai historique,
par A. Vittenet. Ma1con. Protat, 1938, xxvui-224 pages
(16 sur 23 cm.).
Cette intelligente et soigneuse monographie, dressee par un
haut employe des P.T.T.. retraite a Moutier-Saint-Jean, retrace
le passt de I'antique abbaye. qui reulonte au ir sibcle.
Dans le village, biti autour de l'abbaye, nous trouvons depuis Iexvr* siicle les Filles de la Charit6, appeles par la fondation de Claude-Charles Roclechouart de Chlandenier et de son
frire Louis, abbe de Tournus, amis de saint Vincent (p.137140). Quelques pages parmi tant d'autres si instructi\es et a signaler ici. - F. C.
iuovanni Felice Rossi, C.M. - Gli opuscoh di San Tommnaso,
Piacenza, Collegio ArTeroni, 1953, 62 pages (17 sur 24 em.).
Dedide A la nmdmoire du P. Clnient Suermondt, O.P., d6ecdd
a Venlo le 17 juillet 1953, president de la Commission leonine
pour la publication des (Euvres de saint Thomas d'Aquin. cette
mnowographie prdsente un docte et minutieux travail, sur les
opiusiules de l'Aquinate. Le tird a part des articles techniques du
liicu.;s Thomas 1953, p. 211-236 et 362-390. atteste le labeur et
le savoir de notre confrbre. professeur a Plaisance, membre de
cette ilquipe lazariste qui continue les nobles traditions de l'Albceroiiano. (Cf. Annales, t. 117, p. 268-280 ; 329-330). - F.C.
Chaauine Aug. CROEGAERT. - Commenztaire liturgique du cattchisme de Belgique, Canada. France, Suisse. Tome I : Les
i'Irrit;s de la Foi. Malines, H. Dessain, 1953, xxxvi-886 pa.es (13,5 sur 19.5 cm.).
En ce premier tome. rites et pridres de la Liturgie apportent aux catechistes une information supplementaire et une docuhiiý,ttation methodique. Epauld par la liturgie concrete, ce
conii•;.ntaire fait entrer et appuyer les \vritos de la foi au
inoy.ni des formules et rites de la priOre. Iapes, 6veques et auteurs de notre temps fournissent par leurs testes une foule de
leCkii que rappelle une bibliographie d'ouvrages, articles et etudes ai-i~ient accessibles. Pour passer aisnment des catichismes
d'exipr'.sion francaise (Belgique, Canada, France et Suisse ,roimanade, des tables et index permettent de retrouver instantaneliiiUIpour le chapitre 6tudid les donnees du present volume.
Noto is• que p. 229-230, la M1daille Miraculeuse, le scapulaire de
llilni.a'ule Conception proposent et magnifient le grand privile; 'riarial. etc. p. 280-282. attaque l'impudent Pere Noel qui
veut :,ineer 1'Enfant-Dieu de Noel. Que d'enseignements, que
de ll;ils sont ici proposes ! L'ouvrage est instructif et habileinent il-,dagogique.
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Gabriel DoccET, Pritre de la Mission. - Oraison fun&bre de
Mgr Charles-Albert Gounot, archeveque de Carthage, Primat d'Afrique. Tunis, 1953, 16 pages (14,5 sur 20,5 cm.).
Donne & Tunis, le 28 septembre 1953, ce discours, soigneusement 6quilibr6 et document6, habilement 6crit, d6gage des
faits de la vie, du caracL~re et de I'me genereuse de Mgr Gounot, quelques legons et enseignements de cette grande ame.
(Voir plus haut. mort et obseques de Mgr Gounot, p. 52-58W.
1raiment. sur son passage h Lyon, Paris, Dax, Constantine, Montauban et Tunis, Mgr Gounot, a poursuivi son oeuvre de veritable paix et tout ensemble de justice t car la justice elle-meme
ne peut s'6panouir pleinement qu'au soleil de la BontS de la
Douceur et de la Charitd ,. Magnifique echo du service funebre
que prdsidait le Cardinal Gerlier.
Formulaire des Filles de la Charitd. Paris, 140, rue du Bac,
1953. vil-660 pages (16 sur 10,5 cm.).
Nouvelle ddition officielle du Livre de pidtd propre a la
Compagnie des Steurs de Saint-Vincent de Paul, dont il doit
nourrir et uniformiser la solide pidt6. Des 1707, on trouve la
premiere edition. 11 s'intitule alors Livre d'Heures : prieres et
exercices de CommunautU, Instructions necessaires aux Soeurs,
PriBres diverses. En 1802, nouvelle edition, qui devient Heures
de saint Vincent de Paul. En 1850, le PBre Etienne fait rdediter
le volume : le Formulaire,augmentd de nombre de prieres. En
1861, la quatrieme edition du meme P. Etienne est divis6e en
trois parties : Prieres ordinaires, Instructions pratiques, Priieres et devotions diverses. En 1889, ddition procurde par le P~re
Fiat ; elle est marquee par la traduction des textes latins et
quatre divisions. La partie liturgique vienl s'ajouter aux trois
autres de 1861.
En 1953, I'edition supprime Jes textes liturgiques qui desormais ont place dans le Missel complet de notre temps, classique
entre les mains de chaque Soeur. Des textes sont ici ajoutes,
empruntis aux Fondateurs, surtout A saint Vincent, aux supdrieurs et directeurs ; ces lignes eclairent la fete du jour en
fonction de la vie de communautd et du service des pauvres.
I'on sail pertinemment que le texte Anima Christi n'est pas de
saint Ignace de Loyola ; il I'a simplement utilise, etc... Heureux
et fructueux travail, artistiquement prdsentd sur papier bible, et
appeld & nourrir et soutenir des ames I
Guerrino MFDRI, C.M. - Il piccolo S. Vincenzo d'Italia. 11 serco
di Dio Marcantonio Durando. Casalmonterrato 1954, 112 p.
(11,5 sur 16,5 cm.).
Cette breve biographie retrace la vie et I'activit6 de Durando (22 mai 1801, Mondovi-9 decembre 1880, Turin). S'appuyant et sur la biographie de Durando par Martinengo (1888) et
sur la correspondance de Durando, rdcemment publide, ce travail fera connaitre cette cause de bdatification introduite enfin
en 1947. Vie sainte, vie charitable, vie vincentienne.
75 Jaar a St Joseph ((1878-1953) vijftig jaar Missiehuis der Lazaristen van de I. Vincentius a Paulo te Helden-Panningen (1903-1953) door Corn. Verwoerd, C. M. Panningen, 64
pages (15,5 sur 24,5 cm.).
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De cette monographie, I'auteur donnera dans les Annales
une adaptation fran;aise. Le travail resume les cinquante ais
de la maison lazariste de Panningen. Ouverte en 1903, dans le
paisible Limbourg nderlandais, cette fondation s'6tablissait dans
une ancienne maison d'Ursulines, fondee en 1878, et reprise
(1891-1903), par les Sawurs du Pricieux Sang. Illustrees, tout en
notations pr6cises, ces pages font revivre la vie apostolique et
f6conde de Panningen (voir Annales 1908, p. 422-430 ; 1904,
p. 36-40 ; 1909, p. 198 ; 1911, p. 399 ; 1945, p. 140-147 ; t. 114115, p. 34 ; t. 116, p. 85-90 ; 117, p. 85-94), etc...
P. Giovanni TORRE, prete della Missione. Luigia Borgiotti
modello delle Dame di Cariti e confondatrice delle Suore
Nazarene, Casalmonferrato, 1953, 80 pages (12 sur 17 cm.).
Publi6e en 1953, par Francesco Avidano, cette brochure
utilise et rdsume la vie derite en 1873 par M. Torre, qui, t6moin
oculaire, a 6galement laiss6. mais inddite, une vie de Durando.
Luigia Borgiotti, nee le 6 janvier 1803, dkc6da le 23 f6vrier
1873 ; elle fut. de 1865 a 1873. superieure des Sceurs Nazareennes. fonddes par M. Durando. (Voir sur cette fondation, Annales
1951. t. 116, p. 180-181). La cause de Borgiotti a et6 introduite
en 1916 et ses restes pr6cieux, transportis en 1926 dans la chapelle des Prdtres de la Mission A Turin, y attendent les honneurs
escomptes des autels.
Commentarium privilegiorum et indulgentiarum Congregationis Missionis auctore Hyac. Fernandez, C.M. (ad usum Congregationis Missionis tantum). Secunda editio, Matriti, 1953,
Garcia de Paredes, 218 pages (10,5 sur 14,5 cm.).
Un prologue sur les sources de ce Commentaire amene une
introduction sur les Privileges et indulgences dans la Congrdgation de la Mission : leur communication, rdvocation, interpr,tation, etc...
La prenmiire partie explique les Privileges : exemption, vie
et rigime interne ; ministere. messe, sacrements d'Eucharistie,
penitence ; sacramentaux ; l'Office divin ; Association. (Trinitd,
Agonie, Enfants de Marie), Liturgie ; biens temporels, etc...
Quelques Priviltges locaux (p. 180-184) pr6eedent la seconde
partie, qui (p. 185-208), traite des Indulgences.
Ces renseignements et commentaires repondent pleinement
Iquantit6 d'interrogations et de besoins. Get ouvrage sera done
incontestablement le bienvenu, m6me si dventuellement. dans
quelques menues assertions, il rencontre quelques objections
Qui pourrait s'en 6tonner ? L'euvre se recommande d'ellemnme... - F. C.
Ofn•nda de Justicia at Reverendo Padre Jeronimo Viladas y Lamrich y a los continuadores de su Obra en la Iglesia y Conrento de la Merced (1852-1952) por el Rvdo Padre Hilario
Chaurrondo, C.M., Habana, 1952. 68 pages, 5 hors-texte
(13,5 sur 21,5 cm.).
En 1862, debarqu6rent a Santiago-de-Cuba, avec M. Viladas (7 octobre 1820-20 ao0t 1883), les Lazaristes, qui sont A
l'origine de la province des Antilles, autorisee par la cedule
royale concedde le 20 novembre 1852, par Isabelle II. reine d'Espagne (1843-1868). Pour glorifier un peu ces pionniers, voici
la epproduction d'une plaquette de Fernando de Casa-Nova y Gil,
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note biographique. publiee en 1883 au lendemain de la mort
de M1. Viladas, deckde le 20 aoat 1883 (Cf. Annales, t. 49, p.
23-36).
Assurant cette reproduction - une dette de justice - le
P. Chaurrondo. C.M., dont I'activit6 veille sur le prtsent counme
sur l'avenir (cf. Annales. t. 117. p. 494-496), ajoute A cette rdidition quelques lignes sur les peintures de 1'Fglise de la Merccd et
sur deux de ses gardiens : deux sacristains, les freres cuadjuteurs Bartolome Tobar. 24 aofit 1886-8 septembre 1904), et
Eugenio Ulargui (12 fdvrier 1859-10 novembre 1046). - F. C.
CharitU vicante, la Revue bi-mestrielle des Louise de Marillac (aoft-octobre 1953, numdros 4 et 5), donne, agr6ablement illustre (128 pages denses). le compte rendu du Conigr;-.
international des Louise de Marillac (6, 7, 8 juin 1953). Dans
ces experiences allhguees, dans cet esprit, cette technique, cet
amour, ce service du pauvre, quelles nobles directives A mdditer !
Les rapports des divers pays, les Confdrences donnies nourrironl. produiront sfirement, une plus chritienne conception de
la misire, un plus comprdhensif amour du pauvre. Dans ce but,
rien n'est de trop, pas m6me et surtout un... Congres international ! - F. C.

tTATS-UNIS
(Suite des pages 183-208)
H6pital Saint-Joseph (Saint-Joseph Hospital), Chicago,
Illinois.
En 1861, les premieres Sceurs de Saint-Vincent de Paul vinrent d'Emmitsburg, pour 6tablir leurs institutions dans la cite
de Chicago. Les commencements furent vraimcnt bien petits.
En 1868. le premier hopital, appel6 a juste titre , Hlpital de la
Procidence ,,, s'installe dans une maison louee sur la Lakeviewc
Avenue. Les seules ressources furent une confiance illimitee
dans la Providence, et une communaute de deux Seurs. Soeurs
Walurga et Annina. En 1871. epoque qui suivit le grand incendie de Ghicago et sa vaste destruction, les Soeurs erigirent un
batiment sur Dickens Street, maintenant connu sous le nom
d'Hdpital Saint-Joseph.Les demandes croissantes de lits pour les
malades dans la grande etendue mntropolitaine de Chicago necessitaient une plus grande place. En 1914, un bAtiment de cinq
6tages, h NI'preuve du feu, se profila, sous le nom de Burling
Street Building, et la construction d'une nouvelle maison pour
les Sceurs en 1941 permit une plus grande expansion pour les
malades.
L'H6pital Saint-Joseph a tR approuvi dis 1906 par L'Association Mddicale Americaine, et, depuis 1920, par le Collge
Americain des Chirurgiens. Quand les approbations prdliminaires
furent faites, le corps mddical de Saint-Joseplipomptait cent cinq
mi'decins ou chirurgiens qualifids, dont la moitid environ sont
de foi catholique. A prdsent, les Soeurs assignees h I'HOpital sont
quarante-deux, parmi lesquelles treize ont le diplome de l'ecole
d'infirmitres et cinq celui de travail avanc6 de clinique. Les
employees sont deux cent soixante-quinze. .Depuis ses debuts.
32)
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!'lJpitalSaint-Joseph a soigne plus de deux cent cinquante mille
malades.
Saint-Joseph a ouvert des consultations pour les malades
de I'extsrieur depuis 1884. A present, des operations out lieu
chaque semaine en m6decine, chirurgie, obstctrique et gynicologie, pediatrie, odontologie, ophtalmologie, rhino-laryngologie.
Par le moyen de ces consultations bien des pauvres sent soignes
par les Soeurs chez eux.
En 1893, 1'Ecole d'infirmieres Saint-Joseph fut organiee.
Elle prit place parmi les dcoles d'avant-garde de cette pDriode
en adoplant, d&s 1898, le programme de trois ans de cours. L'immatriculation s'accrut si rapidement que le besoin d'un home
pour les elrves s'imiposa et en 1924. une bitisse inoderne rece\ant cent quinze infirmieres en chambres pri\des. s'ele\a sur une
proprietd acquise de l'autre cute de la rue de l'hlpital. De plus
grandes facilitds de formation, ainsi que des conumodites de logement pour les inlirmieres furent amenag6es par la construction
d'une aile de cinq dtages en 1945. Onze cent quatre infirmieres
out itd dipl6mees depuis 1893.
Une succession de projets techniques comenencerent avec
f'Rablissement d'un cours postscolaire pour infirmieres anesth6sistes en 1915. En 1928, r'Ecole des Infirmikres est affilice A
I'Universit De Paul, dans le Midwest. La premiere ecole pour
la formation des bibliotheques medicales fut ouverte en 1936
i It'lipital Saint-Joseph. Les cours post-scolaires, en p6diatrie,
en soins mddicaux et chirurgicaux, ainsi que la technique des
operations, regurent I'approbation du Departement d'Enregistrement et d'Education dans l'Illinois.
33;) Ilpital Saint-Paul (Saint-Paul Hospital), Dallas, Texas.
L'Hdpital Saint-Paul. 3121 Bryan Street, a Dallas, fut fondd
en 1896, par Mgr l'Eveque Edouard Dunne.
II compte trois cent vingt-cinq lits et soixante et un berceaux et des plans sont arrktes pour un compltment de cent
!its au cours de 1950.
Le personnel comprend vingt-cinq Filles de la Charitd et
quatre cent vingt-cinq employdes.
Le Centre social ouvrit le 27 juillet 1924 ; le nouvel home,
Clinique Marillac, avec terrains de jeux, s'inaugura en fevrier
1925, au numero 2510 de l'avenue Turney.
En 1920, le d6partement des malades externes fut divisd
en deux sections, dont une pour les Mexicains habitant cette partie de la citd.
Toutes deux sont gratuites et ouvertes a toutes nationalitis
et religions. Le nombre moyen des malades trait1s dans ces seetions est de dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-treize par an.
Le nombre moyen des visites aux pauvres malades se monte a
sept mille sept cent vingt-huit par an.
Le Centre social a Harwood Street, 2521, fut ouvert pour
diri-er la Maison du nouveau quartier, et le PFre Francisco.obtint
ies services des Sceurs de Charitd a IHopital Saint-Paul, le
31 juillet 1924.
L'inauguration du Service social de rHdpital Saint-Paul,
91i Pavillon Street, cut lieu le 7 mars 1926 : Maison centrale
pour toutes les oeuvres charitables hospitalibres.
Au Centre social, deux cent cinquante enfants reqoivent chaqur jour le repas de midi. Le d6partement du Jardin d'enfants
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compte quatre-vingts enfants, avec quarante-cinq presences en
moyenne chaque jour.
En 1926, le Centre social Saint-Vincent de Paul se transporte du n° 2521 Rosewood Street an no 1200 Carouth Street.
L'ecole du soir s'ouvrit le 29 septembre 1926.
Hotel-Dieu, El Paso, Texas.
L'Hotel-Dieu, hlpital general, fut fondd en 1892. Proprietk
de la Communautd, 11compte deux cents lits, avec une moyenne
de cent cinquante-cinq presences quotidiennes.
GrAce aux efforts du R. C. E Ferrari et devant les demandes
expresses de citoyens intdresses A I'ceuvre, trois Filles de la Charite arriverent d'Emmitsburg (Ma.), a El Paso le 3 fevrier 1892,
afin d'ouvrir un asile pour les malades. Le journal El Paso decrit
ainsi I'arriv#e des Soeurs : ( Les Seurs arriv6es hier dans la
cite pour ouvrir un hdpital sont des infirmieres experiinenties,
c'est pourquoi riches et paucres trouveront chez etle un home
lorsqu'ils seront surpris et accablis par la maladie. Lear AIpital mdrite la faceur du public parce qu'il est vraiment le foyer
de la Charite.,
Des tuberculeux, attires par un climat iddal, dtaient venus &
El Paso, de toutes les parties des Etats-Unis. Ces pauvres victimes vivaient dans a Tent town ,, dans des tentes et cabanes
au pied du Mont Franklin, dans les faubourgs de la ville. BientAt, beaucoup de ces malades furent transf6rds h I'hdpital temporaire que les Sceurs avaient loud pour les soigner. Deux ans
plus tard, un bAtiment permanent fut construit par les Sceurs
et fut ouvert le 25 janvier 1894. L'aile nord fut batie en 1902.
Une 6cole d'infirmibres debuta en 1898. En 1925. la r6sidence
d'infirmieres offrait salles de classes, laboratoire, auditorium et
autres commodites. En 1945, une annexe dans le voisinage de
I'h6pital fut loude pour satisfaire le nombre toujours croissant
des 6tudiantes faisant partie du US. Cadet Nurse Corps.
L'Ecole d'infirmitres est pleinement approuvee par 1'Etat.
Elle est affilide a l'Universitd et au CollBge occidental du Texas.
Actuellement (1950), i vy a quatre-vingt-trois 4tudiantes inscrites b 1'Ecole d'Infirmiires.
Pour combattre la propagaude du a Birth Control t (Controle des Naissances) et diminuer la mortalitd infantile, l'Association Catholique du Bien Public, sous la direction de Mzgr
l'Evique, a mene une campagne pour obtenir des fonds et baitir
clinique et maternit6 en faveur des mtres et des enfants mexicains d6laisses. Rdsultats de ces nobles efforts, la clinique San
Jose et la Maternit6 Saint-Joseph de l'Hotel-Dieu furent ouvertes en 1942.
Outre le soin des malades a I'h6pital et la formation des
infirmieres, les Soeurs, au nombre de vingt, accompagndes par
les Dames de Charite et les dtudiantes infirmibres, visitent r6gulibrement les pauvres & domicile et procurent des fonds pour
le sdjour a l'h6pital. II existe deux associations actives : Enfants de Marie et Legion de Marie, recemment organisdes dans
1'Ecole d'Infirmieres.
Vu le besoin d'augmenter I'h6pital d'El Paso, les plans pour
la construction d'un edifice a six dtages sont sur le point d'4tre
terminds. Ce complement permettra aux Filles de la Charitd de
soigner un plus grand nombre de Soeurs malades, ainsi que bien
34)
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progresser les ceuvres de charitl pour les pauvres Mexicains,
si nombreux dans cette cite frontaliere.
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H6pital Sainte-Marie (Saint-Mary Hospital), Evansville,
Indiana.
Fondd a Evansville en 1870, I'hopital est proprietc des Filles
de Saint-Vincent de Paul, qui le dirigent. Le nombre de lits
monte a cent quatre-vingt-trois pour adultes et enfants, avec
dix-sept berceaux.
Avec les treize Soeurs, on compte quatre-vingt-onze 6tudiantes infirmieres, et deux cent soixante employees.
L'Hopital Sainte-Marie est un h6pital general. recevant les
malades de toutes nationalit(s et religions. II est le second hipital dans l'Etat d'Indiana, I'Hopital d'Indianapolis avant 4t6 6tabli le premier.
Apres la fin de la guerre civile en 1870, une autre grande
calamit6 atteignit Evansville : une severe epid6mie de cholera. II n'y avait pas un nombre suffisant d'infirmieres compdtentes pour soigner les malades, alors Mlme William Fergus
envoya une urgente requete aux Soeurs de Charit6 A Emmitsburg. La Maison Centrale-ddepcha alors trois Filles de SaintVincent de Paul pour soulager la souffrance et assister malades
et mourants. L'6pid6mie passee, les Soeurs furent invitees a demeurer A Evansville. et c'est ainsi que l'on fonda en 1870, l'H6pital Sainte-Marie. II est le premier h6pital et centre medical
d'Evansville. II a grandi avec la cit6, progressant comme elle,
veillant sur la sante de tous.
Le premier etablissement surplombant I'Ohio dtait un bdtiment en briques, a trois 6tages. construit par le Gouvernement
en 1856. pour servir d'Hopital de la Marine. Apres la guerre ci\ile, la propriete avait et4 vendue h des particuliers. Grace au
don g6ndreux de Mme Fergus, convertie au catholicisme, dont
la donation montait A pros de 25.000 dollars, les Sceurs furent
en 4tat d'acquerir 1'emplacement. Les precedents proprietaires
avaient laiss6 le bAtiment se ddtdriorer mais les Soeurs se mirent a l'oeuvre, et en ajoutant 9.000 dollars, parvinrent aux ameliorations et r6parations n6cessaires. En la fete de Saint-Vincent
de Paul, le 19 juillet 1870, l'hBpital fut rouvert par trois Sceurs;
il contenait cent lits ; ii est intdressant de noter que les tarifs
hebdomadaires pour chambres privees ttaient de 7 i 12 dollars,
les lits en salles, de 5 dollars.
En 1893, la premiere Section de 1'Hpnital actuel de SainteMarie achev6e, les Sceurs se transflr&rent a ce nouvel emplacement. L'ancien local etait devenu iradapt6. sale, impropre A un
hl'pital, par suite du voisinage du chemin de fer.
En 1894, s'ouvrit 1'Ecole d'Infirmibres ; en 1922, on inaugura une annexe, et en 1943, une nouvelle residence pour ces

b!ees.

H6pital Saint-Vincent (Saint-Vincent Hospital), Indianapolis, Indiana.
L'H6pital Saint-Vincent fut fond& le 27 avril 1881, par quatre Filles de la Charit6, qui, sans fonds ni revenus, arriverent i
Indianapolis pour 6tablir un h6pital catholique, sur I'invitation
du Tres Rdverend Silas Chatard.
36:
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A prdsent, ii compte vingt et une Soeurs, trois cent soixantedix employees et cent dix infirmin-res diplomees. L'Hopital est
outill6 pour recevoir trois cent quatre-vingt-quinze malades,
nouveau-nes inclus. 11 est approuv6 pour le stage des internes
et mddecins residents, par le Collge Anmdricain des Chirurgiens
et tout ensemble par I'Association Mldicale Americaine.
Le premier Saint-Vincent occupait une partie de I'ancienne
eglise Saint-Joseph et du Seminaire situbs sur Vermont et Liberty Streets. Le batinment n'avait pas de chauffage central
les Seurs montaient !e clarbon et descendaient les cendres par
les escaliers des trois etages. Elles employaient des lampes a
petrole, le gaz cocttant trop cher, et travaillaient mialgr une
foule d'incoiuniodites. Dependant de la generosite des gens de la
cite, Iavenir de I'llpital senmblait souvent bien precaire. Ccpendant, coinme I'couvre devenait connue, les malades auginvutaient, les revenus pour un agrandissement s'amplifiaient : un
plus grand hOpital devenait de plus en plus necessaire pour satisfaire !a clientele.
Huit ans apris leur arrivee A Indianapolis, les Seurs Se
transporterent dans un nouvel h6pital, connu sous le nom de
Infirmerie Saint-Vincent, et pla:e hiSouth et Delaware Striets.
Mais peu d'annees apres. de nouveaux etages vinrent satisfaire
le nomibre toujours croissant de malades. Au touriant du sieeie.
1'amphithedtre rebati et agrandi it deux cents places vint accommoder les 6tudiants du Medical College d'Indiana et le College Central des Mddecins et Chirurgiens. Des seances chirurgicales et medicales y furent tenues deux fois la semaine. A ce'
visites, les pauvres etaient examines serieusement et se trouvaient pourvus par I'h6pital de tout le ndcessaire pour les opsrations et des relnedes pour le traitement.
En 1911, on jeta les fondements du present hupital sur lt
Fall Creek Boulevard. La demande pour les arrangements dans
Ie Ititiment sur South Street avail 0td trop forte, les malades
':taient refuses ou leurs noms mis sur la lisle d'attente, ils out
toujours dt0 admis sans tenir compte de feur condition financiere.
En 1933, I'on constitua la Guilde de l'Hdpital Saint-Vincent.
C'est une organisation dont le but est d'assister les Seurs dans
leur wuvre philanthropique, en ce qui regarde maternitd et salles
pour enfants. Les Dames de Charitd, 6tablies en 1945, comptent
maintenant plus de cent membres actifs qui accompagnent leSoeurs dans la visite et l'assistance des pauvres a domicile.
Le 8 septembre 1943 : ouverture du Centre d'Instruction catholique. Ecole du Dimanche pour les noirs. 9 janvier 1944 :
organisation de la Guilde du Bienheureux Martin de Porres
(gens de couleur). 25 mars 1945 : centre de rdcrdation et d'6ducation de Paul. ouvert b la Ninth and La Fayette Streets, inauguration, juin 1945. Ouverture des classes de 1'dcole dominicale ;
Ecole d'e6t tenue dans les deux centres.
37)

Home Saint-Antoine pour enfants (Saint-Anthony Home
for infants). et H6pital Saint-Vincent (Saint-Vincent Hospital), Kansas City, Missouri.
En 1899. quelques dames charilables de Kansas City, sous
la direction de 1'dv\que. Mgr Hogan, entreprirent 'ceuvre de
lEnfance abandonnte. Au mois d'aoft de la mrme annee. le
Home Saint-Antoine, pour enfants fut ouvert a la 23 Rue et
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Walrond Avenue, conformin6ent aux lois du Missouri. En avril
1909, les Filles de la Charit6 de Saint-Vincent de Paul prirent
l'euvre en charge.
En avril 1914, on posa la premiere pierre du bitilment.
n" 3200, 23' Rue de l'Est, c'est une propriRt~ du diocese. Depuis
lors, cette institution a donne soins et protection aux enfants de
imoins de trois ans, abandonnes ou ndgliges, sans distinction de
peau ou de credo. Des menus spdeialeinent prtpares sont prevus
pour les enfants, et des repas riches en vitamines sont donnms
aux enfants plus Agds. Le pddiatre (sp6cialiste pour enfants),
\ isite le Home chaque semaine et peut etre appeld A tout moment.
A present, le Home regoit soixante-dix enfants suivis par
cinq Sours et trente employees. En 1949. deux cent trente-cinq
enfants ont etd soign6s et vingt-cinq mille six cent trente-six
consultations ont et6 enregistrees. Chaque annie, de soixante &
suixante-dix enfants recoivent une adoption legale.
Le 9 septembre 1906, la premiire pierre de l'Htpital SaintVincent a 6et posee. Ce bAtiment est dgalement proprietd diocdsaine. Au debut, les Sceurs de Charite de Cincinnati (les Bonnets Noirs) dirigeaient I'Institution. En avril 1909, les Filles de
Saint-Vincent de Paul prirent la charge de 1'e•uvre. Ce fut la
premiEre maternit6 a Kansas City, et le 13 mars 1952. elle fut
incorporde, conforminment aux lois du Missouri.
Le but de l'Hpital Saint-Vincent est triple : accorder aux
malades le soin des docteurs reconnus par la Socidtd Medicale
Jackson, atteindre et assister en clinique les femmes
du Comtr
enceintes dont les ressources sont limit6es ; donner soins miadicaux, protection et rehabilitation, aux meres non marides.
Ainsi, en 1949, l'HOpital Saint-Vincent a soign6 sept cent
quarante-sept malades, dont cent huit A la clinique et quatre\ingt-huit 1illes-mires. Il y cut mille cent quatre-vingt-trois
visites prdnatales. La maison comprend cinq Sceurs et trente
employees.
De plus, un service auxiliaire des Dames de Charitd tra\aille
dans ces deux oeuvres. Ces bonnes dames se depensent genereuseinent dans leurs travaux personnels. Elles coupent et cousent tous les v\tements porles par les ebdbs du Home, et out
payv la salle d'operation de I'Hopital, ce qui a grandement augment6 son efficacite. Elles accompagnent de mnime les Smurs
dans les diff6rentes Institutions, y compris I'hOpital municipal,
lors de leurs visites aux personnes malades ou Agdes.
(A suivre.)
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Abel (Maria), Alienes, Valencia (Espagne); 81, 59.
Guardio!a (Concepcion), H6pital gdn6ral, Madrid (Espagne); 59, 35.
Lallemand (Therese), Misýricorde, Rennes; 67, 32.
Le Dauphin (Mathilde), Maison Saint-Vincent, L'Hay; 90, 67.
Deblois (Georgette), de Clichy, dde. Bon-Secours, Paris; 64, 37.
Saravelli (Julie), Maison Saint-Pierre. Troyes; 70, 46.
Pire (Elise), Maison de la Daurade, Toulouse; 84, 56.
Smeyra (Saida), Mis6ricorde, Ras Beyrouth (Liban); 76, 54.
Kiecak (Emilie), HBpital, Aix-la-Chapelle-Forst (Allemagne); 54, 31.
Sperl (Josepha), Colonie d'alidnes, Salzburg (Autriche); 63, 40.
Kuschnik (Francoise), Maison de Retraite. Dult (Autriche); 82, 60.
Truszkowska (Marie), Maison Centrale, Cracovie, (Pologne): 74, 38.
Novak (Katarina), Maison Centrale, Raka (Yougoslavie) ; 72, 54.
Kastelic (Marijo), dans sa famille, Zabukovje (Yougoslavie); 76, 57.
Aboitiz (Carmen), Ecole Santa Cruz de Celacoa, Onate: 70, 49.
RKal (Matilde), Misericorde, Cartagena (Espagne) ; 57, 39.
Ibanez (Leonarda). H6pital, Vigo .;Espagne); 80, 57.
Matilla (Maria), H6pital provincial, Gerona (Espagne); 79, 40.
Genoves (Maria), Bienfaisance. Valencia (Espagne): 67, 38.
Guerrico (Ana), Maison de Charit6, Burgos (Espagne); 67, 45.
Quenardel (Marthe) Maison de Charite, Bdthune; 84, 57.
de Thibault (Marie), Maison de la Providence, Bruxelles; 76, 53.
Molloy (Margaret), Maison Sainte-Brigitte, Kilternan (Irlande): 74, 54.
Mamuning (Helena), St Vincent's. Ladbroke Terrace, Londres; 73, 51.
Carboni (Marie), Maison Saint-Vincent, Rome; 86, 62.
Friedl (Marie), Maison de Retraite, Dult (Autriche); 69, 50.
Truszkowska (Marie), Maison Centrale, Cracovie; 74, 38.
Parandyk (Marie), Maison Centrale, Cracovie; 39, 20.
Mitchell (Zod), Maison Ste Anne, Saint-Louis (Etats-Unis); 75, 32.
RHan (Mary), HBpital St Vincent, Saint-Louis (Etats-Unis); 73, 40.
6rewer (Emily), Institut Seton, Baltimore (Etats-Unis); 84, 57.
Valdivia (M.), Mais. Ste Louise, Magdalena del Mar (Pdrou); 93, 61.
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Gomes -Joana). Orphelinat Ste Thdrese, Rio de Janeiro; 73, 44.
Studart (Maria). Maisun Ste L. de .Mar., Rio de Janeiro; 71, 43.
uolay; 80, 61.
Bailly Mlarie), Hospice.
Genuulaz ;Josephine), Maison principale, Paris; 64, A0.
Guilhou (Eumma), Asile Saint-Vincent, La Teppe; 82, 56..
Archen .Margucril), Hospice, Belletanche; 60, 32.
Perrin (Marguerite). Maisun de Charitd. Arignon; 83, 57.
Delbos (.Marie), Maison de la Providence, Alger; 91, 65.
Monney .Beatrix), Asile, Vuadens *Suisse); 57, 27.
Baliusleros (Pelr.), Mais. Ste Louise, San Salvador (Am. Gent.): 68. it.
Wall .Mary-Ann). Villa Ste Louise, Normandy (Etats-Unis); 77, 57.
Kiang AMarie), Chusan (Chine); 55, 35.
Sagept Louise). Maison de Charile, Clichy; 75, 56.
Caplain Josephine). Hopital, Senlis; 79, 53.
Begun (Catherine), Hkipital, Montluron; 68, 43.
Magnan .M1arie). Maison Saint-Vincent. Le Vigan; 87, 65.
BarlKit .Marie), Maisun de Charte, Chdteau-l'Evdque; 80, 57.
Viver ,Marie), Coll'.ge Saint-Vincent. Montevideo 'Uruguay): 77, 53.
Roldan iMaria). Maison Saint-Vincent, Bogota ;Colombie); 52, 29.
Quivddo Marie). Hopilal Van Burem, Valparaiso (Ghili): 74, 59.
Siracusa
deraiphine), Maison de Retraite, Marigliano (Italie); 76, 5i.
Rossetti Marie). Hdpita. psychiAtrique, Naples (Italie); 49, 25.
Multi CaIlirine', Hospice, Santuario Italie); 88, 66.
Volpalo Gatherine). Hospice, Carrtra Italie): 75. 53.
Rovira ,Encarnacion), Hop. Croix-Rouge. Melilla (Maroc); 46, 20.
Nolan 'Nora), Insititut dcs Aveugles, Liverpool (Angleterre); 55, 33.
Leleu M1arie). AMaison de Charite, Saint-Ferdinand, Paris; 85, 59.
RIuux Claire). H6pita! des Enfants Assistes, Bordeaux; 79, 53.
Terrazzoni :Clairc,. Hdpital Purpan. Toulouse; 77, 56.
Brelle i(Adle), Collige St Fidel. Santliao (Chili): 78, 55.
Mchee!y 'Catherine), Villa St Michael, Baltimore (Etats-Unis); 83, 56.
McNcely :Catherine), Villa St Michael, Baltimore ,Etats-Unis): 83. 56.
Wheilan Bridget), \Maison Notre-Dame, Dublin (Irlande); 74, 29.
Kilhar (Antonia), H6pital des Contagicux. Vienne (Autriche); 68, -iG.
WVeliers Anuia), Maison Centrale. ColoUne-.ippes; 80, 63.
Martin .Maric . Asile Moussier. A.the; 78, 56.
Elinck .Sophie). Maison de Charit. Clichy; 73, 48.
Ilamrin Lucie), HWpita' Saint-Joseph, Lyon: 66, 48.
Roche Margaret), Maison St Vincent. Fairview, Dublin; 65, 28.
Rotolo Marie). Maison de Retraite, Marigliano (Italie); 86, 57.
Belardo Immacolata), Maison de Retraite, Marigliano (Itatie): 86, 57.
M1ze .Maria), Maison Centrale, Raka (Yougoslavie;: 75, 51.
Pa-sora (Maria). Hopital francais, Madrid: 59, 37.
Gomez (Isabe.), Coll. de 'lmm. Cone., Cebu (Philippines): 59. 37.
Lara Antonia). Residence, Carabanchel Bajo (Espagne): 77. 47.
Santamaria .Julia', Fourneau economique, Santander (Espagne); 81, 51.
Larranaga .MAanuela), IHupital civil, Bilbao ,Espagne); 55, 34.
Folch (Maria). Bienfai-ance. Sabadell :Espagne): 57, 31.
Franco ;.oaquina). HIpital San Juan, Burgos (Espagne); 64, 41.
Tejado Manuela,.
Eco:e, Antlas (Espagne); 49, 28.
Figueras 'Rosa), Alienes. Gerono (Espagne): 47. 24.
Salvador Nicoiasa). Rvsidtnce, Salnmanca iEspagm.): 82, 63.
Garcia Maia). Asile San Jose, Toledo XEspagne) ; 77, 57.
Gonzalez (Filomena). Hdpital provincial. Palencia (Espagne); 83, 52.
Berlran FRosalia). Institut Pedro Mata, Reus :Espagne); 68, 48.
Formoso ýMaria), Hopital militaire, Leon ;Espagne): 42, 22.
LegPal [Amlie), Maison des Forges, Tamaris; 83, 60.
Diharassary Jeanne), Ma-ison de Gharit6, Clichy; 88, 62.
Hyol :
Virginie), Hopital gmndral, Donai; 65. 40.
Mi1aurel ;Cflina). Maison Centrale. Beyroulh )Liban): 78, 55.
Valero (Nalividad), Maison Centrale, Madrid; 1~. 24.
Bezanilla M.Maria), Maison Sainte-Christine, Madrid: 55, 30.
Francois iAmnanda). Matisun de Chariti, Chateau-l'Evque; 85, 59.
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Chlpier (Victoire). H6pital, Angers; 67, 46.
Dvfour 'Laure), Hospice St Mort, Huy ;Belgique): 62, 39.
Kennedy (Mary), Maison Ste Marie. Douvres (Angleterre); 78, 40.
Biassoni (Marie), Sanatorium, Milan-Vialba (Italie); 72, 49.
Nieuzyla (Anna), Maison Centrale, Cracovie; 34, 15.
.•ak (Ladislas), Maison Centrale, Cracovie; 77, 54.
Pil,,eka (Marie), Maison Centrale. Cracovie; 58, 34.
Bone (Vicenta), Foyer de la Recoleta, Buenos Aires (Arg.); 74. 50.
Palion (Francine). Maison Centrale. Guatenmall
(Am. Centr.); 77, 55.
Perez (Louise), Hopital du Salvador. Santiago du Chili: 70, 50.
Martinez (Maria), Maternitd, Barcelone (Espagne); 44, 24.
Pineda (Tomasa). HBpital militaire, Barcelone; 71. 48.
Batalla (Maria), Col!iege San Jose, Cobreces (Espagne): 57, 37.
Marrero (Maria). Internat San Antonio. Las Palmas; 49, 25.
Sanz Angelesi. Bienfaisance. Subadell (Espagne); 64, 47.
Bel.anga (Maria), Patronage Santa Emilia. Santurce (Espagne): 58, 31.
Janices (Esperanza), Hopital militaire, Malaga (Espagne); 65. 45.
Torrado 'Margarita), Alien&s. Gerona :Espagne): 64, 43.
Sanchez (Hermelinda, Bienfaisance, Alberique (Espagne): 96. 74.
Barnadlas I(Maria), Alienes, Gerona (Espagne): 57, 28.
Marlin Maria). HBpital de Agudos. Cordoba (Espagne): 60, 38.
Grigonon (Camille), Maison Saint-Michiel, El Biar (Algfrie); 91, 61.
Pieiulot (Clementine), Maison de CharitY, Clichy; 75, 53.
Roubaud (Rose), Asile Lachaud, Agde; 54, 20.
Jiuffroy (Zo6). Maison de Charit4, ChMteau-l'Evcque; 84, 61.
Herhaux (Cecile), Maison de Charite, Chdteau-l'Ervque; 91. 72.
Leymarie (Marie), Hipital, Gayette; 72. 50.
Daveau (Simone), HOpita! Saint-Joseph, Ptris: 47. 24.
Barberis (Marguerite), Maison Centrale. Turin; 76, 58.
Buullier (Marie), Incurables, Amiens; 67, 41.
Lurastel (Marie), Maison de CharitY. BWlles: 99. 78.
Ba:isi*re (Marguerite), Hbpital, Rambouillet; 74, 48.
Albrand (Marie), Prevent. < L'Angelus ,. Marseille; 56, 35.
Dantilony (Rose). Maison de CharitW. Montolieu: 72, 49.
O|pina Corcepcion), Ecole. Tambo (Colombie); 70, 48.
Posada 'Blanca). Maison Centrale. Calt (Colmbie': 26. 7.
Srqiieira (Amelia), Santa Casa, Fortaleza ,Bresi!): 57, 29.
Jardim Etelvina), Colege N.-D. des Douleurs. San Joao del Rei; 88. 71.
Graindi :Carla). Maison Centrale, Turin; 59. 29.
Rirci Nicole). Maison de Retraite, Mariqliano 'Italie): 83. 62.
laus 'Josephine), Maison St Vincent, Schmnenhber• (Allemagne); 87, 64.
J.I'cqel Jeanne), Maison de Charit6. Chdteau-l'Evrque; 92, 65.
Pinmsn Jeanne), Orphelinat ties Saints-Anges, Marseille; 63, 34.
d'cAligiy (Marie). Maison Saint-Georges. Paris; 75. 54.
Sn••l Katarina), Maison Centrale. Raka (Yougoslavic): 77, 52.
V, lIpivwc (Maria), dans sa famille, Slolovnik: 63. 41.
Ojil.a Zoila). Hopital militaire. Lima (Pirou): 74. 49.
Aiuirre 'Beatrix), Infirmerie, Flores, Buenos-Aires; 78, 55.
Mn.n.y 'Mary), H6pital St Vincent. Indianapolls Etats-Unis); 44, 24.
O'(;.ior ;Margaret). Hopita! de la Charitt. New Orleans (E.-U.); 82, 55.
Exihard:Anne-Marie). Orphelinat. Hyires; 84, 61.
Gi.irud (Marie), Hopital, Site; 90, 67.
Leroy Louise), Maison de Charite. Lille-Moulins. 87. 59.
O'l~l:ivan 'Bridget., Mount Prospect. Dublin: 77. 47.
La:ri'lth 'Jane), Priory, Hill-Hill (Angleterre); 86. 63.
Bori.jwska (Marie). Maison Centralr. Cracovie: 86. 6i6.
Kinti!n.r 'Marie), Nemeeke-Provno Slovaquie): 60, 40.
Mari'* Thrirse). Maison St J.-Bte de Belleville, Paris: 76, 54.
Saltt :Marguerite). Maison dE Charite, Clichy: 83, 63.
Ri!, r.n (Marie), Maison de Charite, Clichyl
70i. 50.
C.,'i:Ange!ina). Maison Centrale. Sienne; 54. 34.
Ci,..',. Marie). Ali6nes. Sienne (Ilalie): 47. 22.
An:l
::: iAnne), .onistero-Sienne (Italic): 77, 54.
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Iriso (Emilia), Hdpital provincial, Pamplona (Espagne); 65, 46.
Prada (Sabina). HOpital militaire, Cordoba (Espagne); 76, 55.
Lacunza (Eulalia), Hopital San Lazaro, Seville (Espagne) ; 89, 67.
Heruela (Francisca). College de I'Immaculde, Cebu (Philippines); 39, 15.
Rosas (Teresa), H6piial provincial, Zamora (Espagne); 13, 43.
Ferrer (Ignacia). Asile de San Eugenio, Valencia (Espagne); 84, 66.
Heras (Felisa de las). Asile provincial, Logrono (Espagne); 74, 52.
Diaz de Ulzurrun (Teodora), Maison St Nicolas, Valdemoro; 69, 43.
Iturbe (Angela), Foyer Commandante Aguado, Teruel (Espagne); 76, 57.
Indave (Facinda), Alienus, Valladolid (Espagne); 75, 53.
Sanchez (Josefa). Maison Ste Louise, Rafelbuaol (Espagne); 87, 69.
Martel (Angeles), Hopital Mora, Cadiz (Espagne); 74, 53.
Miranda (Leocadia), Ecole de la Purissima, Cenicero (Espagne): 51. 28.
Urriza (Antonia). H6pital Santa Isabel, Jerez de la Frontera; 62. 32.
Roura iMaria). Hdpital St Jean, Reus (Espagne): 47, 23.
Benaeet (Teresa), Alidnes, Valencia (Espagne); 81; 51.
Ferreiro (Fiiomena). Sanat. psychiatr., Santiago de Compostela; 72. 40.
Durand (Marie), HOpital, Monaco; 76, 50.
Battle (Mercedes). Maison Principale, Paris; 78, 56.
Arnaud (Marie), KHpital, Langres; 76, 56.
Tournus (Jeanne), Orphelinat, Tours; 85, 62.
Bauduin TAngele). Maison de Charit6, Clichy; 78, 58.
Lecjaks (Alfunsa), Maison Centrale, Graz (Autriche); 81, 60.
Benitez (Maria del Carmen), H6p. mil. Carabanchel Bajo (Esp.); 74, 54.
Carofalo (Marie). Maison de Retraite, Martgiano (Italie); 66, 38.
Cattani (Josphe), Hospice, Ruvo di Puglia (Italie); 88, 57.
Finestra (Amelie), Maison Saint-Vincent, Palerme (Italie); 65, 84.
Samie (Jeanne), Hopital, Lesparre; 79, 55.
Schaad (Marie), Hjpital Saint-Michel, Paris; 64, 38.
Joutelle (Laurence), Maison de Charite, Montolieu; S0, 59.
Simon (Marie). Maison Saint-RBmy, Bordeaux; 84, 60.
Bancon (Marie), H6pita!, Libourne; 87, 64.
Causse (Jeanne); Maison Saint-Michel, El Biar (Algbrie); 83, 63.
Charbonnel (Emilie), Maison de Charitd, Clichy: 79, 59.
Piilwein (Marie), Ecole autrichienne, Istanbul (Turquie); 84, 63.
Leonardie (Julie), Maison Centrale, Sienne; 83, 39.
Biassoni (Bambina), Hopital des AliBens, Plaisance (Italie); 75, 55.
Squilloni (Assunta), H6pital, Sant'Arcangelo (Italie); 82, 62.
Contreras (Antonia), Maison Centrale, Guatemala (Am. Centr.); 94, 71.
Livergne (Rose), H6pital, Mazdres ; 68, 44.
Di Renzo (Emilie), iHpital, Salerne (Italle) ; 71, 45.
Bozzoli (Delphine), Maison de 'lmmaculde, Luserna (Italie) ; 67, 43.
Bracamonte (Feliciana), Coll. Santa Isabel, Naga-CamarinesSur ; 87, 68.
Urdiroz (Juana). Misericorde, Toledo (Espagne) ; 74, 55.
Sadornil (Basilisa), Asile provincial, Vitoria (Espagne) ; 63, 44.
Lobo (Emerenciana). HOpital de la Marine, Cartagena(Espagne) ; 63. 37.
Arceo (Juliana), Colonie espagnole, Santiago de Cuba ; 85, 63.
Otaegui (Josefa), Hopita! provincial, Pamplona (Espagne) ; 79, 60.
Echeverria (Maria). Mis.ricorde, San Sebastian ; 42, 18.
Slivnik (Margarita), Maison Centrale, Roka (Yougoslavie) ; 75, 51.
Tanschek (Marie). Maison de Charitd, Dull (Autriche) ; 68, 50.
Jancic (Josdphine}, Alien*s, Schwanberg (Autriche) ; 65, 41.
Umek (Marie). Maison de Charite, Dult (Autriche) ; 73, 4.
Mikolajczuk (Caroline), Maison Centrale, Cracovie
40. 21
O'Sullivan (Margaret), Villa St Michael. Baltimore (Etats-Unos) ; 72, 52.
Histen (Ellen), Ecole Ste Philombne, Saints-Louis (Etats-Unis) ; 92, 67.
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AU JOUR

LE JOUR

1" octobre 1953 -

1" iai 1954i

1" octobre. - Voici les quelques notes biographiques anunoacees sur M. Joseph Molinari, dec6dd le 22 aoit : Nd a Saintsouplet, dans le Nord, canton du Cateau, le 29 octobre 1877,
notre Confrere dtait le petit-fils d'un Florentin qui, pour des
raisons politiques; avait quiltt la Toscane, et s'itait r6fugid
dans le Cambresis. 1 eut un fils, Pierre-Francois, qui, a SaintSouplet, epousa demoiselle Ismdrie Baudry, lille par sa mere
des de Maurois. Ce furent les pere et mere de notre confrere.
Les six enfants de cette union, trois filles et trois garqons,
eurent de qui tenir : foi solide et piet6 chretienne, vertus familiales et amour du travail. Le pere etait sacristain, chantre et
inarguillier de la paroisse, et tout ensemble courageux au travail, excellent fermier. Une fille, la cadette, rentra chez Monsieur
Vincent et mourut superieure & Plaisance.
L'ainde eut un fils qui mourut en 1953, quatre mois avant
son oncle Joseph. A Pavillons-sous-Bois, oh ses obseques attesterent I'admiration paroissiale pour la vie de ce vaillant dans
I'Action Catholique. La plus jeune des filles resta a la maison
et lors d'un bombardement de la guerre de 1914 dut subir I'amputation d'un bras, alors que son aind et son plus jeune frere,
Jean-Baptiste, tombirent sur les champs de bataille.
Notre confrere Joseph, avec son cadet Jean-Baptiste, touches par une mission donnde par les Lazaristes de Loos, furent
admis a l'ecole apostolique de Wernhout. Joseph y developpa
son savoir, son ardeur, sa volontd. Aussi genereusement, il se
pres-enta au seminaire interne a Paris et y fit les voeux le
19 juillet 1900. Exemptd du service militaire, notre cher frbre
Moli poursuivit ses etudes avec entrain et application. On signale qu'il fut en son temps cedrmoniaire au 140, rue du Bac,
attentif et avisd. Sa vocation pour la Chine, qui germait depuis
quelque temps, trouva enfin sa rdalisation ; confid h Mgr Coqset,
il partait en 1902. II avait requ la tonsure des mains du Lazariste Janvier Costagliola, archeveque de Chieti (juin 1901), et
les quatre mineurs par Mgr Potron (24 mai 1902).
Au voyage pour la Chine participaient six autres Clercs et
deux coadjuteurs : A tous Mgr Coqset assurait A bord quelques
notions de chinois, et les familiarisait par avance avec leur
nou\elle patrie. C'est Mgr Coqset qui. le 21 dceembre 1903, h
Ki-ghan (Kiangsi), ordonnait pratre frere .Molinari. Aussi avec
queile emotion et quelle joie notre Confrere dvoquait-il, plus
tard. ces premieres messes de la Noel 1903, cedlbrees dans trois
petits postes chinois.
En 1904. vicaire A Ouan-ngan, il v fut quelques mois, 4
l'dcole. et sous la direction de son Confrere Chinois. le Pere
Kinm. fin lettr6.
En 1905, M. Molinari desservait la chretientd de Ping-lou
oil l PI're Schottey, encore fort craintif et un peu briseur d'dlan,
occa.;ioina une crise qui faillit decourager son vicaire. Mais
surx\iarcnt un sursaut des Boxeurs. le massacre du Pere Canduglia
u i Ta-wo-li. I'incendie de la Mission. tandis que sur une
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canonniOere flu\iale trouvaient entin asile MM..Schottey, Verrieres. Lecaille. Molinari et le frcre Van den Brandt.
Un mois apris. M. Molinari vint courageusement rou\rir
la mission et reprendre son devouement d'ap6tre, disormais
inlassable.
Le 3 inai 1907. Algr Coqset, transfdre dans le Nord. etait
devenu vicaire apostolique de Tchengtinyfou. Le 27 avril 1912, a
Tientsin un nouveau vicariat etait cr4e. .Mgr Dumont, pour le
Petit Senminaire du Lao-Si-Kad, A Tientsin, oblint M. Molinari
qui, sans prendre parti dans les differends ejitre missionnaires,
s'adonna gendreusenient A son nouvel emploi.
A I'arri\te de Algr de Vienne, comme administrateur di;
Vicariat, M. Molinari devint curd de Saint-Louis et le resta
quelque trente ans, de 1922 A 1952. A lui seul ce long ministLre reste une preuve des qualit4 d'un tel pasteur, specialement
mises A l'dpreuve dans cette paroisse cosmopolite, et a ce
titre d6licate A mener : Grecs, Polonais, Chinois, Japonais,
Anglais, Francais, Allemands, Russes, Espagnols, Portugais, etc.
Les diverses langues, le service des Communautds (Maristes, Franciscaines Missionnaires de Marie, etc...) occupent ais6ment ses journdes et lui fournissent de multiples occasions
de ministire.
En aott 1930, devanlt la cecit4 qui le mena'ait, M. Molinari fut envoy6 en France pour y 4tre opdrd. En 1938. A nouveau, mais en Chine cette fois, et par un ConfrBre medecin, il dul
subir une nouvelle intervention chirurgicale, afin de conserver
un reste de vision pour quelques lectures et les travaux ordinaires.
Aprbs trente ans d'apostolat paroissial B Tientsip, M. Molinari dut rentrer a Paris avec nombre de Confreres, exilds de
Chine. Notre Confrere s'y adonna spdciaiement au miritoire ministere de la Confession. Dans le cadre de la vie de con•iuunaut6, ii assurait de confraternelles visites et causeries aux chers
malades de l'infirmerie, gendralement d6sireux de s'entretenir
du passd et du prdsent.
En cet dte de 1953, tout comme en 1952, il agreait volontiers
d'aller assurer 1'auminnerie de Games -

A Senlisse -

dans la

vallde de Chevreuse.
De ces derniers jours, la plume et le coeur d'une Socur de
Games retracent avec esprit. la suite et l'aspect des dvdnements
II avait acceptd pour cet td6 1953 de. revenir rendre service
comme aum6nier dans une colonie de vacances de Paris,comme
l'annae derniere. S'il en avait conservd bon souvenir, c'dtait bien
r6ciproque ! Et puis, quoi de plus reposant que ce pittoresque
site perdu dans la valle de Chevreuse, d la fois si proche el
si loin de la capitale !'
Sur la route de Paris i Rambouillet, une fois passe Dampierre et son chdteau, ld-haut sur la droite, en lisiere de la
fordt, se d6tache la jolie maison avec ses terrasses 4tagdes, son
escalier de pierre blanche, borde de g6raniums d'un rouge Iclatant, et accddant i la maison entre les beaux arbres d'essences
diverses.
Une cinquantaine de petites parisiennes s'dbattent ld, d Garnes, pendant deux mois. Elles n'ont qu'une porte d ouvrir dans
la cour, derriere la maison, et la foret de Rambouillet devient
leur domaine. Un domaine enchanteur avec ses belles alldes de

cthasse, ses seutiers sinueux, ses clairieres ensoleillees, ses ruisseaux chantant sur les cailloux ou glissant sur la mousse. Mais
la colonie de Games est loin de l'dglise de Senlisse, qui, d'ailleurs, n'a pas de cure. Que ferait-on sans auminnier ?
Le Pere Molinari a done quitte, pour un second dtd, son
austere confessionnal de la rue de Sevres. Ce n'est pas sans regret. bien stir. car ii a une clientele nombreuse. Mais c'est un tel
service d rendre atx. Swurs que d'accepter l'aum6nerie de la
colonie ! En cet 0te 1953, it a repris ses habitudes. It arpente les
allies du pare ombreux, bien avant sa messe, unissant son oraiion matinale a celle des oiseaux. Lorsque sa canne martele d
petits coups sees le ciment de la terrasse, c'est que sept heure,
cout sonner. 11 est tres exact.
Le voici d l'autel. II cbdlbre avec ferveur, sans longueur main
aussi sans empressement. On remarque avec quelle conviction ii
prononce, en le detachant bien, le , inea culpa ), du Confiteor.
Toute son humilitd y passe... Au Pater, ii s'attarde aussi avec unecidente volontd. sur le (cfiat voluntas tua ,. C'est sans nut doute
la vision de la Chine qui passe alors devant ses regards..., le lourd
sacrifice uni i celui du Christ immole entre ses mains riddes
d'apdire infatigable.
On lui demande parfois si les journdes ne sont pas un peu
loiquecs. 11 sourit - de ce fin sourire qui lui est propre - et
s'dtoune :
- Je ne me suis jawais ennuye de ma vie ! et vous voudriez
que je commence & mon dge ?
Et de fait, il lit, ii 6crit, se promene. Si on veut lui faire plaisi.r, on met la conversaiion sur la Chine... Mais ii en parle sobreml'nt. On sent que, tout de mime, c'est une plaie qui se roucre..
- Mon Ptre, vous devriez dcrire vos mnnmoires. Que de
thoses intdressantes vous auriez & rtdiger !
Alors il s'anime :
- On ne me croirait pas, proteste-t-il... Si vous saviez, ma
Si'utr. le dixienme des aventures qui me sont arrivdes en quarantencuf ans de Chine, vous diriez que je suis un pauvre fou ! Croiriez-cous par exemple, qu'une de mes chrdtientis les plus vivantes ti t;tj l'cwurre d'un brigand que j'ai converti ?... Croiriez-vous
que j'ai passe plusieurs jours et plusieurs nuits tout seul, aver
des sorciers, des enchanteurs, des amis de Satan ?
- Oh ! mon Pere, raison de plus ! Ce serait palpitant !
- Non, ma Swur, je vous le rdpete, personne ne me croirait.
On dirait que Moli... etait un vieux fou... Car on m'appelait Moli
en Chine, pour aller plus vite, mon norm tant trop long.
- Et vous y etes restd combien de temps, mon Pere ?
- Un peu plus de quarante-neufans, mai Swur, pour ne pas
dire cinquante... Lorsque le Pire Fiat m'a appel6. je n'atais mdme
pas pritre. II m'a de-mande si j'accepteraisd'dtre ordonn6 ld-bas,
qcuelque part dans la brousse. Je n'avais rien a refuser & mon
Supirieur et je suis parti.
Quand on lui demande ce qu'il a souffert depuis le debut de
la persdcution, it reste silencieux, et on respecte sa sobridt6 de
pa -les que l'on sent volontaire.
Plusieurs fois par semaine, il fait le catdchisme, tres appr6cid des fillettes, car le Pere a, dans son sac, des histoires si
tviantes, de belles histoires de mission qui font aimer le bon
Dieu de tout son cceur. II ne craint pas de rendre service en se
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m.'lant, acec une c.rquise simplicitd, aux humbles traraux de la
maison. Voyez-le sur il terrasse d l'heure de l'Jpluchaye des
haricots certs, ceint d'un yrand tablier de minage prdtd par une
Swur. II prcud se part de In joyeuse corvee, apprenant mime auxt
enfants, comment il faut s'y prendre pour enlerer correctcenent
les fils ! Aussi, conmme elles l'aiment, leur vieil aum6niaer lei
jeunes colonnettes paiisicnnes. II faut les voir salucr de cris
joyeur la silhouette si maigre du vieillafd : u Bonjour mon
Pere ! IBojour mon Pere !
On ne concoit pas un feu de camp ni une fete de colonie
sans le Pere. Les toutes-petites vont alors au-devant de lui pour
l'informer que sa place est prdparde et qu'il peut venir s'asseoir
dans le thtdtre de cerdure ou dans la yrande salle citree, týimoin
de joyeuses soirdes.
Le Piere sourit, accepte toujours les invitations. II arrive,
appuye sur son insdparable canne, qu'il tient de sa main droite ;
so main gauche est iiree par la menotte d'une blondinette de six
d sept ans, tres fiere d'annoncer : « Voild le Pere !.'
Le jour du 15 aouit, ii s'ayit d'honorer la Sainte Vierge 6 la
colonie
Une procession est organisde qui monte en chantant
cers le jcli tertre de Notre-Dame de Lourdes. Un demi-cercle se
forme autour de la grotte. On prie, on chante de tout ceur. Soudain le Pere prend la parole. It redit 'amour de la Vierge Marie
pour ses enfants de la terre : cet amour dont nous ne poucons
nous faire une idde... L'amour de toutes les mamans, ce n'est
qu'un grain de sable, affirme-t-il. Et voici que le Pere est pris
d'une emotion intense... II commence t parler de ce beau ciel oil
la Vierge nous attend en corps et en dme... Impossible d'achever..
II y a trop de larmes dans la voix. Alors les Ave reprennent,
entre-coupes de couplets. Mais les enfants ont remarqu6 que le
Pere n'dtait pas comme i l'ordinaire. Son trouble les intrigue.
Oue s'est-il done passd ?...
Mystbre... A-t-il eu I'intuition soudaine que sa vie arricait
c son terme et que la Sainte Vierge viendrait en t'octave de .s,,'
Assomption pour l'introduiredans le ciel ?... En attendant, la I·e

continue comme a l'ordinaire.
Le 20, on organise dans la soiree un [eu de camp sur ln
terrasse. Une diriyeante raconte une belle histoire ois il t.t
question d'Ldoiles. de charitd, de flamme et de joie... Le silen'e
est si grand qu'on se croirait dans une •ylise. Le Ptre ne peut
s'empccher d'applaudlir l'art de la narratrice.Cette unit les r','cs
seront beaucoup plus beaux !
Le lendemain, le Pere celebre sa messe comme d I'ordinairr,
et le soir, donne le salut du Saint-Sacrement, car c'est vendredi.
II prdpare mdme sa messe du lendemain et cherche le propre de
la fete du Cceur Immaculd de Marie. Apres son diner, it s'infornw
de la marche des yreves et ecoute les informations de la rad',,.
debout pres du poste. Une Sceur lui offre une chaise, mais '
refuse aimablement :
- Je ne suis pas fatigud, dit-il en souriant.
Vers huit heures et quart, il se retire dans sa chambre. Quelques minutes apres, il s'effondre au pied de son lit sans pouco;r
se relever. D'une voix faible, itappelle au secours. Heureusement
lo fenetre est ouverte, et une Swur revient du potager. II et
done immediatement secouru, mais dja l'attaque foudroyante a
dtclanchi la paralysie de tout le cted gauche !

- 27-1 Grdcc au ttlephone, Ic medecin ne tarde pas d arriver vt d
prudiyuer au venerable nmalade des soins eneryiques. Cependant,
Ic docteur est tres inquiet. Le corps de ce grand tracaillear est
usd. II ne rdayira pas ! Itfaut appeler de suite le prdtre.
Et tandis que les enfants s'endorment en paix apres une
joyeuse journde de plein air, les Swurs presentes s'oryanisent
pour reiller celui qui a conserve toute sa presence d'esprit et
qui parle de sa messe du lendemain...
- Apris la nuit, tout ira mieux ! dit-il.
Cepenulant, sa main paralyste, son bras raidi, tout ccla I'inqui'te un peu.

- Qu'est-ce que cela veut dire ? interroe-t-il. Ce 'est pas
idioi ce bras, cette main...
IM.le Curd de Dampierre arrive a son tour, en motocyclette,
cers dix heures et demie. It s'entretient lonytemps acec M. Molinari qu'il connait bien. qu'il a confessO rdcemnent, pour la ftte
de V'Assomption. Lorsqu'il lui parle ensuite, en presence des
Swurs, du Sacrement des malades qu'il ca lui administrer, le
Pyre a un instant de surprise, mais it acquiesce aussitdt, orec la
str niti la plus complete. 11 rdpond a toutes les prieres, se frappe
la poitrine et remercie M. le Care qui lui promet de lui donner le
saint Viatique le leunemain, car les vomissements qui cormmenvent ne le permettent pas de suite.
Une Sceur qui aide le mdecin i poser les ventouses scarifides, lui dit : a Si ma Sceur Duchesne nous voyait, mon PNre,
qu'est-ce qu'elle dirait ? ,
11 a encore un fin sourire, et rcdpnd :
- Elle serait stirement jalouse.
Ma Soeur Duchesne, actuellement premiere d'Office t' lEconuioat de la Maison-Mlre, c'dtait la Chine, c'etait Tientsin... les
anldes inoubliables de labeur en commun...
Puis le malade s'eidort d'un sommeil scande par une respirulion qui ca en s'oppressant. Cependant, la nuit est calme. It
s'est endormi pour ne pas reprendre connaissance. Le matin, vers
six heures et demi, son visage change brusquement. La respiration s'affaiblit et le pouls se fait imperceptible. Les Swurs de la
colonie, plus quatre Swurs de la Maison-Mire qui se reposaient
quelques jours a Games, se rdunissent pour rdciter les dernijres
prieres dans la petite chambre 6clairee par le beau soleil levant
de cettc. matinee d'dtd.

Un peu avant sept heures, alors qu'arrive M. le Curd, .1. Moliari rend doucement le dernier soupir sans une convulsion,
su.ns une anyoisse... C'est le bon serviteur qui a fini sa Idche et
qtui s'endort dans la Paix.

L'Eqlise cedlbre la fdte du Cweur Inmacu!e de Marie. La
Vierge est venue elle-mdme chercher l'dme de son missionnaire.
Aussi, n'est-ce pas le
I
De profundis , qui monte en ce premier
instant dans la petite chambre fundbre, mais le <, Salve Regina ,...
4<Et Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoe exsiliuwi ostende... , Pour M. Molinari. cette heure divine a sonnJ, en
ce matin du 22 aoit.

-ur sa table, on trouca un livre ouvert, sa lecture interrompiht qtu'il devait reprendre. En fermant le volume, le titre apparait. combien impressionnant : < Je veux voir Dieu.,,
I.e 25 aoft, pour le supreme hommage, les obsi'ques de notre
cI,'r Confrere. une bonne dizaine de pretres dtaient venus de
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Paris ; une quinzaine d'etudiants avaient quittd Villebon. luut
proche ; il y avait aussi nombre de Filles de la CharitY. Et dans
le calme de la campagne, ce fut la conduite. Ja procession liturgique vers I'dglise paroissiale de Senlisse pour la grand'messe
des funerailles et l'inhumation dans ce cimetiere sablonnelx et
en pente ou ddji, en novembre 1950, la Communaute avait conduit
un autre de ses chers defunts : M. Francois Lordon (Cf. Annales,
t. 116 (1951), pp. 31-32).
C'est li que vient aussi reposer notre cher M. Molinari. toujours animne du zble des iAmes. qu'il servit jusqu'au bout, boniement. simplement et, suivant son mot, a sans pompons n.
7 octobre. - Arrivx de la veille, M. Hubert Houfflain, r&iemment nommin Visiteur de la nouvelle province de Paris, est installl en ce jour, a\ant le repas de midi et demi. Dans la mime
journ6e. M. Paul Bizart prend en charge le sup6riorat de la maison, rue de Sevres. On sait que jusqu'ici, canoniquement, le Superieur general de la Congregation 4tait aussi superieur de la
Maison-3ilre. Dans la direction pratique et la marche de la Communaut6 locale. il etait de tout temps, depuis saint Vincent. aidd
et remplac6 par un assistant,qui remplissait les fonctions de supirieur local, sans en avoir le titre.
DWsormais, M. le Supdrieur gdneral laisse la direction de la
maison ; oeuvres. personnel, marche et offices quotidiens. etc.. a
un superieur, qui exerce totalement et de par son autoritd ordinaire, la charge de la Supfrioritd, preside les exereices de cornmunautd, donne les conferences, assure les r6p6titions d'oraisons, etc...
Le Supdrieur gendral est en partie un hote dans la maisli.
Toutefols. par d6ference, on juge bon, apres expdrience, de lui
reserver I'honneur de benir la table familiale : tout comme le fait
generalement un dveque dans son sdminaire. Ainsi, dans une
abbaye le PNre abbe donne la bdendiction et dit les graces, alors
que les longues prieres qui precident sont dites par I'hebdowiadier ou le semainier.
Les usages, en ce point comme en d'autres, peuvent differer.
cela depend des decisions de I'autorite, 1'esprit reste le meme.
31. Bizart est done installd en cette importante charge et
M. Bergeret devient son assistant.
11 octobre. - En cette solennite de Saint-Denis, M. Carticr.
ancien superieur du Grand Sdminaire de Chala, chante la grand'messe. Le soir, en recreation, notre confrere, M. Esteban Mathias,
vicaire a Montevideo. nous fait ses adieux. Depuis quelque quinze
mois, il est notre h6te : refaisant sa sante, en reconquerant des
globules rouges, qu'avait mis a mai le climat argentin. Avec des
hauts et des bas, sa santd s'amdliore nettement, apres des prieres
h la Vierge, et des allees et venues apostoliques. Un travail soigneux a occupd quelques instants de ces derniers mois : ses amis
de jadis savent que. depuis le temps de ses 6tudes A Dax. il s'est
reveIl artiste et photographe expert. Aussi, dans le domaine des
plaques et des films, dans la technique des appareils, objectils.
clichds, il a poursuivi ses observations, ses experiences et ses informations. Ce soir. 6tant proche de son retour en Argentine, i!
nous montre et projette quelques-unes des vues qu'il a prises en
nombre. lors de son sejour parmi nous. Les ressources dans
linfra-rouge. dans le sens du relief, les couleurs lui permettent
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de nous prdsenter quelques vues de la maison, chapelle, cour, etc...,
qui nous revelent un monde nouveau. La technique recente permet des lors aux appareils modernes de ddceler un cadre, un
aspect, que nos yeux ne contemplent pas : colorations violentes,
eclairage heurte qui nous prouvent a nouveau que les appareils
voient autrement que nos yeux.
L'on sait qu'A travers le brouillard, et l'obscuritd relative,
des plaques sensibles decouvrent un paysage. C'est une d6couverte que ces vues embellies A notre sens... Que de legons dont
un chacun exprime sa gratitude h notre confdrencier photographe qui prendra l'avion le 18 octobre. Que de belles choses en
ses bagages !
17 octobre. - En I'Hdtel des Invalides, une cerdmonie asseimble une nombreuse assistance pour commdmorer le souvenir de Parmentier (1737-1813) et son sdjour studieux en cette
gloriouse maison des Invalides (1766-1792).
I'armentier ! Parnmeitier ! et aussitOt devant nos yeux et
notre souvenir surgit, saute inevitablement I'image de la modeste pomme de terre. L'enseignement primaire a vulgarisd, a
popularisd les travaux et les efforts de l'illustre agronome en
cette fin du xviir siecle, et en a fail un bienfaiteur de notre
humanitd aux prises avec la faim ! L'image est exacte, mais elle
reste simpliste, comme le sont quasi indvitablement les representations populaires. Parmentier, ce n'est pas uniquement la
minime partie de son
pomme de terre. Ce bienfait n'est qu'une
ceuvre. On le verra bien dans cette c4 r6monie qui matdrialise
histoire et souvenir, par une plaque posde et inaugurde dans
une salle des Invalides, oii Parmentier vdcut et ceuvra durant
de nombreuses anndes de 1766 & 1792.
Dans ce Laboratoire travailla
Parmentier
(1737-1813)
Pharmacien militaire
Apothicaire-lnajor de l'H6tel des Incalides
Inspecteur gdndral du Service de Sante
Membre de l'Institut
Agronome et Philanthrope
Createur de la Chimie alimentaire
En cette evocation aux multiples aspects de 1'existence de
Pamiientier. se resume sa vivante et vivace activitd. Mais pour
nous. ici. en nos Annales se rattache dgalement le conflit d'attritution qui. en 1772, surgit involontairement entre 1'apothicaire-major et la Cornmmunaut6 des Filles de la Charit6.
En cette fondation royale, depuis prbs d'un siecle. les Filles
de Monsieur Vincent assuraient, entre autres emplois, le service pharmaceutique du grandiose 6tablissement, en vertu du
contrat du 7 mars 1676. 1I habilitait les Sceurs, d'apres leurs
Lettres patentes de novembre 1657 h faire et distribuer les reinides (Cf. Coste, Saint Vincent, tome XIII, pp. 578-587).
Voici, extraite des Archives nalionales (S 6160, piece 52),
une note qui Bvoque savoureusement. malgrd son style ddtachM
de proces-verbal, le travail des STeurs et I'aspect du service hospiia!ier au cours de ces xvirr-xv\in sikcles. Tres suggestif et
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instructif. le rapprochement a\ec nos hospices et h6pitaux de
1954 !
Les Filles de la Chariti out este appeldes d I'Hitel des Invalides le 15 de fevLrierj 1676, au nombre de 30 ou environ pour
y assister et servir les mialades qui sont ordinairement 25U ou
300. Pour s'acquitter de cet employ
1V Elles out soin de la Cuisine destinee aux malades ; elles
y sont occupies 6i faire cuire les viandes, a preparer les bouillons et les autres choses nucessaires auxdits malades ; ti laver
et ecurer la batlerie de cuisine et a y tenir toutes chose, dans
une yrande propretd et nettetd.
2° Elles sont charydes de l'Apoticairerie, elles y prdparent
tous les remedes necessaires tant aux malades qui sont dns les
infirmeries, qu'aux autres personnes incommoddes dans la maison ; elles distribuent les remedes aux heures marquees par les
mddecins ; elles donnent aussi-aux chirurgiens les unguens, emplastres et autres choses dont ils out besoin pour penser ceux
qui out des playes ; ce sont elles qui achetent toutes les drogues
dont elles font les compositions et les remedes.
3" Elles out soin de la lingerie et fournissent tout le linge
dont on a besoin dans les infirmeries pour les malades et dans
la maison pour les autres, qui out quelque incommoditd ; elles
retirent celuy qui est sale et le disposent pour estre blanchy ;
il est en yrande quantitd ; on fait la lessive chaque semaine, et
quelquefois plus souvent, et on y met chaque fois 4.500 pieces
de linge, avec plus de 150 paquets de compresses, bandes, dcharpes, etc... Quelqu'une des Saurs se trouve tonjours avec les fermmes qui lavent la lessive pour les aider, d'autres dtendent le
linge dans les greniers et le font sdcher ; elles raccommodent
celuy qui est vieus et rompu, contribuant en cela & I'dparyne et
au bon menage, tant qu'elles peuvent.
4° Elles out soin de conserver les habits des malades, et pour
cela. aussi tost qu'on a receu un malade dans l'Infirmerie, quelqu'une d'elles luy porte une robe et des pantoufles, et prend ensuite ses habits, les porte dans le Garde.meuble, les derit dans
un Livre, et met dessus lesdits habits un billet, qui contient le
nom, le surnom et le lit du malade ; lorsque le malade recouvre
la santd, elles luy rapportent ses habits, et reprennent en mdme
temps les choses qu'elles luy avoient donnees ; elles iiennent ce
lieu oif sont conservez les habits fort propre, et ont soin de laver
et racommoder les robes quand it est besoin.
5" Elles cont aux Infirmeries environ a 5 h. du matin pour
donner les boiiillons aux plus ddbiles d'entre les malades, et pour
rendre dans la suite du jour aux uns et aux autres tons Ics services dont ils out besoin. Elles leur donnent ponctuellement aux
heures marquies les wufs, les bo6illons et les autres choses ndcessaires ; elles font leurs lits, vuident les bassins, changent ecr
qui sont gatez autant de fois qu'ils en ont besoin ; elles balayent
les salles, deux fois le jour, lavent la vaiselle apres le disner et
le souper. Elles ont un grand soin de tenir les lits et tous les
meubles des infirmeries tres proprement. Le linge de chaque
malade consiste en 12 pieces, savoir : 2 draps, I chemise, 1 camisole, I calecon, I paire de bas, 2 mouchoirs, une coeffe de
nuit, I serviette, I taye d'orillier et 1 drap d mettre sur le lit.
On le change rdguliirement une fois la senaine, et plus sourent
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quand il est necessaire ; ii y a aussi pour le service de 'i huqlue
malade 8 pieces de vaisselle..
Les Srurs les tiennent toujours fort propres et fort nettes.
61 Voicy la moaniire dont elles nourrissent les malades.
suicant I'ordre qu'elles en out receu. Elles donnent ordinairenient
chtique jour d ceu.r qui lie peucent pas user de pain ny de viande
trois wufs et quatre boiillons, et plus quand its en out besoin.
Lorsqu'ils commencent a manyer, elles leur donnent outre le
pain, de la volaille, du veau et du mouton ; quand its se portent
iuiux elles donnent i chacun une livre de pain. une liere de
viande et une chopine de vin ; on donne du bouilly d disner et
du r6ty i souper. De plus, elles distribuent aux malades de petites douceurs, comme citrons, oranges, biscuitz, confitures et
autres choses selon leur appetit et selon qu'il est convenable.
7" Quelques-unes des Swurs demeurent pendant la nuit dans
les Infirmeries et veillent aupres des nmalades pour les secourir
et servir quand its en out besoin, elles leur donnent les juleps,
teulsions, boiiillons, etc... Elles les changent quand it est necessaire, et elles assistent les moribonds jusques a la mort.
8' Elles oat soin de disposer et prdparer toutes choses
dans le lieu oil est chaque malade, lorsqu'il doit recevoir les Sacretnens, elles out en leur disposition tout le linge qui est necessaire pour cela, et dans chaque sale il y a un lieu fermd a clef,
ou itles le mettent ; elles out soin de le tenir toujours tr&s blanc
et tres propre.
9° Outre le soin des malades, elles rendent encore service d
quelques personnes imbiciles d'esprit, qui sont sipardes des autres. Elles out aussi soin de preparer a manger dans un petit
Rdfectoir t 15 ou 16 Incalides qui ne sont pas des infirmeries.
10* II y a une des Swurs qui a soin des autres et qui veille
6 c, que tout se maintienne dans l'ordre, tant de la part des
Smturs que de celles des malades. Elle recoil les malades dans
I'lifirmerie sur le billet du mddecin ; et elle rend compte au
Conseil de ce qu'elle regoit et de ce qu'elle depense.
apothicaire-niujor de I'HOtel des
En juillet 1772, noiniu
Ilvalides, Parmentier 4vinqait pratiquement de la pharmacie
les Soeurs de Saint-Vincent. En ce jour d'octobre 1953, ofi I'on
cMlbre Parmentier, et si i'on veut comprendre la suite de son
histoire, il faut relire ce Brevet royal. Chose curieuse, cette
piece n'est jusqu'ici connue que par la copie des Archives nationales (S 6160, piece n° 47), transcrite et conservee jadis par
le Secretariat des Filles de la Charitd.
Aujourd'hui 18 juillet 1772, le Roy Otant & Compienne Sa
3lhjeste jugeant necessaire d la bonne administrationde l'h6tel
rolyal des Invalides, d'y etablir un apoticaire major pour le plus
grand bien et utilitd des malades aux infirmeries dudit hotel,
et de faire exploiter la pharmnacie par un sujet experimentd et
vrrse dans son art, et Sa Majestd ayant recu les tdmoignages les
acantageux de la capacit6 et experience et fideliti du sieur
ptu.c
JI'an-Antoine-Augustin Parmentier, actuellement apoticaire gaari,1t maitrise dudit hotel, dont il a donnd des preuves en qualitW d'apoticaire aide-major dans les arm6es, et de celles qu'il
donne tous les jours i l'hdteli la satisfaction de tous les Supert:'irrs, pour cet effet Sa Majestd en agrdant la nomination et
iprj;ntation que le sieur marquis de Montenar, lieutenant gene-

ral en 4:s narntcis comiitmainIin
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Louis, youvcrnIur gynerral de 'ille de Corse, et youcerneur particruler de la dillt de . arelouis, secrCtaire d'Etat et de ses ,om-l
nmaadements. ayant te departement de la Guerre, directeur et
dlrministrateur gý•n~ral dudit h6tel, lui a fait de la per.snne
dudit sieur Parmentier, Sa Majestd I'a retenu ordonne et etably
en la charge d'apoticaire major de la pharmacie de T'h6tel royal
des Incalides, pour doresnavant en faire les fonctions, en jouir et
user au.r hotniurs, droits, fruits, profit et dmoluments q4 ui y
appartienennf. et aux appointements qui lui seront ordonne s par
les Etats de Sa Majeste. Mande et ordonne Sa Majeste au Conseil
de CI'hte royal des Incalides de mettre et installer ledit sieur
Parmcntier en laditre harge d'apoticaire major et de le faire rede tous ceux et ainsy
connoitre, obeir el entendre en lad. qualitr
qu'iu apparliendra sans difficult6, le tout en vertu du present
brevet que Sa MajestO a signd de sa main et fait contresig.wr
par moy son Conseiler, secraitaire d'Etat et de ses comnmandeiments et finances.
SiynO : Louis. .t plus bas, signz : de Monteaard.
Devant cette nomination royale, et ses consequences regrettables dans toutes les maisons du Royaume, le Conseil de la
Communaut6 reagit vivement. et la Supdrieure g6nurale d'alors,
-eur Ren6e Malville (1772-1778), en un memoire ferme et precis. attira l'attention de Versailles, et en appela au Roi - mieux
informAe - La riposte etait 6nergique et habile. A travers ce
lemuoire. pour qui le sait lire attentivement, la plaidoirie &tait
audacieuse - mais devait &tre epaulle par d'heureuses et fortes influences. Aussi, presente-L-on ce texte aux attentions et
recormmandations de personnalites qualifiees : Madame Adelaide
de France. le Prince de Tingry, Mgr de Montenard. ministre :
Mgr 1'ArcheAvque de Paris, AI. le baron Derf. C'Btait sagesse,
ajoutee h la vigueur du fond. Qu'on en juge :
3M4moire justificatif pour les Files de la Charite
de I'cilel Royal des Invalides (novembre 1772),
Depuis pres d'un sikcle nous sommes itablies a I'hdtel royal
de&s Invalides, on nous confin dbs lors en chef et par contrat la
partie de la Pharmnacie que nous exeryons dans toutes nos fonlations au nombre de pres de 400. Cette fonction a tellement Ot~
reconniie pour etre un des devoirs de notre Etat que nous soinmies authorisees 4 l'exercer par des Lettres patentes que Sa
Majeste Louis XIV, de glorieuse mamoire. voulut bien nous accorder au mois novembre 1657. Lesquelles furent enregistrges au
Parlernent en ddcembre 1658, comme on peut le verifier.
Nous n'acons pas encore mdritd un reproehe fond6 sur cette
partie. Elle est a notre portee dans toutes ses branches ; i la
reserve de certains cours brillants de Chimie qui n'entrent point
dans les medicaments uzuels. Tous ceux qui peuvent y avoir
raport ne sont pas ignores de noire part, et les autres sont e;rer(ds sans contradiction de notre coste. Nous l'exerons de concert
aIa volont de l'apotiquaire gagnant maitrise a lI'Hdtel qui ci;t
tojoiurs choisy au concours comme Le plus digne par la preuce
autentique de ses talens : circonstance propre d dtablir 'a ronfiance audit H16tel. Sur les operations dont on nous jugeroient
n(oins capables. le concert de nos travaux 4tabli par le contract
or:e Icdit gagnant mtitrise fail une suretd aux yeux de ceux qui
1n'anyinrnt pas. de la trouver de notre part.
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2. - Sy nous refusons un chef dans cette partie, c'est que
nous en connoissons le, eciieils, et que la bienseance en exige
pour nous la fuite. On ne doit pas nous envisager comme decotics d i'Etat mercenaire ois nous serions exposees par cette
innovation. Le titre de servantes des pauvres fait notre gloire ;
mats aussy nous la faisons consisterd exclure toute autre vestige
de servitude. Nous rejettons tout assujettissement qui pourruoi
nous avillir, sans manquer de respecter Mrs les apotiquaires.
Le mdrite varie parmi eux, comme dans tout le reste des homires, et une ddpendance directe d'un chef apotiquaire nous mettroit dans le cas d'6prouver journellement des caprices disagreables. S'ils ont droit a nos dgards nous ne les refusons pas ; mais
nuws en mdritons aussi de leur part, et nous avons motif de nous
les assurer.

D'ailleurs la riforme d'une fonction de notre itat qui nous
cst assuree par une clause du contract et que nous acons renmplie presque pres d'un sidcle prdsente toujours quelque deffectibilite qui degrade la confiance pour la partie qui en est l'objet ; ceci merite notre juste sensibilitd.
3. - Si on nous enlbve a L'Hodtel la Pharmacie, nous la
perdons 6galement dans pres de 400 6tablissements, que nous
occupons dans ce Royaume, les raisons devant etre les metdes,
si eles sont fondees 4 l'Hdtel. La vie des hommes est partout
nyalement precieuse et sy ceux qui servent I'Etat ont droit d une
distinction particulibre,ce que nous ne disputons point connoissant le mdrite militaire,nous sommes pareillement ailleurs char,des de ce service, le notre y deviendra suspect pour la seule
raison qu'il aura etd rdformW dans la fondation Royale et principale dont it s'agit ; plus elle mdrite des dgards, plus elle deriendra.nuisible & nos autres fondations par 'Vchecque nous y
aurons re.u.

Nous ne citons ceci que d'apres L'expdrience n'ayant 4prouvC
aucun d6zagremment aud. H6tel qu'on n'ait cherchi d r'peter
dans nos autres fondations ; d peine l'orage s'y est annonce que
nous Cavons vu se former ailleurs. L'ambition et l'intirdt sont
les sfuls ennemys qui ont conspire notre perte sur cette partie
et ils sont de tous les pais. S'ils parviennent i nous l'enlever,
une foule de pauvres et indigens en seront les tristes victimes
par la privation des secours qui leur sont fournis sur cette partie r(ue nous exercons partout a leur profit.
II n'y a eu que l'intiret et L'ambition qui nous ont dispute
cet objet sur lequel nous avons eprouve en differents tems et
surtout dans les changements de Ministtre des revolutions disgraticuses. A ce sujet nous rappellerons seulement I'epoque de
1769. Les choses furent au point de nous decider dans I'option
qui nous 6toit offerte au parti de la Retraitte comme le plus
arcattdaeux E notre justification et au soutien de nos autres
maisons. Obligds d'exposer altr pies du Tr6ne ces differens motifs. Na MajestM voulut bien y avoir Pyard et nous conserver par
unorsuitte de sa bont6 Royale les droits accordds par son auguste
Pr,-drcesseur.II nous furent confirmis par un nouveau contract.
C'es' aujourd'hui ce monument precieux de sa protection Royale
qu'wo cherche E dissoudre. Nul ecenem[en]t n'a pu nous y prepa''r) ; nous jouissions de la tranquilite la plus parfaite lorsque
Ic :2Tdu mois de juillet dernier on proclama dans I'Hdtel de la
port rlu ministre un apotiquaire major, ce qui indiquoit natu-
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rellenmnt noitre des-itutiuin sur r.tte partie. Justement affectoes de cette nominalion. nous ny opposidmes d'abord qu'une
humble wsoumissiun ; mats authorisees par I'art. 19 de notre dernier contract de noiu c dresser directement au Ministre daus tout
ce qui nous conserneroit, nous primes la liberte de lui faire parvenir nos tres humbles representations sur cet

objet ; nous

n'acons pas dtd asse: heureuses pour meriter d'etre inslruites
du traitemient qu'il nuus destinoit. Silence d'autant plus sensible pour nous que nous n'acons pu l'encisager facorablenmnt,
pinetrees de respect pour un sy digne Ministre que les qualites
des plus grands hoIunes caracterisent.Notre conduite irrprochable n'a pu suffire d notre tranquilit6.Nous arons ciherchf en
vain a dc,,iucrir nos griefs. Nos iastances aupres de lui. de Monsieur le Goucerneur et de Messieurs du Conseil oat et& vallencent vaines. L'innocence el Ia justice de notre cause nous a
inspird la libert6 d'itplorer la Protection d'une augustc Princesse qui a bien coulu remplacer pour nous celle de notr anuguste et sainte Reine. Sous en acons requs des nouveuux Itrnoiynayes qui nous sont d'autant plus precieux quils nous eclairent sur les pretendus torts qu'on nous impute et qui serccnt de
fondement aux nouveauz arrangements.Les voici tels qu'ils nous
sont mandez, Sous ne craignons point de les produire ainsi que
notre justification ; nous reclainons 1'e.amen le plus exact de
l'un et de l'autre, et nous pouvons avancer qu'il ddposerait en
notre faveur. n'en cherchant aucune que celle que la justice nous
accordera sur ce sujet comme sur tous les autres.
Voici done la nature de nos griefs. I Sur la qualite des
Remedes que nous administrons et qui ne sont pas bons. 2* .ous
en laissons manquer les malades. ,ous ne craignons pas done
de rendre publique notre justification & ce sujet aupres de notre
auguste Protectrice. La coici mot a mot d'apres le preliminaire.
Vous avez vu, Madame, qu'en supposant de notre .part ls
dispositions Ies plus injustes sur cet objet nous n'aurions pas la
possibiliti de les suirre ; puisque les achats des drogues et iddicaments sont requs et examinez par Monsieur le addecin de
I'HBtel dont L'intelligence et la probite sont bien conniies. que
c'est lui encore qui prononce sur la qualitd des remedes co1ncenables a chaque malade. En sorte que le plus simple soldat a les
memes attentions de sa part que les premiers de C'tHtel. La priparation des dits remedes se fait avec la mamre exactitude. L'apotiquaire yaynant maitrise nous est associd dans cette preparation qui est distribute fidelement et verifide par les visites journalieres de Monsieur le Medecin.
Tel est l'ordre qui s'observe et qui nous met d I'abri des
infidelitez criantes qu'on nous prdte. Mais nous avons encore,
Madame, sur cette partie le Juge suprdme d qui nous consacrons par veu nos services sur cet objet comme sur tous ceux
qui sont compris dans le service des malades. Des engagements sy
sericux et sy sacres pourroient-ils 6tre ndgligez de notre part si
essentietlement qu'on le suppose sans nous rendre manifestement coupables devant Dieu, et aux yeux de notre auguste Monarque qui fournit avec une bontd Royale a toutes les especes
de besoins que I'humanitd rdclame dans r'H6tel pour des anciens
militaires qu'il a toujours protegd et qui sont si dignes de I'dtre?
Quel seroit ici notre Interdt. On ne nous suppose pas, Madame,
des iddes si justes sur nos devoirs et encore moins une con-
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dusit qui !es soutienne, inais ce n'est qu'd I'lHtel que nous soimmes si maltraitees. La reputation et le succez que Dieu nous
accorde dans toutes nos autres fondations sont le dddommagemitet de ce qui nous est refuse dans celle-ci. Nous saurions nous
en rontenter si la dissolution des clauses de notre dernier contract dont nous sommes menacies ne ddposoient dans tout le
Ruoyanue ou nous existons contre notre justice, notre probitd et
la tdret de nos services. \oild, Madame, le malheur qui nous
menace, contre lequel je reclame tres humblement d vos pieds
votre puissante Protection ; en vous suppliant de nous permettre
d'obsrver que notre Retraite de cette maison Royale, ce que je
ne prononce qu'd regret, nous seroit noins prdjudiciable en la
justifiant aux yeux du Public que notre sejour dans l'Hdtel sous
le nouceau joug qu'on nous y prepare. Celui-ci est l'ouvrage de
'ainbitionet de l'intirdt. On accrdite fun et l'autre par des couleurs fausses. Nous ne connoissons point ces sortes d'apuis ; la
Vftrit et la Justice sont le notre. Nous n'en voyons pas les traces dans la dissolution d'un nouveau contract, yage precieux de
la confiance de notre auyuste Monarque. Nous avons joiui jusqucu prtsent de sa protection Royale, nous avons a ceur de la
m•riter et d'en conserver les monuments. D'ailleurs en nous conservant i l'H6tel acec la privation de la Pharmacic, c'est en priver toutes nos maisons sur un fondement degradant qui enldve
Suine foule de Pauvres, la ressource la plus essentielle qui
fournit A leurs diffdrents besoins ; c'est done, Madame, leur int:r't principal qui se trouve reuni av n6tre. En nous proteyeant
vous deve[ne]z de nouveau leur apui, vous leurs assures des secours certains, vous consercez d une CtommunautO qui a toujours eu la gloire d'dtre souteniie du Tr6ne, une prerogative qui
lui est aussy chbre que son existence. Ces objets de Religion et
d'humanitd sont dignes de votre Eminente piedt, c'est sons les
auspices de cette qualitd que la suppliante implore de nouveau
votre auguste Protection, par reconnoissance lle continuera ses
cwux pour la tres pricieuse conservation de votre personne
IRoyale.
Tel est I'abreyg de nos 6vunements par rapport a la Pharmarie de l'H6tel Royal des Invalides, Nos operations sur cette
partic ont eu constamment l'approbation des connoisseurs. Les
compositions de toutes les espces sont assujetties d leurs examnens ct i leurs lumibres ; nous savons respecter l'un et l'autre
et nous y conformer ; ne demandant pas mieux que d'dtre eclairc&s et approfondies dans tous ces details, n'en craignant aucun
qui puisse nous etre ddfavorable.
Les Filles de la Charit& obtinrent gain de cause en 1774
devatl
le Conseil d'Etat : Nous avons des juges ... Versailles r
La iijmination de Parmentier comme apothicaire-major fut rappoatoe. Toutefois. n'ayant en rien demerit6 en cette affaire,
Pamiicntier fut simplement dicharge du service et prerogatives
annexes de l'apothihairerie : ii demeura pensionnaire du Roi a
1'Htel m4me des Invalides et plus aisenent se consacra aux
tra\viux personnels qui firent de lui incontestablement un bienfaitrur de l'humanite. Parmi ces labeurs qui furent de la sorte
fa.iiids it Parmentier, nous trou\ons la bienheureuse et traditiLninlle pomme de terre ! Ainsi done, la discussion, le diff6reid. le match nul Parmentier-Cornettes,qui dkchargeait Parime,:tier des reinedes et pilules lui fournit plus de loisir pour
'a;!,iPAr a l'etude de la chimie alimentaire !
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PetiLte causes, grands effets !
En souvenir de cette imprevue et heureuse collaboration,
et en gratitude de leurs longs et loyaux services en cette maison. les Swurs de Saint-Vincent out 6t4 invitees a'participer A
cette ceremouie commminorative, en la vaste 6glise Saint-Louis.
La messe est celebrne par un ancien et authentique pharnacien, pretre a Amiens. et servie par deux soldats, tl~ es du
service de plarmacie. Alertles par la Sour pharmacienne de la
laison-.Mere, elle aussi authentiquement et legalement pharuiacienne. de nombreuses cornettes se glissent dans les banes robustes qui ies accueillirent jadis tant de fois. Plusieurs centaines d'ilves des Sours garnissent et remplissent la nef. C'est
une \eritable aubaine, une heureuse occasion de prier a I'oubre des rangdes de drapeaux, pris dans les siecles passes, sur
les champs de bataille : nombre d'entre eux pendent effilochds
par la mitraille, tout en lambeaux. loques glorieuses, soigneusement, religieusement gardees dans ce sanctuaire, dans le Musie
de 1'Armee. Ils decorent la nef dans sa montee vers le maitreautel. Derriere la chapelle Saint-Louis se presente, prestigieux,
dans son cadre et son urne de porphyre, le tombeau de Napoleon !
A 1'Evangile, M. I'abh~ Thorel, aumAnier des Invalides. degage quelques lecous chr6tiennes de la vie et des nobles sentiments de Parmentier. C'est pour vivre et penser de la sorte que
uornbre de communiants de I'assistance viennent chercher le
pain surnaLurel du chrdtien : nourriture des Ames...
Apres la messe. les Soeurs, dont plusieurs viennent d'Autriche. sont heureuses d'etre admises A visiter le tombeau de Napoleon. Invitees a parcourir I'exposition et le laboratoire de Parmentier 'souvenirs. ouvrages, documents et iconographies suggesti\es, etc.;, elles sont guidees dans les longs et vastes couloirs oi jadis vivaient parfois plus de deux mille soldats. blessds
et intirmes. Aujourd'hui, bien reduit, I'effectif des Invalides est
quasi symbolique, quelques dizaines..., et le quartier des soldats
cst installe dans ce qui fIt la Communautd, la demeure des
Sacurs qui ont consold tant de vieillesses, pansd Lant de blessurts.
Le soir, a 15 heures, des discours officiels et historiqucs.
accompagnent l'inauguration de la plaque-souvenir de Parmnntier. A 20 heures, un diner est servi a l'instar de ceux qu'offrit jadis Parmentier : oh la pomme de terre triomphait et s'offrait. prDsentee u deguis6e de mile manieres ,.Le menu (1.600
francs par convive), compose et comment par M. le docteur Pozerski de Pomiane, de l'Institut Pasteur, digne de I'actuel professeur a l'Institut Scientifique d'Hygibne alimentaire. - e\oquait et glorifiait A nouveau, la reine de cette cerdmonie - ]a
polniie de terre... et Parmentier.
30 octobre. - Le texte des Constitutions, revu dans le detail et apres de minutieuses retouches, peut enfin aller chez
l'imprimeur. La mise sur pied d'un pareil texte va demander de
I'attention : six epreuves ou r6visions permettront de s'approcher de cette perfection souhaitable pour un tel livre ou ies
moindres details revetent une certaine importance. L'approbation papale donnee le 19 juillet dernier, doit enserrer le texte
meme des Constitutions. Voici cette pice canonique qui sera
bientot entre les mains de tous.
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Pie Xll, Pape. Pour perpttuelle IntIoire
Porter L'Ecanyile aux patures, particuliremeintl
ccAux de
la campayne, former colmme it se doit, les miniistres sacrds
toa
pieit et i la science, pratiquer toutes sortes d'wsucres de charite, c'est lit la remarquable et salutaire mission que saint Vincent de Paul, fidete i l'inspiration divine, a confiee ai sa Socidtd
de prtres dite Congrenation de la -Mission.
Approuvee, en C'annde 1632 par notre preddcesseur Urbain VIll, ccite Conrrdyation fidele tI obsercer les r&tlement,
puternels a bndqficid d'heureux accroissements et a largement
tontribu ia l'honneur de l'Eylise et au salut des dines. Pour que
les lois en fussent, comme ii se doit dans une cite bien ordonnee
parfaitement adaptees aux wuvres, le pape Cltment XI, notre
prddecesseur,a ratijie et approuvd ce qu'on appelle les Constitutions s6lectes, au.quelles, dans la suite des temps, se sont ajoutdes plusieurs decisions des Assemnbles ye•nrales de ladite
Enfin, une de ccs saintes asseinbles, en 'aannee 1947, en a
adaptd toutes les lois aux prescriptions du Code de Droit canonique et en a ajould d'autres, consacrecs par l'usage. Tout cela
a etd soigneusement recu par la Sacrde Conyryiation des Reliyieux, qui y a introduit quelques additions et changements, afin
que cette Socidtd vincentienne de prctres n'en decint que plus
vigoureuse et moissonndt plus grande abondance de fruits et
de neerites. En cue de procurer l'aprobation de notre autoritd
des suppliques nous ont etd adressees. Et dans notre bienveillance envers les mimes membres de la famiile vincentienne,
ourriers de tracaux apostoliques, nous avons ddcide bien volontiers d'y repondre favorablement. C'est pourquoi. de I'avis de
la Sacree Congregation des Religieux, toutes choses bien pesdes
de science certaine, et apris mare ddliberation,dans la pldnitude
de l'autoritd apostolique. Nous accordons, en vertu de ces Lettres et a perpdtuite, aux Constitutions de la Congyregation de In
Mission, revues par ledit Sacrd Conseil, approbation et confirmation et nous y adjoignons le poids de la sanction apostolique, i
condition que ces Constitutions concordent acec L'exemplaire qui
est conserve dans les Archives de la mdme Sacrde Congrdgation
de, Reliyieux ; lequel eximploire commence par ces moots : La
Congrigation de la Mission institude par saint Vincent de Paul
en l'annei 1625, et finit par ces autres mots :et qu'il ne soit
def6r6 & a Sacrie Congregation des Religieux ,, et done, que la
teneur en soit comme suit : ...
Suit alods, en 285 paragraphes, le texte de Constitutions
qu'enserre la conclusion finale de la Lettre apostolique.
En mdme temps, par ces lettres et de notre autoritd, nous
abrogeons et ddclarons abrogg tout ce qui n'est pas contenu dans
ces Constitutions, par Nous approuvees. Nonobstant toutes choses contraires.
Tout cela, nous le proclamons, nous le ddcrdtons ; declarant
que les presentes Lettres sont et demeurent pour toujours
ferates, valides et efficaces : qu'elles recoirent et gardent leurs
pleins et entiers effets ; que maintenant et i l'avenir elles
sont pleinement a l'avantaye de ceux qu'elles concernent ou
,jurrontconcerner, et que c'est ainsi qu'il faut, pour le bien,
j-i/;er et ddfinir; et que devient desormais supprimee et de
nulte valeur toute chose contraire qui pourrait.a ce sujet, etre
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atteItIe p•a q<ui <que ce suit, et de qucdque autorite qu'il suit,
sciclment ou par iynorance.
Donn i6 unme proche Saint-Pierre, sous l'anneau du P&cheur. le dir-neuriwnme jour du mois de juillet, en la sollemnni
de saint Vincent d Paul,I'an 1953. le quinzibme de noire Pontificat.
Par mandat .special du Saint-Pere.
Pour Son Eminence le cardinal prdposi aux Affaires publilues de I'Eylisc.
Gildo BRI:GcOLA,

Chef d'Office
a i'expidition des Diphimes pontificau.r.
3 norembre. - La Saint-Hubert amane la fete de M. le Visiteur de Paris ; nous la solennisons suivant les donnes du Coutumier, tout comme Toulouse va c616brer la Saint-Feliz.
13 norembre. - La conference sur les vertus de M. I.oiez,
dcedd le 2 uo\embre. nous permet de connaitre quelques-unes
des vertus de ce confrbre, d'une remarquable discretion et d'une
distinction aisement par tous constatee. Les simples visites rendues A ce cher confrere en sa chambre d'infirmerie, faisaient
trouver une ame et un esprit de r6elle valeur. II souffrit certes,
mais il conservait cette delicatesse affinee depuis nombre dannies par un milieu familial riche en vertus sociales et affermie
par les efforts de toute une vie laborieuse.
N6 le 21 janvier 1889. dans une excellente famille de SaintOmer (Pas-de-Calais), il contempla, des son entr6e dans la vie. de
nobles exemples, et protita de cette atmosph6re of les enfants
nombreux grandissent et s'6paulent dans un progrbs perp6tuel.
Elbve au Collbge Saint-Bertin N Saint-Omer, il en sortit
bachelier, et le 10 octobre 1906, ii etait admis dans la famille de
Saint-Vincent. Des lors, il se donna courageusement, jusqu'aux
d-pens de sa petite satd6. dans cette lutte et cette ascension du
seminaire et des Bludes, jusqu'au sacerdoce, qu'it rerut a Paris
le 14 juillet 1912, des mains de Mgr Allgeyer.
Par le Transsib6rien, il partit en Chine : nais ne pouvant
oublier les siens, son coeur, son esprit s'6panouissaient daps une
d6licate et cojieuse correspondance, soigneusement conserxde
par les siens.
Pekin le 7 septembre 1912, avec MM. Deynmier,
Arriv6e
Rousselle, Lacroix, Marijnen, M. Loiez fut nomm6 professeur i
Chala ; et six ans durant. il s'adonna jusqu'i 1'dpuisement a son
enseignement de la philosophie. En guise de repo§, on l'envoya
a la campagne dans le poste de Sukiao, gros bourg de deux mille
familles, alors du vicariat de P6kin. Avec MM. Cdny et L6faki,
M. Loiez s'y ddpensa avec tact et modestie. Mais I'6tat d6labrd
de sa sant6 le contraignit A rentrer en France. Place bi'4cole
apostolique de Gentilly (octobre 9191-juillet 1924), ii fut le paternel formateur de quelques vocations tardives : une dizaine
de fuiurs prctres profit6rent de sa g6n6rosit6 et lui conservent
ieur gratitude. La. comme toujours, il apporta ses soins intelli.:ceits i prCparer ses lecons, et, en temps voulu, assura les bons
.ooiseils adapt6s que sailt donner une ame delicate et un esprit
averti.
En aofit 1921 survint i Gentilly le passage de M. Henri
C:rapez. destine i prendre en mains i Chala la direction du Grand
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Seminaire regional, pour les Vicariats lazaristes du nord de la
Chine. De confraternels dchanges de vues. la flamme du z6le
qui brOlait toujours en M. Loiez, I'amen6rent 4 repartir en
Chine. En principe, il devait Utre dconome : ce qui d'ordinaire
parait moins fatigant, moins dpuisant pour le cerveau ; en fait,
a nouveau, il redevint professeur de philosophie. Aussi, au bout
de trois ans, devant sa sant6 ddflciente, il fut plac4 au Pdtang,
comme sous-procureur du vicariat de Pdkin. En 1931, il 6tait
envoyd A la province de Shanghai. II y resta quelques mois h
peine, et en 1932, fut nommd aum6nier des Swurs a Thu-Duc,
en Cochinchine. oi la Soeur Lepicard travaillait A la tete des
naisons d'Indochine. Les conferences de M. Loiez, son ministere
d'apostolat sacerdotal aupres des pretres et missionnaires du
vicariat, occuperent forces et journ6es, jusqu'A ce que M. Joseph
Deymier vint remplacer la petite sante de M. Loiez qui, en 1936,
rejoignit Shanghai. Serviable, il assura jusqu'a la limite de
ses forces, la plus confraternelle collaboration a MM. Moulis,
Abeloos et Henri Grapez.
Durant la guerre sino-japonaise. quand Shanghai devenait
I'abri de quantitd de fugitifs du Nord et du Centre de la Chine,
quand la Procure fut un abri largement ouvert pour nombre de
missionnaires en ddtresse, M. Loiez prit sa bonne part dans ce
service de charitable accueil, de cordial r6confort en ces heures
sombres.. M. Loiez continuera cette ceuvre quand M. Moulis fut
contraint de quitter Shanghai pour Hong-Kong. Le travail fut
alors intense, iors de 1'dvacuation totale des missionnaires catholiques. Sa santd, toujours frele, fut encore a nouveau 4prouvee par une sdrieuse operation. Aussi, devant le rapatriement
gendralisd de tous les non-Chinois, M. Loiez prit I'avion pour
la France, perclus de rhumatismes, avec une main paralysde.
L'infirmerie de la Maison-MBre le reuut charitablement, en
juillet 1950.

Grand malade et malgrd tout patient, notre studieux confrere de toujours, sut de suite utiliser son repos force. Immobilisd par la paralysie, une coxalgie tuberculeuse, il reprit ses
lectures d'dtudes enrichissantes. Cddant d'autre part h son amabilit4 fonciere. il rend visite A ses voisins et compagnons d'infortune, prodiguant ces conversations, ces contacts d'Ames, si
prIcieux pour des infirmes esseulds, et specialement receptifs A
ces reconforts et consolations amicales.
Subitement, le °" novembre 1953, une crise vint le terrasser, et. apres avoir regu le sacrement des malades, il rejoignit
la mission du Ciel, en ce 2 novembre, qui nous la rend, en un
certain sens, plus familibre et plus actuelle.
Son frere et ses deux sceurs survivantes s'unirent aux pri6res de la Communautd, A celles de la TrBs Honoree Mare Lepicard et des Smurs revenues de Chine. Tous se ressouvenant de
cette patience, amabilitd, esprit de foi qui marquaient cette Ame
vincentienne, un ap6tre.
De telles vies, de tels exemples, contribuent nettement i
ce climat, h cette atmosphere tonifiante dont nous avons besoin.
14 novembre. - Le Tres Honor6 Pere rentre de son voyage
en Europe centrale : Autriche, Allemagne. Les pages si intdressanies de M. Dulau dvoquent avec details et precisions cette
randonnde vincentienne et I'aspect de ces journees mouvementees et tris chargdes.
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15 novembre. - En ce dimanche, journee annuelle des Enfants de Marie de la region parisienne, dont les Rayons redisent
I'activite et les desirs de toujours mieux faire.
Dans la matinee, en la vaste salle Gaumont, de huit heures et demie b midi, une rdunion vivante et ddifiante nous permet d'entendre une conference de notre confrere, M. Leconte,
sur les Jeunes et l'esperance : a Cette petite vertu d'esperance ,
si rayonnante et si tonifiante.
Le jeu scenique de Marie Allix : Le Christ, mon espIrance,
illustre les themes du conferencier.
Le soir, A Neuilly, le cardinal Feltin preside la messe pour
les Enfants de Marie. tandis que cercles, rapports, carrefours,
assemblent les diverses sections du Mouvement.
22 novembre. - En cette solennit6 de la Medaille, anticipee
pour les fideles, M. le Visiteur officie, et la Vierge aux rayons
est A I'honneur dans le sanctuaire, comme elle tr6ne chaque jeudi
soir pour la neuvaine perpituelle.
25 novembre. - En la Salle drHorticulture, 1'Institut Catholique tient sa seance annuelle de rentree. Les dveques protecteurs entourent le cardinal Feltin - chancelier de droit. Le rapport de Mgr Blanchet evoque le travail et les evenements de la
derniere annee scolaire, et degage quelques leqons pour celle qui
s'ouvre.
L'orateur, en termes mesures et etudies, souligne que le
statut de I'enseignement libre doit etre, sans retard 6tabli et mis
au net dans une large et sereine comprehension.
Pour marquer les bienfaits de cet enseignement chrntien, le
Pere Jean de Leffe retrace la r6cente et heroique resistance des
6tudiants chinois de 1'Aurore, universit6 libre de Shanghai.
27 novembre. - A huit heures encore, cette annee, le Cardinal Feltin officie au 140, rue du Bac. Le soir, M. Rouanet.
pr6dicateur jusqu'au .8 decembre, pour 1'entre deux fetes de
l'Immaculee. degage quelques legons que nous donne le revers
de la Meldaille, avec ses elements symboliques : la croix, le monogramme marial. les etoiles.
Le lendemain 28 novembre, comme l'an dernier, Mgr Brot.
en un second office pontifical, glorifie sainte Catherine Laboure.
Le 29 novembre, A nouveau, Mgr Brot cedlbre une messe
pontificale reser've aux communautes religieuses de Paris. La
chapelle est remplie de costumes et de guimpes de tout genre.
A ces Ames consacries, le P. d'Ouince. ancien directeur des Etudes. propose quelques lecons, tirdes de la vie et de l'ime de
Marie : elles doivent faire monter ces vocations &aa suite de
la Vierge :dans I'humilit6 et la g6ndrosite. Sans que le conferencier y fasse la moindre allusion, le souvenir de la Vierge et
sa Medaille, ressort de cette blanche chapelle, devant les reliques de saint Vincent, sainte Louise et sainte Catherine Labours.
29 novembre. - Ce jour ramrne 'anniversaire de la premiere rdunion des Filles de la Charitd. le 29 novembre 1633,
chez Mademoiselle Le Gras, pros de l'dglise •Saint-Nicolas du
Chardonnet. (Cf. Coste : Monsieur Vincent, t. I ' p. 265).
A trois cent vingt ans de distance, quel meilleur croquis
d'actualitd parisienne que la File de Monsieur Vincent en 1953,
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simple, pieuse, humble ? Robert Mallet, une des voix de la
Itadio, la vue et saisie en son Bdifiant passage dans une rame
de metro, en un milieu moralement et physiquement tres melange.
A chaque arret du mitro, la nef pique du nez dans le vide,
et les ailes ddploydes tremblent quand les portes coulissent. Le
blanc de la cornette rejoint le blanc du plastron rigide. La figure
dc la religieuse est tellement penchde sur sa poitrine qu on ne
la cuit pas. Et l'on ne volt pas sa poitrine cachee par le collet.
Xt ses genoux ensevelis sous des jupes bleu fonce. Ni ses pieds
que les mnmes jupes submergent. Ni ses mains, que des manches bdantes avalent. On voit seulement son parapluie d'hoimmne,
4 bee noir, qui redonne d son avant-bras une forme vivante. Et
son chapelet aux gros grains noirs qui pend dans la fente des
munches accoupldes, avec une midaille d'argent blanchie par les
attouchements. On devine les yeux clos, les lUvres clignotantes,
la teinte livide des tiges de lierre fourvoy6es dans les greniers
obscurs.
La foule cerne ce bloc qui ne prdsente aucune fissure. Les
visages trop offerts, les robes prometteuses, les peauz tackhes
de soleil ou de fard, les rires niais, les paroles inutiles, les pensdes troubles s'agglutinent, ondulent, s'dtalent, se compriment,
sc dispersent, se ressoudent. La religieuse prie, immuable, inaccessible. Seuls bougent les grains de son chapelet au fur et &
mesure de la rdcitation, a la facon des chaines accrochdes aux
poulies des puits. Plus de pieds. plus de mains, plus de poitrine,
plus de visage. Mais une priere dans un cloitre portatif.
Nous tie sommes nous autres, que des u maisons closes ,
acec des corps ddnudds, glorieusement complets, agressi's. Nos
voix se felent au service des jurons et des rdles, puis nos dmes,
se cassent. Prie, religieuse, pour les raccommoder avee I'amour.
(Ecclesia, 1954, janvier, p. 110.)
29 novembre. - En ce dimanche hivernal, sous un soleil
tort apprecid en cette saison, I'Ecole Sainte-Marie, rue Championmet, regoit en ce debut d'apres-midi. Le cardinal Feltin, tout
heureux, vient benir r1'cole et ce centre d'apostolat en ce quartier
populaire. Tout est neuf et dernier cri ; tout est a Ja joie dans
la clarti. De I'ancienne et v6tuste maison, totalement demolie
patr un bombardement nocturne du 22 avril 1944, on fete la
resurrection, en 4voquant le passe et les heures sombres. Une
modeste statuette en bronze de saint Vincent de Paul est le seul
reste et souvenir materiel de 1'ancienne demeure.
Clairs, tout en vitrages et baignds de lumiere, suivant la
technique moderne et les exigences actuelles, classes et dispensaire ont 6videmment requ un mobilier adapt6 : pupitres et
sieges en tubes d'acier. Les r6fectoires, salles pour travaux
menacers et cours de coupe sont logds dans un sous-sol Bvas4
afin d'utiliser pour les dtages au maximum la hauteur de 1'Fdiflce autorisee par les reglements d'urbanisme. Aux murs des
classes les indispensables tableaux noirs sont, au goit du jour.
en vert foned, etc...
Plus de six cents 416ves, rdparties en dix-sept classes, accourent non seulement du quartier, mais aussi de la banlieue
nord. Treize Seurs de Saint-Vincent de Paul sont aiddes par
plusieurs professeurs laiques.
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La paroisse Notre-Daine du Bon Conseil est justement fiUre
de cette magnifique ecole, toute pimpante, aupres d'un grandiose diept lui aussi flambant neuf), des autobus parisiens.
.e Cardinal Feltin, avant de benir les locaux, d6gage pour
tout l'auditoire. leions et grandeurs de l'enseignement chr6tien, et souligne l'importance d'une tele dducation : un trisor,
un viatique rayonnant pour I'existence entiere.
L'Association des Parents d'Eleves est 1l avec nombre de
ses menibres, spcialement epanouis, et malgr6 le dimanche,
tous les 0l\ves sont en classe et h leur place. a leur pupitre,
quand Mgr le Cardinal et sa suite parcourt et benit tous les etages et corridors. Apres ces heures, la vie et l'activit6 vont reprendre allegrement, suivant la devise, le refrain noblement rappele dans l'image-souvenir, distribuee a profusion en ce jour:
Pour Dieu... va !
Au devoir... avec joie !
Avant la btnediction cardinalice, M. le Cure, suivant le programme de la fete, rappelle le passe, et par quelques bribes d'histoire de la maison, montre au fond que rien de grand, ici comme
partout ne se fait sans sacrifice, ni obscurs devouements :
Eminence,
II est de regle dans les histoires merveilleuses, qu'au moitent d'une naissance. une bonne fee apparaisse au-dessus da
berceau du nouveau-an pour lui faire quelque cadeau d'importance. Nous ne croyons plus auz contes de fdes, mais nous savons observer, d travers les dvdnements, les attentions delicates
de la Providence.
Le 12 ddcembre 1948, dtait 6rigde la paroisse de Notre-Dame
du Bon-Conseil. Elle ne pouvait recevoir de plus beau prdsent
que celui que prisageait le geste de M. le Cure de Notre-Dame
de Cliynancourt, venant binir, huit jours auparavant, la premiere pierre de l'ddifice que le ministere de la Reconstruction
muettait en chantier.
Cinq anndes ont passe. L'espace livre aux demolisseurs apres
les douloureux bombardements de 1944 a repris vie. Aprbs deux
ans de travail, le Dispensaire et les bdtiments de la communautd dtaient mis en service. M. le Supdrieur gednral des Prdtres de la Mission pouvait cnfin poser la premiere pierre de
l'dcole que tout le quartier appelait de ses vwcu.'
Apres les vicissitudes inhdrentes d toute construction, cous
voyez aujourd'hui, Eminence, les Supdrieurs des Lazaristes et
des Filles de la Charitd. Les autoritds municipales, les representants du ministere, le clergd des paroisses voisines, les artisans
de cette reconstruction : architecte, entrepreneurs et leur personnel, les Scurs de 'Ecole, leurs dlUves anciennes et actuelles,
le Corps medical du Dispensaire et les parents de tous les en[ants, tous les amis de la Maison, vous entourer pour celebrcr
cette rCsurrection.
La presence de Votre Eminence est un pricieux encouragement pour tous, et tous tiennent t vous remercier d'avoir bien
roulu, malgrd les nombreuses obligations de vos charges diocesaines, nationales et internationales,binir en personne les locaux
de l'dtablissement et tous ceux qui s'y ddvouent dans une activitd quelconque.
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J'ai dit que nous celebrions une resurrection.L'Ecole SainteMarie nest pas une noucelle venue, elle a ddjd son histoire de
quelques longues annees. M. le President de l'Association des Parents d'Eleves va en quelques mots vous en siynaler les grands
traits.
, II y a pros de cent ans, en 1857, la Superieure generale des
Filles de la Charitd confiait a trois de ses Soeurs le livre des Regles de leur Institut avec cette dedicace : o Ce livre de nos RWgles
a tet donn6 a ma Swur Messier et ses deux compagnes allant
a former l'etablissement de Montmartre ,Seine). ,
a Ue maison se monta ; d'abord un Bureau de bienfaisance
pour ce village de Montmartre qui n'etait pas encore rattache
a Paris ; puis, une ecole, communale a l'epoque ; un dispensaire
vint s'y ajouter et les Sieurs, aux environs de 1880, ont lear
institution 9ducatrice et sociale rue Ordener et rue du MontCenis, face a l'actuelle mairie.
« 1880, annee de la laicisation, les Seurs de Saint-Vincentde-Paul sont chassdes de leur demeure ; on expulse les religieuses enseignantes et I'on detruit les emblemes du Christ. Que
faire ? Recommencer dans de nouvelles conditions ? Mais avec
quoi ? puisque tout a Wtd spoliO.
a C'est alors que des bienfaiteurs insignes, M. Borderel et
M. Multer, dont, aujourd'hui, nous sommes heureux de saluer
la mitmoire en la personne de Mime de Boysson, sa petite-fille,
prcsente dans cette salle. font I'acquisition du terrain sur lequel
nous sommes aujourd'huiet qui, a l'epoque, n'dtait qu'un terrain
vague, en face d'une ferme avee une mare, des canards et des
oies.
. En quelques mois, avec des matriaux de fortune, s'eleva
bient6t une grande bdtisse qui, certes, n'egalait pas celle-ci, mais
qui n'en fut pas moins, pour les Seurs, a la Maison a.
, En attendant que ce provisoire, qui devait darer soixantequatre ans, fit terminC, I'dcole n'avait pas capituld ; elle continuait son chemin. Dans une boutique a louer, la classe enfantine ; dans la salle a manger d'une dame amie, la classe du certificat ; les autres classes, Id oit on trouvait un petit refuge.
u Et en 1881, ce fut l'Mblouissement de l'installation dans
une maison bien pauvre, mais qui 6tait quand mime une ecole.
M.alhreursement, d cette inauguration-ld,il n'y eat pas de Cardinal de Paris pour la b'nir.
, Pendant un demi-siecle, cette ecole fit bonne et utile besoyne. vaillamment, en souriant, A la franqaise et a la montmartroise.
, Elle s'etait agrandie par un dispensaire et un orphelinat
et elle continua de prospirersous la direction vigilante de Saur
Decq. qui devait devenir, plus lard, Supdrieure y6nerale des
Filles de la Charit6 et Otre d4portte en Allemagne pour n'avoir
pas roulu dtnoncer une de ses Seurs qui avait grandement servi
la cause de la France.
, Puis vint la guerre ; septembre 1939 n'interrompit aucune activitd de la Maison, mais au contraire lui fournit une plus
large occasion de servir ; elle se donna A fond pour les soupes
populaires et la ddfense passive et arrivajusqu'd 1944 sans avoir
eu trop d souffrir des inquietudes du moment.
:, Mais les bombardements allies se multiplient ; la Maison,
situte entre la R.A.T.P. et la S.N.C.F., deux objectifs militaires,

ne pouvait manqucr d'etre touchoe el c'est le 22 acril i944 que,
an cours de cette nuit trayique, les bombes tombant de tou
c6tes, pulctriserent la Maison.
" Une quarantainede personnes, Salrs et enfants de I'orphelinat et employCs, etaient refugyies dans le sous-sol.
, Par un miracle certain, le mot est du prefet de la Seine
venu des le matin sur les lieux du sinistre, les quarante cn sortirent saines et sauces sans une Egratignure, sauf une Samr
lIgerement touche,. par un eclat de verre.
i Mais depuis cette nuit du 22 avril 1944, it ne restcra plus
de Championnet que cette vision aigu6 de la guerre : un terrain
bouleverse par les bombes, les caves dventrdes, des pans de mur
croulants, et, ta et 16, une herbe rare et grise sur les ruines.
C'est tout.
, Et cependant, cette chore Ecole vivait toujours.
, Au lendemain de ce bombardement, M. le chanoine Heriacle, paternel et compatissant, ouvrait a ses bonnes Seurs, comme
it se plaisait & dire, sa maison d'wuvres f6minines du 47, rue de
Montcalm. C'est la que s'tteindra, dans la paix du Seigneur, Saur
Decq, redevenue la Superieure de cette Maison qu'elle avait tant
ainme et dont elle n'aura pas cu la renaissance.
a Pendant pres de dix ans, Montcalm va abriter les Steurs
et les classes : six cents 6ltves y suivront leurs cours en attendant la resurrection de Championnet.
, Cette r~surrectton, Eminence, nous la vivons aujourd'hui.
c La rentrde d'octobre a pu s'effectuer dans les bdtiments
neufs et les enfants se sont installds dans des classes riantes,
meubldes avec gout.
, Cette wuvre menCe a bien et avec une perfection telle
qu'elle excite l'admiration, nous la devons aux efforts conjugues de tous ceux qui y ont contribue : que de remerciements
rous adresser,Messieurs, vous, les reprdsentantsdu ministere de.
la Reconstruction, chez lesquels nos Swurs ont rencontrd la plus
extreme bienveillance et la plus courtoise des patiences dans le
maquis souvent embrouill6 des formaliths administratives ;
c A vous, Monsieur le Directeur et Monsieur le Secretaire
gdndral de la Cooperative de Reconstruction cc La Renaissance
des Cloches .,, jamais fatiguds quand il s'agit d'cuvrer pour la
cause du Seigneur ;
<cA vous, Monsieur le Chargd d'affaires de la Communaut4,
qui eutes d mener a bien la delicate et 4pineuse affaire de remembrement de I'ilot sinistre ;
(( A vous, Monsieur de Marsac, architecte de cet ensemble
que tout le monde admire ;
« A vous, Messieurs les Experts et Entrepreneurs qui ont eu,
chacun en sa specialitd, tant de rude et bonne besogne d abattre ;
ccA tous les Ouvriers qui, du petit manruvre au spdcialiste
le plus qualifie, ont donnd d tous les yeux curieux attaches d
cette construction tant d'exemples de courage et d'endurance ;
c Et aussi d Monsieur l'abbd Injalbert. cure de Notre-Dame
de Clignancourt, qui dut subir la privation d'une maison d'cuvres qui lui aurait dtd si n6cessaire, mais qui, avec toute sa
comprdhension et sa gentillesse, continua pendant ce long exode
d'accorder genereusement I'hospitalite a cette Ecole reuaissante.
c Si, dans I'adversitd, on mesure les sentiments de ses amis,
jamais cette Ecole n'aurait pensd qu'ils itaient aussi nombreux
et aussi bons.
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, IIt manquait en tout ceci un fleuron a notre blauon. Dans
quelques instants, ii y sera mis, quand Votre Eminence Revdrendissime inaugurera officiellement cette Ecole Sainte-Marie,
renaissante de ses cendres, qui va poursuivre sa mission fducatrice dans un climat d'amour, de bonte et de charitd. ,
M. le Cure continue :
a Apres l'expos d'un passe aussi brillant, Votre Eminence
pcnsera aux fruits que nous pouvons attendre dans la nouvelle
installation.
, Le Dispensaire a augment6 proyressivement, pendant ces
deux annees, le nombre de ses activit6s. Actuellement, treize mddecins ou sp*cialistes donnent une quinzaine de consultations
dans la semaine. Cinq religieuses, aiddes de cinq infirmieres, se
consacrent au soin des malades dans le Dispensaire ou & domi-'
cile. Elles joignent i leur tdche ddji bien absorbante, la visite
des vieillards les plus abandonnds. Chaque jour, plus d'une centaine de personnes sont prdsentes pour recevoir les soins ndcessitis par leur santd.
, De son c6te, I'Ecole connait des son oucerture un succes
des plus encourageant. L'effectif s'dl&ve actuellement i six cent
quinze 4lIves. L'enseignement est distribu6 dans dix-sept classes
depuis le jardin d'enfants qui donne la premiere formation dunc centaine de benjamines, jusqu'au cours compldmentaire
fourni de quatre-vingt-dix-sept fillettes et cours commercial
groupant quatre-vingt-dix-huit jeunes filles.
. Pour donner i ce petit monde les degrds du savoir et les
ediments d'une solide formation morale et religieuse, sept religieuses et seize professeurs prodiguent les trdsors de leur science
et de leur devouement.
, Le recrutement d6borde largement le cadre de la paroisse
de Notre-Dame du Bon-Conseil. On vient de Notre-Dame de Cliynancourt, de Sainte-Hdlene, de Sainte-Genevieve des GrandesCarrieres et m-me de plusieurs localitis de banlieue. Pour faciliter les families, I'Ecole joint, i la distribution du pain intellectuel, celle du pain materiel et la cantine compte chaque midi
cent quatre-vingts rationnaires.
t Apres avoir recu votre b6n6diction, Eminence, les religieuses de cette communaut6 vont poursuivre avec plus d'ardeur
leurs differentes cruvres. Leur Maison sera un foyer rayonnant
animd par l'esprit de saint Vincent de Paul et elle prodiguera les
trisors de la Charit chritienne a toute la population, depuis le
nourrisson jusqu'au rieillard, pour que tous, plus heureux sur
cette terre, trouvent un jour le chemin du Pere de Lumiire.
30 novembre. - A Fort-Dauphin, la Mission catholique cdIbbre en ce jour, les Noces d'argent episcopales de Mgr Antoine
Sevat.
II y a quelques mois, la grave et illustre Revue des DeuxMorndes, en son numero du 15 mai 1953. p. 376, parmi les reconfortantes leqons de I'actualit6, soulignait le noble exemple et le
ddvouement de Mgr Sdvat. Simplement, sans commentaire aucun,
voici ce texte :
Dans l'Observateur Catholique, M. Paul Lesourd commente
en ces termes lanmoble decision de Mgr Scvat :
a II y a cinquante ans, partait pour les missions du ProcheOri"i.t, un religieux lazariste, le R.P. Sevat qui, plus tard, passait
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d Madagascar. Au bout de diz ans -

en 1928 -

ii decenait coad-

juteur du vicaire apostolique de Fort-Dauphin, auquel ii suc-

ctda en 1933.
Aujourd'hui, dge de soixante-quinze ans, et ne pouvant plus
exercer sa charge dpiscopale avec autant d'activiti que jadis, ii
a demandd au Saint-Siege de le relever de ses fonctions. C'est
I'dge de la retraite, l'dge auquel, generalement, on voit les fonctionnaires se retirer peniblement dans leur village natal, ou Ia
ville de leur choix.
Mgr Slvat ne I'a pas entendu ainsi. II a donne sa demission
d'cjque, mais ii a en mime temps sollieitd comme grdce de finir
ses jours, en soignant les lIpreux. II ne quitte pas Madagascar
et it met ses dernieres forces au service exclusif de ses ouailles
.tes plus malheureuses, les plus delaiss6es, vdritable rebut de'
I'humanitd.
Dans la lettre ou ii annoncait rdeemment d Mgr I'Eveque de
Moulins sa decision, Mgr Sevat ezultait de joie et s'ecriait :
u Dites, Monseigneur, soigner des 16preux..., mais peut-on rever
d'un plus bel avancement ? *
Cet exemple maunifique de ddvouement, de desinteressement et de zdle apostolique, mnrite d'dtre cite, propagd, donun
en exemple en un siecle oiu le matdrialisme envahit tout. A un
moment oit notre jeunesse a trop sourent devant les yeux tant
de bassesses, tant d'dyoisme, tant de combinaisons plus ou moins
louches, tant de perversitd, tant de devergondage Pt tant d'immoralitis, ii est rdconfortant, ii est juste, ii est tonifiant de.
mettre a l'honneur 1'hroisme de cet vedque missionnaire qui,
apuisd de fatigue par de tongues annees d'apostolat, choisit
comme recompense et comme repos de vivre dans la brousse, ci
I'6cart des hommes de bonne sante, au milieu des lipreux, pour
lear apporter un peu de joie et de reconfort moral, des consolations spirituelles et des soins matdriels.
Aujourd'hui, le 30 novembre ramine le vingt-cinquietne anniversaire du sacre de Mgr Sdvat (Annales. t. 93 (1928), p. 485 ;
t. 94 (1929), pp. 310-312). Eerites pour !a presse catholique de
Madagascar, ces quelques lignes de M. Engelvin, retracent a cerdmonie et la jubilation de Fort-Dauphin.
Vingt-einq ans d'dpiscopat, c'est deja assez rare en Europe,
mais bien plus dans les missions en pays tropical et, des lors,
merite d'dtre signald.
Mgr S6vat fut sacre Vicaire apostolique de Fort-Dauphin,
le 30 novembre 1928, a la Maison-Mere des Lazaristes, d Paris,
par Son Eminence le Cardinal Dubois, assist6 de NN. SS. de
Guebriant et Le Hunsec.
Rentri d Madagascar, ois it 4tait missionnaire depuis vingt
ans, Mgr Sevat se met rdsolument d Vl'wwre : visite annuelle du
Vicariat, ouverture de nouveaux postes de mission, constructions de toutes sortes, etc...
II introduit l'usage de l'automobile pour les missionnaires,
d'ailleurs imposd par les circonstances.
Son inalterable boant et son aimable physionomie I'ont fait
surnommer le v Saint Francois de Sales P de la Mission. Que
r'est-il en mdme temps un second Crdsus, pour dtablir son pauvre Vicariat dans la prosperitd ?
11 prit pour devise , Primus inter pares in Domino , :
Serviteur de Dieu parmi ses collaborateurs. 4 Servir ), n'est-c''
pas la part que le Divin Maitre reclamait pour lui-meme ? En
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Mission, le service garde un seas bien concret : remplacer en
son minist&re paroissial, soit un missionnaireen tournme, soit un
confrere malade. Mgr Sevat pourrait done redire le mot d'un
soldat mourant sur le champ de bataille : , On n'a jamais fini de
servir., Quoique eCdque, ii est serviteur, 4 Servus inter pares ).
L'attention de la haute administration de Madagascar a 0Jt
attirte par le mdrite acquis par Mgr Sevat et a tenu a lui manifester sa gratitude en le d6corant de la Ldgion d'Aonneur. M. le
tlaut-Commissaire de Madagascar, M. de Chevignd, lui remit
cette recompense d l'occasion des fetes qui se sont ddrouldes d
Fort-Dauphin, du 25 au 26 juillet 1948, pour commemorer la
fondation de Fort-Dauphin,et le premier essai de colonisation
d Madagascar en 1648.
Apr&s quarante-cinq ans de travail dans des conditions particulierement difficiles, et sous le poids de plus en plus sensible
de ses soixante-quinze ans, Mgr Stvat fit agrier par Rome ses
droits d la retraite, au debut de 1952.
Chacun connait la proverbiale lenteur qui est de reyle dans
tes bureaux romains. Monseigneur fut prid de continuer l'administration de son Vicariat jusqu'd ce que son successeur soit
disigne, sacrd et prdt d prendre la succession.
Mgr Fresnel, sacrd t Paris, le 4 juin 1953, n'arrivera d FortDauphin qu'en janvier 1954.
Avant que Mgr S&vat quitte Fort-Dauphin, oh it a passd
vingt-cinq ans, la population europdenne et malgache a voulu
lui manifester sa reconnaissance, sa sympathie, son affection.
Comme une fete demande d 4tre prdparde pour etre riussic, le
Pere Curd (NPre Hertz) et ses vicaires (Pares Bouche, Dupont,
Robson) se sont chargds de I'organisation de cette manifestation.
Des aides prdcieuses et devoudes les ont secondes : nos
Swurs, au ddvouement indpuisable, industrieuses comme des
abeilles, la population europeenne de la ville et les divers groupements de la paroisse.
Les 27 et 28 novembre, branle-bas des Jquipes pour rdtisser les alles, dresser une estrade, decorer la cathedrale a l'interieur et d l'exterieur, tendre un reseau de banderolles dans la
la Mission, etc.
maynifique alle d'araucarias qui donne acces
Le dimanche 29, tout le monde disposant de son temps, se
prtte admirablement aux premieres manifestations de la fete.
A 14 heures, le carillon appelle la population d la cathddrale pour le salut du Tres Saint-Sacrement.
Puis, trois pdtards sonores, dont les collines repercutent
I'6cho, convient la population a la manifestation qui va se ddrouter au rond-point spacieux, artistement amenage d l'entrde
de la Mission.
Sur l'estrade, prend place Monseigneur, en grande tenue,
escortd par le clerge paroissial (Peres Hertz, Bouchd, Robson,
Dupont), et les dtrangers ddsireux de profiter de l'occasion pour
manifester leur cordiale sympathie & Mgr Sdvat ; les Pres Engelvin, venu de Tuldar, Blanchard, revenu de France, et qui va
occu per le poste d'Ambovombe, de Fos du Rau, cure d'Arboasary.
Un coup de canon donne le signal des rejouissances : durant deux heures se ddroulent des scenes merveilleuses exdcuties par les groupes scolaires et paroissiaux qui rivalisent de
pittoresque, d'dldgance et de brio: garcons et filles des ecoles,
Croises et Cadettes. Scouts et Coeurs Vaillants, Jeunesse Catho-
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lique et Enfants de Marie, groupe paroissial, fanfare de la Mission, ouvriers employes aux travaux de la Mission et Vdzos emigres de TulCar.
C'est un rdgal pour les yeau et les oreilles de plus de deux
milliers de spectateurs, que le service d'ordre a de la peine 4
maintenir loin des octeurs.
Puis ciennent, compliments et offrandes, suivant L'usaye sacrd des Malyaches.
Enfin, Mgr Sevat se leve pour remercier, feliciter et benir
la foule qui se retire satisfaite et rdjouie, accompagnde d'un
dernier coup de canon. v Fan de bru : faisons du bruit , et le
, populo , se trimousse de satisfaction.
A six heures du soir, les notabilit6s de Fort-Dauphin ricnnent offrir leurs hcmnages d Monseigneur. Une trentaine de
messieurs, representant Administration, Banque, Commerce. Armee, Colonisation, expriment par leurs sourires et leurs poiyndes
de mains ce que M. I'Administrateur, Chef de District, traduit
en termes simples mais savoureux, qui plaisent d Myr Stcat, et
uuxquels ii repond avec la minme simplicitd, le mdme abandon,
le meme amour d'un p!re parlant a ses enfants. La coupe de
•-hampagne, accompaynde de biscuits et de la cigarette *Gauloise, met d I'unisson l'heureux jubilaire et ses trbs aimables
Fort-Dauphinois,qui ne le verront partir qu'avec regret, et qui
lui souhaitent une heureuse et longue retraite dans la solitude
relative de Farafanganaoit il se retirera en f erier 1954, aprcs
avoir passe la succession du Vicariat d Mgr Fresnel.
Lundi 30 novembre : Exultons et rdjouissons-nops en ce
jour que Dieu nous donne.
Jour d'action de grdces que Monseigneur adresse & Dieu at
cours de la messe pontificate et du sqlut du Trds Saint Sacrement.
En ce lundi, ce sont les chrdtiens de la campagne accourus
de Soanierano. Esalo, NosibW. Ifarantsa, Manambaro, Ranopiso,
Ivonjena, Mahatalaky. Tsiaroana. Farafara, Mahialambo, Tsiagnoria, qui viennent offrir leurs remerciements, leurs hominai.-'?
et leurs presents d Monseigneur. On constate que la cathldr.:/e
est bien trop petite pour recevoir tout le monde.
A 8 heures, un air enlevant de la fanfare annonee l'entrde
du cortege pontifical, qui se rend a l'autel, tandis que la chorun"
paroissiale chante le Benedictus de Gounod, a deux parties.
Monseigneur dit son dmotion et sa gratitude d ses enf its
en les remerciant de l'amour et de la reconnaissance qu'ils lui
thmoignent.
Apres la messe pontificate, Monseigneur, entourd du clergg
prend place sur l'estrade dressee au rond-point d t'entree de la
Mission, et les reprdsentants des chritientes ci-dessus denommdes, ddfilent pour adresser compliments, chants et offratnd s.
Les intermedes sont utilists par la fanfare qui ticnt 4 mnanifcster so vitalitd.
La benediction de Monseigneur d la foule prosternme met fin
aux fetes de ses Noces d'argent dpiscopales.
wItais le a Te Deum
Ce n'est pas encore le a Nune dimitis
laudamus , que la voix chaude de Mgr Scvat lance :•rrs le Sdjour du Pere Eternel.
10 dicembre. - Le Bulletin diocdsain de Bayonne de ce
jour, sous la plume de M. le chanoine Pierre Puchulu, mission-
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Ihaire diocesain & Pau, evoque en quelques traits les maisons des
Filles de la Charit6dans le diocese de Bayonne : lenHdaye, SaintJean-de-Luz, Biarritz. Orthez, Bayonne, Pan.
Ce voyage en zigzags nous fait rencontrer, dans des cadres
divers, et parmi les ondulations de la a blanche cornette , les
Filles de Monsieur Vincent.
Quand, le 30 juin 1951, plus de sept cent cinquante religieuses prirent part & Bayonne au Congrbs jubilaire, Servantes de
Marie. Filles de la Croix et Filles de la Charitd, dominaient dans
ret
e
immense champ de bid bruissant au soleil ,.Elles sont
d'ailleurs par le nombre de leurs membres les , Trois grandes n communautds au service du diocese. J'ai evoque ici-meme,
I'wuvre bienfaisante des deux premieres. Dans ces lignes, je
ioudrais, sons le regard de saint Vincent de Paul, saluer les
filles de sainte Louise de Marillac et les swurs de sainte Catherine Labouro.

De Pau i Hendaye, en passant par Orthez, Biarritz, SaintJean-de-Luz, soit dans six villes (il y avait jadis Navarrenx),
elles sont actuellement -- pour reprendre I'expression de la cdlbre Swur Rosalie - cent vingts , bornes , sur lesquelles tous
ceux qui sont fatigues ont le droit de d6poser leur fardeau ,,.
Fond6e le 29 novembre 1633, la Compagnie des Filles de la
(ChAitd envoya des a Soeurs grises ),- ainsi nommdes d l'6poque - a l'h6pital de Pau. Le contrat passd avec les conseillers
de la ville date du 16 novembre -cii. Les Scurs resterent i leur
poste pendant la Rdvolution. II en arriva mime plusieurs entre
1786 et 1790. Le pavilion LaherrBre (en 1898) et la maison de
conralescence de Noulivos (en 1918), furent annexes a l'gtablis,sem,nt. De plus, la cit6 oil les noms de Swur Fontaine et de
Siur Valette, sont particulierement en vendration, posside depuis 1851, l'h6pital psychiatrique de Saint-Luc, et depuis 1863,
I'Orphelinat agricole et, en ces deux autres lieux de charitd :
des Filles de la Charite. Nous les trouvons aussi, depuis octobre
185.4 - un centenaire aiceltbrer I'an prochain ! - a la Misdricorde, dont les Swurs, sans compter les activitis qu'elles out dans
leur maison : consultation des nourrissons, creche, orphelinat,
dispcnsaire, repas des vieillards, dcole technique avec section
menagire et professionnelle, cisitent les malheureux et sercent
l'enfance dans les patronages des paroisses de Saint-Martin,
Saint-Jacques, Notre-Dame et Billbre.
A Orthez, demandes et ddmarches multiples aboutirent, en
1771. a l'arrivee de trois Swurs qui prirent la direction d'un hos1picc c.istant depuis le xv* siecle. Aujourd'hui, elles sont une
douzaine pour assurer le bon fonctionnement d'un hpital d'une
soi.rantaine de lits, d'une maternitd, d'un dispensaire, d'un orphficlinat avec dcole primaire pour les plus jeunes, et enseigneiirnt professionnel pour les aindes, auxquelles viennent se joindre des externes en vue de la preparationd'un C.A.P. (Certificat
d'aptitudes professionnelles) de lingerie ou de broderie: Et parmi
les a'uvres de l'ext6rieur, citons : les visites des pauvres a domirile ainsi que des malades, les Ames Vaillantes, un groupe de
SL.ouise de Marillac ,.Enfin, la direction de l'ecole paroissiale
des filles cst assurde - depuis la rentrde de .5eptewbre 19.i3 ,paune Fille de la Charitd.
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A Bayonne, oif le souvenir de Steur Penicaut demeure trie
vif, les Filles de la Charit, rayonnent dans quatre maisons. Les
vowci & l'h6pital situe, en 1831, sur le territoire de Saint-Andrd,
d la rue Marengo ; transtfrd en 1868 au quartier Saint-Lion, oft
il est toujours. Depuis 1849, les Sceurs dirigeaient l'h6pital de
Saint-Sauveur, d Saint-Esprit, alors ddpartement des Landes. II
fut reuni d celui de Saint-Leon en 1868. Les voici d I'asile des
vieillards de camp de Prats, qui, fondd en 1837, occupe depuis
1847, les bdtiments actuels. - Les voici d la tate des services
de la Misericorde depuis 1857, centrale de bienfaisance groupant les foyers de la Jeune fille. du Jeune homme. du Vieillard,
le cours menager familial, le dispensaire, la goutte de lait, la
consultation prd-natale, et ddtachant des messagyres vers la misere d secourir, la maladie a soigner et les patronages, tel celui des fillettes a Saint-Esprit.
li'Orphelinat Recur,
Les voici - et a partir de 1872 abritant, en ce moment, une trentaine de garcons dans I'ancien
hospice.
L'installation d Biarritz date de 1886. La maison de l'avenue
Gramont comprend, entre autres wuvres, un orphelinat, et assure dans la ville des soins d'assistance sociale.
Dans I'histoire des Filles de la Charite, 4 Saint-Jean-deLuz, une ample moisson est a faire. Jugez plutdt par cette seule
enumniration : arriv6e en 1871 d l'hospice civil et militaire, ouverture d'un orphelinat pour fillettes en 1872, d'un ouvroir en
1884. d'une Acole maternelle cn 1885 (cddde en 1904 aux Filles
de la Croix) ; achat en 1893 d'une nouvelle maison et construction dans le pare d'un bdtiment l'actuel et prospere ouvroir) ;
amenagement d'un petit dispensaire,affilid en 1940 d la CroixRouge et agrandipar ses soins.
VWritable c Providence ,, tres heureusement plaede sous ce
vocable, la maison a encore dans la gamme de son action, les
consultations et soins gratuits pour indigents et bdbds, les visites mddicales scolaires, le contrsle medical de la Sdcurite sociale. ainsi que la marine avec radio pour les pecheurs et leurs
families ; les cours de secourisme, les soins at domicile, le centre
de collecte pour le laboratoire de la transfusion sanguine de
Biarritz. Et je ne parle pas de son concours pendant toute l'annee aux wvuvres paroissiales. et aux colonies de vacances qui,
pendant trois mois s'y succedent.
La creation d'Hendaye, qui remonte d 1933. rdpondait au
desir de recevoir les Smurs obligdes de fuir la Revolution espaynole et de venir en aide auz r6fugids. En 1947 a Saint-Vincent , est devenue une maison de repos et de convalescence pour
adolescentes (jusqu'd dix-huit ans), ce qui n'empeche pas une
religieuse de servir les pauvres et les enfants des divers quartiers.
Lorsque les ailes de la cornette largement dpploydes et la
robe bleue couverte d'un blane tablier, une Fille de Monsieur
Vincent se penche sur un poupon, sur un bon vieux, sur des malades, voire sur un lepreux ; - lorsque, le classique cabas sous
le bras, elle traverse les rues et monte les dtages ; - lorsque
maternelle et souriante, elle catechise les petits, protege les
jeunes et secourt les grands, y a-t-il sermon plus beau sur la
Charite ?
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Pour donner un tel enseiynement. qui ne voudrait devenir
un - confrere " de Saint-Vincent de Paul ; une it Dame de la
Charitd , ; une jeune (<Louise de Marillac , ou une Fille de la
Charitd ?
21 novembre 1953. - A Barcelone, apres avoir digneinent
travaill, s'eteint un zild missionnaire, M. Josd-Maria Perello ;
il etait nd le 19 mars 1875 A Llubi, dans F'lle de Majorque.
Comme la province de Barcelone ne fut constitude qu'en 1902,
Frere Perello fut admis au Sdminaire interne de Madrid le
20 juin 1894 ; il y prononca les vceux le 30 juin 1896. Lors de
ses etudes, il se montra laborieux et attentif, dcrivit notamment
de copieuses dissertations de philosophie et de theologie morale, reput 1'ordination sacerdotale le 14 septembre 1902.
Applique aux ceuvres des missions a Ldrida, a Barcelone,
Figueras, il s'y d6pensa toute sa vie. Tant qu'il jouit d'une sante
normale, sa plume ne resta pas inactive et courut alerte. II composa et prononca inlassablement sermons, retraites sacerdotales, panegyriques, confdrences, allocutions, etc... II ridigea i ce
titre plus de huit cents discours. Parmi eux furent spdcialement remarquds les pandgyriques de saint Francois et celui de
Raymond Lull, le docteur illumind (n6 & Palma vers 1235, mort
4 Bougie, Algdrie, 1315). Notons dgalement son discours sur
1'6veque de Gdrone, du xin* siecle, Guillaume de Cabanellas
(1225-1 24 novembre 1245), prononcd le 6 janvier 1929, lors des
fRtes du septieme centenaire en l'honneur des Cortes de Barcelone, qui, en 1228, ddciderent la reconquete de Majorque.
CaractBre entreprenant et de bouillonnante activitd. M. Perello ceuvra continuellement, rdalisant le souhait du proverbe
arabe qui exige que tout homme, avant de mourir, doit avoir
ou plant6 un arbre ou dcrit un livre.
Homme de savoir, le temperament chaud de M. Perello lui
menageait des convictions arrCtdes : d6feuseur ardent et passionne du probabilisme, fervent liturgiste, et minutieux observateur des rubriques, etc...
En latiniste averti, sa remarquable memoire lui permettait et de connaitre nombre de plantes et de les appeler en latin
par leur nom scientique international. Pour la meilleure connaissance de son lie natale, il commenga une histoire de 1'antique maison de la Mission 6 Palma de Majorque : elle reste
inachevee. Dans cette vdndrable demeure, lors de la guerre civile espagnole (1936-1939), le troisieme 6tage de la vieille rdsidence des missionnaires fut transformd en prison militaire et
M. Perello fut alors charg6 de 'aide spirituelle aux ddtenus. Ce
travail prdpara providentiellement sa nomination d'aum6nier
militaire chez les artilleurs. II constata alors l'ignorance de nombre de soldats qui n'ayant pas fait leur premiBre communion,
i;noraient tout du catdchisme ; certains n'dtaient mdme pas
baptisds. Pour ces soldats. M. Perello multiplia la distribution
de catdchismes, facilita les premieres communions, comme il
assura les exercices spirituels et des recollections aux aumbniers militaires. II leur parlait, et prechait inlassablement et
sans m6nager son temps et sa peine. Pour le service de I'aumdnerie, il y avait alors A Majorque penurie d'autels portatifs et
manque d'ornements pour le service divin. Aussit6t, le zBle inventif de M. Perello imagina et mit sur pied un module de manicnment facile, dOment agencd et pourvu du necessaire. Grace
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A lui; les aum6niers furent munis d'autels portatifs bien pratiques. Et ainsi, toujours anim6 d'un zele averti et infatigable,
M. Perello se d6pensa jusqu'au bout de ses forces, lorsque la
maladie le contraignit Aigagner l'infirmerie de Barcelone. II y
laisse le souvenir et les exemples d'un PrtLre de la Mission,
tout adonn6 aux oeuvres et A l'esprit de sa vocation. On ne peut
done oublier de mentionner ici le soin devou6 de son ministtre
aupras des Filles de la Charitd en ce archipel des Baleares.
15 dccembre. - A Tartas (Landes), en ce jour, out lieu les
obsbques de Sceur Cottin, longtemps Sup6rieure de la maison,
tante de nos deux confreres : Mgr Georges Deymier, arche\vque
de Nanchang, et de M. Joseph Devmier, Visiteur de Chine meridionale, actuellement prisonnier a Shanghai.
DIcedde le 12 d6cembre 1953, A quatre-vingt-onze ans d'age,
et soixante et onze de vocation, et de sdjour en cette maison de
Tartas, proche du Berceau de Saint-Vincent de Paul, Sceur
Cottin etait originaire de Notre-Dame de Lorette, par Saint-Michel-Lapujade (Gironde). Cette excellente Fille de la Charitt,
durant plus de soixante-dix ans, a prodigud ses bienfaits a toute
I'actuelle population tarusate, qui a grandi sous ses yeux, et son
attentif devouernent. Cela suffit A caractdriser les obseques de
Sceur Vincent, nom doublement symbolique. Cette vie de charite, on la trouve noblement rdsumde dans l'allocution de
M. Minvielle, senateur socialiste, maire de Tartas, et dans les
quelques mots de M. le chanoine Sintas, curd-doyen de Tartas.
Tous deux redisent la gratitude et les oeuvres admirables de cette
Fille de Monsieur Vincent.
Et d'abord M. Minvielle :
C'est avec beaucoup de peine que j'ai appris le decds de notre Mere Supdrieure Swur Vincent, attachee depuis tant d'ann'es
aux wuvres hospitaiibresde notre cite. Cette file incomparable
de notre terre, missionnaire incessante de la charitd, directrice
attentive et sutre du pratique et du spirituel, docile aux ordres
de la Providence, avait dtd rappelde parmi nous par le diesir
unanime de la population, passe I'dge ordinairede la retraite,et
je m'Wtais fait un impnrieux devoir de la conserver d notre veneration.
Fille de Saint-Vincent de Paul, qui done pouvait mieux
qu'elle se rdclamer d'un aussi illustre patron ? J'ai pens6 tout a
l'heure, en passant devant le Berceau, que saint Vincent eit
aimr la compter parmi celles qui furent ses premieres disciples
et l'aiderent d fonder sa congrdgation. Qui done, mieux qu'elle,
a appliqud sa , petite mdthode , ? Ni cris, ni gestes, an regard,
un sourire,des conseils, tout cela administrd au hasard,mais bien
d sa place, amical et dans l'ordre qu'il faut. Le perpetuel et grand
souci, pendant soixante-douze ans, d'aider L'homme, de lui accorder les particuliers secours que ndcessite sa misdrable condition, dtre la scur et la fille, et la mere aussi, de tous les pauvres et de tous les dishdrites, etre la fille de saint Vincent...
Avoir toutes les qualitds de la servante, mais de celle de la misericorde, dtre gaie, hardie aux plus humbles besognes... Corps
et dme d son euvre, meditant et priant, mais aussi travaillant...
Appliquant la regle de son maitre : ... t Que les pauvres soient

votre Office, vos Litanies... Pour eux, ldchez tout et, ce faisant,
vous quitterez Dieu pour Dieu... *
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11 existe au Palais du Luzemboury, une salle du Livre
d'Or, luxueux souvenir des fastes de Marie de Medicis. Mieux
qu'illeurs, j'y ai ressenti la grandeur de la tdche que Swur Vincent a accomplie parmi nous. Si l'une, contemporaine de saint
Vincent, ne nous laisse plus qu'une froide dvocation des siecles
passes, l'autre, par son teuvre de Fille de la CharitO, heritiere de
ce mieme sikcle, nous impose un souvenir autrement nmouvant
et autrement durable. Sa cornette conservera toujours sa forme
et sa blancheur ; en procession, escortant les cierges et les banniires, on bien claquant aux jeux des enfants, ou encore penchie sur ses malades, elle est I'insigne de sa magnifique vertu.
Ayant tout consommn
jusqu'au dernier sacrifice, detachde de
tout, libre et maitresse de vous-mem, autant que 'est celui qui
ne possede rien et ne s'appartientplus, vous etant ddcretde servante de la misbre humaine, je crais manquer de voix pour
vous rendre l'hommage que je voudrais, et je ne puis dire de
vous que ce que M. de Gondi disait de Monsieur Vincent : ,t Je
n'ai connu personne qui ait paru d'une si grande humilitd, d'un
si grand detachement et d'une si grande gendrositd de caur.
Que notre population garde en son ewur cotre souvenir
comme nous le garderons nous-minne.
Puis, M. Je clanoine Sintas :
C'taqit un beau spectacle que celui offert par la Communautd des Swurs et le personnel de l'hopital entonnant ensemble, hier au soir, avant la mise en bire de notre chore Steur
Vincent. le cantique ,< Au Ciel, au Ciel, an Ciel, j'irai la voir un
jour. n Aucun autre cantique, en un pareil moment, ne pouvait
mieux correspondre & ce qui fut la suprdme preoccupation de
notre defunte : aller voir an plus t6t sa chore Maman de Lorette et son seul ami : Jdsus.
Yous eussions tant ddsird garder vivante jusqu'd son centenaire, ceile qui avait dpuis6 toute la varidtd des jubilds, d'argent, d'or, de diamant et de platine. Mais elle ne rdvait que de
Jubild kternel. Car, depuis qu'elle se voyait privde de son dcole,
de sa congregation d'Enfants de Marie, de son patronage, de son
orphelinat, la terre ne lui dtait plus qu'une vallde d'exil, et nous
I'arons maintes fois entendue gymir. ( Quand done viendre:vous me chercher ? M'oublierez-vous toujours, je vois partir une
6 une mes enfants les plus chores, et moi, vous me laissez seule
sur cette terre, oit je n'ai plus que faire. ,
Jdsus a fini par dcouter la plainte et exaucer le ddsir de sa
fidele servante : samedi, d midi, dans la quatre-vingt-onziBme
annEe de son age, la soixante et onzieme annes de sa vie religieuse et de son sdjour parmi nous, elle a pris son envol vers le
Cief.
II nous plait d'imaginer qu'elle a did admise d'emblde au
sdjour du bonheur et de la gloire pour y recevoir la rdcompense
d'une vie de labeur, de sacrifice, de pri&re, de don total de soi &
Dicu et aux dmes.
Mais c'est la le secret de Dieu.
Peut-dtre son dme a-t-elle bien besoin, pour entrer dans le
sdjour ddfinitif du repos, de la lumidre et de la pair, de cette
Messe de Requiem, de cette absoute, de cette ultime pri&re, de
ses cnfants assembles ?
k
Aurions-nous le ceur de la lui refuser, cette pridre ?
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Mais ii faudrait avoir oublie tout le bien que notre chkre
Scur Vincent a fait d Tartas, et toute sa vie de ddvouement a
notre service.
Laissons au Bon Dieu le soin de la juger et de la retribuet
selon son mzrite. Qu'il nous suffise de rappeler les titres qu'ele
s'est acquis d notre gratitude et d notre priere.
Educatrice hors ligne : elle a, comme directrice de I'eole
publique des filles, comme directrice de I'dcole chretienne des
filles, et ensuite de l'orphelinat,instruit et form6 plusieurs .9glnrations d'enfants.
Les grandes liynes de sa pidagogie, le secret de sa rdussite,
les voici : asseoir l'education sur de solides convictions religieuses, sur la crainte filiale et I'amour de Dieu, I'nmulation
dans le sacrifice, la frdquentation des Sacrements, et cela sous
peine de bdtir sur le sable mouvant.
Faire le plus possible confiance d l'enfant, se comporter de
maniere a meriter sa confiance. Sc faire aimer de lui pour
n'avoir pas d sevir, ou le moins possible.
La grande punition, c'etait pour l'enfant, de se voir obliqg
d'acouer : j'ai fait de la peine i la Swur.
Une de ses anciennes eidves, actuellement bien malade, et
qui cut tant coulu prendre en meme temps qu'elle son depart
vers Ic Ciel, reconnatt ingenuement : c Elle etait pour mot, et
elle reste toujours ma seconde Maman ; il y avait parmi nous
de vrais petits diables, mais elle avait raison des natures les plus
rebelles. Apres une faute, I'enfant venait demander pardon et
elle se contentait de lui donner une petite tape sur la joue en
disant : Ma chere enfant, vous n'y reviendrez plus, n'est-ce pas?
Son action sur les jeunes filles : fut celle d'une animatrice
incomparable, d'une excitatrice de vocations. Qu'il suffise de dire
qu'en soixante-dix ans, elle a envoy6 de Tartas (orphelinatcompris) pas moins de trente-huit jeunes filles dans les diverses
Congregations religieuses, dont dix-huit chez les Filles de la
Charitd.
Et que d'excellentes m&res de famille n'a-t-elle pas formnes
de ces enfants de l'orphelinat, ramassdes parfois dans le ruisseau.
Au service des pauvres, des malades, des families : elle diait
pour tons la Seur. Celle d qui chacun se confiait. La confidente
attentive, comprehensive, de toutes les mnisres physiques et morales.
La conseillere dcoutee des families, des nmes en ddtresse.
Elle avait ses entrees partout. Partout avec elle, c'etait la lumiere, la consolation et la paix qui entraient.
Telle etait celle que nous venons de perdre, ou plut6t celle
qui ne nous quitte que pour servir avec plus d'efficacitM encore.
ChOre Sowur Vincent, quatre fois vous nous aves quittds pour
obeir a la volonte de vos Superieures ; quatre fois, satisfatt du
merite de votre ob6issance, Dieu vous a ramende d Tartas comme
a votre port d'attache.
Disormais, votre depouille mortelle reposera au milieu de
nous, dans cette terre oit manifestement Dieu a voulu qu'elle
attendit la Resurrection. Votre ine, elle, du haut du Ciel, protegera ses enfants de Tartas et achfvera l'wuvre magnifique
ebauchie sur la terre.
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19 decembre. - En Sorbonne, -.. Martimort, de Toulouse,
suutient sa thise de doctorat es lettres : le Gallicanisme de
Jossuet, apres avoir expos6 comme thlse complementaire :
Etublissement du tejcte de la Defensio declarationis Cleri gallicani de ecclesiastica potestate, 19 martii 1682 : principes d'une
rdition critique, entrevue de quelque 3.500 pages in-4" avec les
referenees aux ouvrages cites.
Au probleme ardu et complexe du gallieanisme de Bossuet.
M. Alartimort a consacrd plus de dix ans de labeurs, d'attention el de recherches pricibes. Les 794 pages drues de son travail, d'une redaction avisde, sc;utent, a 1'encontre des contro\'Lrses passionntes et febriles les sentiments de Bossuet sur
l'ETýlise, sur le gallicanisme a ce curieux confluent oit se rejoiyntat des doctrines d'origine fort diverse, professdes successiveement par des juristes ou des thioloyiens, des politiques ou des
philosophes. II n'y a pas un yallicanisme, mais des yallicanismues, rant sent diffdrentes les traditions des docleurs des dvdques, des magistrats, des rois... Suivie dans la vie de Bossuet, la
signitication de son gallicanisme a exig6 d'innombrables enqu0tes. Le resultat est ce copieux volume de pres de 800 pages, restl
longtemps sur le metier, et unauimement apprecid par le jury.
Successivement, durant cinq bonnes heures, les examinateurs
ecliangent vues et interrogations de detail on sur des points specialement delicats.
L'assistance, spbeialement nombreuse, souligne la sympathie pour le sujet et le thdsiste o a la voix toulousane et
chaude ,.
Nolons ici que Vincent de Paul regut Bossuet a SaintLazare, en mars 1652, pour sa retraite d'ordination avant la
prktrise, conferee le 16 mars 1652. Premiers contacts qui odlvrent et augurent des relations cordiales, bien connues de Bossuet et de Monsieur Vincent.
24-25 dicembre. - En cette veill6e de Noel nous avons,
cette annie, la psalmodie classique des deux premiers nocturnes. et le chant du troisieme. La grand'messe suit : elle est radiodiffusee. M. Houfflain, visiteur, est le celebrant de cette nuit.
.'assistance a litteralement envahi chceur, tribunes et bas-c6tes:
elle occupe les stalles. Les clercs, groupds dans le sanctuaire,
assurent les chants qui, portds sur les ondes, iront redire a des
inilliers d'auditeurs, a des malades ou isoles, 1'eternelle bonne
nou\elle de cette sainte nuit.
Soudain, la chapelle, toute illuminde, se volt, peu apr6s
1'6pitre, plongde dans l'obscurit6 : les plombs ont saute. Les
ala lueur de
chants, ndanmoins, continuent imperturbables,
quelques cierges. La soufflerie de l'orgue - branchde sur la
force - alimente toujours le jeu magistral de M. Gaston Litaize,
aveugle, professeur A l'Institution nationale des Jeunes Aveugles, et animateur des emissions religieuses de la radiodiffusion frangaise. - Devant I'accident technique, les dlectriciens se
demunent vivement. Promptement, grace aux indications avid 'electricitd, les fusibles sont
sees de frere Gourgues, chargd de
r6tablis au compteur central de la maison, situd au sous-sol.
La lumihre revient dans son aspect vingtieme sikcle, et renforce
ies quelques cierges tremblotants de la liturgie. Dans la hate
toutefois, on n'assure pas assez les plombs... et a nouveau. pour
quelques instants seulement, un second accident technique nous

-

3,.c6
-

repluo.e dans e uiir. Le nou\el accroc est vite repare.. tt l'office continue, tuujuurs radiodiffuse, disormais sans incident, ici
note ad

ntmemuoriam.

A I'E-angile. le Pere Pichard, qui a discretement co:.!i:neatn
et traduit au micro le seas des prieres et des ceremonic-. pour
ies iointains auditeurs, tire en quelques mots, pour nofus tous,
une le.-on de gneireux d-tachement en ce mysltre de No l.
Le Soucerain Pontife, dans son message de Noel, a ionguement precise ce matin tattitude de I'Eglise en face des probwmes techniques qui tourmentent ce monde en gestation. Cette
nuit. ddpqiuillons-nous, pendant quelques instants de tous ces
soucis, Trejardons aLec des yeuz d'enfants les personnages de la
creche, parlons du beuf et de Vdne. Car leur presence nous mnne
au ctur du mystare. Mais au fait, pourquoi sont-ils ld cescdeiu
animaux dont l'tcaunile ne parle pas ? Its oat itd mis pres de la
creche parce que l'un des plus grands prophites, Isaie, commence sa predication en i:oquant leur image.
Dieu dit : j'ai nourri des enfants, je les ai $levts et its se
sont recoltts contre moi. Le bceuf, lui, recopnait son proprietaire
et lunc la creche de son maitre ; mais mon peuple est depourcu
d'inteliytence et n'a point de connaissance. Vous avez abandiona
Dieu et cous cous etes retires en arriere. Oi vous frapperai-je
encore, dit Dieu, si vous continue: i vous rdvolter. De la plante
des pieds au somnitet de la tete, ii n'y a plus rien en vuas de
sain, tout n'est que blessures, meurtrissures. plaies vice.s qu
n'ont dte ni pansees, ni bandees, ni adoucies acec de l'huile.
Le beuf et Vane ne passent pas pour avoir une brillant, intelligence et cependant its oat cette connaissance obscure, mysterieuse, qui les conduit its'attacher i leur mattre, d rester
fidtees d celui qui les nourrit. Its ont 'inteUigence de la rie.
L'homwme, lui, peut dire non a Dieu, source de toute vie. Le
bteuf est symbole de mutisme. Dans le silence de notre cteur.
approchez-vous, ce soir, de I'enfant de la creche et reyarde;.
Avec un nouveau-nd, on n'engage pas une discussion. On le
Iontemple. Et nous avons tant d apprendre en regardant celui-ci.
,,Venez et voyez n, dira Jesus aux premiers disciples. Concaincus par ce qu'ils auront vu, ils le suivront fidelement ; mais tant
que I'Esprit de la Pentecate n'aura pas illumind leur intelligence
et ddlid leur langue, its seront assez embarrassds pour expliquer
ce qu'ils sentent et dire ce qu'ils croient.
Ce qui manque le plus d l'homme moderne d'un age technique, c'est ce respect des grdces mystdrieuses de la vie et la
soumission d ce mystere.
L'dvangile de cette messe de minuit commence & dessein
sur un mode solennel. a En ce temps lh parut un edit de CUsar
Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce recensement,
le premier, eut lieu pendant que Quirinus dtait gouverneur de
Syrie. Chacun devait asfaire inscrire dans son pays d'origine. ,
Saint Luc, d qui nous devons ce texte, en ecellent dcricain,
souligne par cet exorde un peu pompeux le caractdre modeste de
ce qui va suivre : cette famiUe d la recherche d'une grotte pour
preparer une naissance. Cdsar Auguste croyait fortifier lunitt
de son empire en ordonnant us rectsement de l'univers entier.
C'dtait sans doute le grand dvenement dont dtaient remplies les
conversations des voyageurs qui sillonnaient les routes de l'empire. Mais une addition de chiffres, que ce soit celle d'un recensement, on celle d'un vote, ne sufftt pas & faire L'union des
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thomi,,ts. Le principe d'uuitd de la crdation tout entivre utlLuit
'clhapper au recensement de Cesar-Auguste, car il sc trouutait

,.ttc nuit-id ddpose au milieu d'une manycoire, sur de la paille.
danl une (table. Cet enfant commencait une vie indestructible
qui scrait le fondement solide du seul rassemblement destine i
traicrser tous les sidcles. Apres avoir etd enseveli dans le tombeau, Jdsus ressuscitera le matin de Pdques pour continuer de
crire dans l'Eylise, dont nous cueillons toujours les fruits vicanits de saintetd. Par lui, tout a did cred, par lui la paix est
rtlablie et tout ce qui existe sur la terre et dans les cieux sera
reconcilid en lui. L'enfant qui nait a la vie. voilhI le seul evinement important dans le monde. tParce que le Christ est ressuscite .t parce que Dieu crde une dme immrortelle d chaque fois
que t'homme et la femme s'unissent pour donner la vie, l'enfant
est l seul ouvrage de l'homme et de le femme qui ne perira
jamntis.
T'uutes ces oeuvres auxquelles rous acez apporlt tout votre
soin, tous ces travaux auxquels vous ave: consacrL la plus grande
parlie de votre vie, les meubles qui cous entourent, cette mtuisoni
qui nous est chere, ces souvenirs dont vous n'aimeriez pas dire
separCs, sont voues un jour on Iautre d la destruction. Le ciel
et la terre passeront ; mais cet enfant que vous avez procrei
acer Dieu, votre enfant, une fois posd dans I'existence, ne pourra
jamnis en etre rayd. C'est t une 4ternitd de saintetd que vous
deccz le conduire. Regardez ce soir dans la creche, Marie et Joseph, its ont peu parle, eux aussi ; mais its out en au supreme
deyre cette intelligence de la vie el cette soumission respectueuse t son myst&re. *,Marie eonservait toutes ces choses dans
SOil Cu'ir. ))

Vous passez souvent o cdtd des vdtres sans les voir ; mais
cotre existence agitie trouve en ce moment dans la nuit enveloppantte un moment de recueillement. Voyez tous les personnages de la creche : ils regardent et its se taisent. Pourquoi ne
profiteriez-vous pas de la grdee de Noel pour regarder vous aussi
un pcu longuement les vdtres et j'entends de ce regard profond
et muct qui est une prise en charge de leur fardeau. Car aimer,
c'est acant tout comprendre, juger juste, et agir pour le bien
dans le silence. N'est-ce pas cette suprdme distinction d la fois
humaine et divine que tous les personnages de la creche nous
offrent en spectacle ? Que Dieu nous accorde cette intelligence
de la rie. Amen.
Cette intelligence de la vie, ce sens de la vie clhrdtieune,
les nombreux communiants de cette fete le veulent davantage
posseder. Leur presence ne peut faire perdre de vue ces Communiants lointains qui, k I'audition, par le cceur et la priere,

sont unis a cette joie simple et r6coafortante de Noel. Le monde

entier clebre la naissance de Jesus, h cette heure, en toute
langue et en toute latitude. Et, moderne diffusion angdlique,
une bonne centaine de postes de radiodiffusion transmettent
dans les airs la bonne nouvelle : Noel, Emmanuel, Dieu avec
nous, Noil.
A Mont-sous-es-Cdtes, proche Verdun,
30 decembre. meurt notre confrire Pierre Estampe. Tout en 4tant professeur
au Grand Sdminaire, il assurait avec zble et succbs, le ministere
dans cette modeste paroisse et ses annexes, Bonz6e, Mesnil et
ViUers. Fatigue et vieillissant depuis quelques mois, il n'dtait
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pas honm e a s'arreter pour si peu. L'estime gdnerale. .'alectioa
reconnaissante se traduisirent dans la presence exceptionnelle
de huit cents personnes accourues B ses obseques, le 2 janvier
1954. dans cette eglise ineusienne et ce cimetiere canipagnard.
ou il repose desormais. C'est ce que traduisaient aussi lors des
obseques, le ceur et la parole de Mgr Petit, eveque de Verdun :
...Aceyroinuais authenlique, doud d'un solide bon sens et d'un bel
equilibre en tout, cc Pretre de la Mission, formd a l'dcole de saint
Vincent, cct ap6tre riche de toutes ses expdriences succtssices,
restait un humble, un modeste, alors qu'il lui eat dtd facile de
faire briller ses qualitds d'esprit et ses dons oratoires. Apr s
acoir ctd en Chine un missionnaire ardent, it fut au Grand Sdnminaire, pendant un quart de sidcle, un professeur qualifie, un
directeur trds sage et depuis six ans un dconome devout, d'ue
serviabilitd quasi Idgendaire.
A cous, chers paroissiens, it apparut surtout commne un vrai
pretrc, exemplaire par ses vertus antiques ; comnme un berger
donnd, ce qui s'appelle donnd a ses brebis ; berger au c~ut
large et bon, a In parole affable, meme quand elle s'ayreinentait
d'une goutte de causticitd ; berger t l'vil vigilant, au ton ferme
quand ii le fallait (mais ii ne fut jamais dur que pour luimitne) ; avec cela, conseiller dcoutd des consciences et des families ; zdid pour votre bien et pour la gloire de Notre-Dame ;
n'oubliant jamais, cependant, nos sdminaires et leurs besoins.
C'cst tous ces mdrites et tous ceux que le bon Dieu connait
nieux que moi, que le jubild du 21 octobre dernier, a Verdun,
toulut exalter, pour la satisfaction de nos cwurs reconnai,,'sants
et aussi pour l'ddification de nos futurs prdtres, car les plus
belles classes du Pere Estampe, et les plus fortes lecons qu'il
laisse i ses dlivee d'aujourd'hui et d'hier, c'est bien l'exremple
de sa vie et de sa mort.
...Le bon Pere Estampe ne se fit pas d'illusions : les compliments si sinceres qu'ils fussent ne le griserent pas. II savait
bien que son heure approchait, et il le disait avec sa di.'crete
bonhomie, qui fut un de ses traits les plus aimables. Oui, ce
sage qui avait si soucent parld de la mort aux autres, pensait ai
la sienne. Quand elle se prdsenta, sournoise, impitoyable, il arcueillit avec son calme et sa simplicitd de toujours.
Privd de la parole, mais non de sa luciditd ii fit coimprendre qu'il dtait conscient de 'absolution et de 1'extrdme-onction
qui lui itaient donndes comme grdce suprdme tout droit venue
du ceur de Jdsus-pretre,qu'il avait servi avec une fiddlite inddfectible. Et ii s'endormit bientdt dans la paix du Seigneur, plus
soucieux, semble-t-il, de ne causer d'embarras a personne. que
de prononcer quelqu'une de ces paroles sublimes qu'on imprime
ensuite sur les images fundraires.
Cette mort sans phrases a une grandeur et une dloquence
qui renforcent singulibrement, nos frBres, les bons conseils et
les paternels avertissements que votre curd vous a prodigues
pendant vingt-cinq ans dans cette dglise ; avec quel ddcouement, quel oubli de soi, quel sens pastoral, vous le sacez mi,'u
que personne.
Le Pdre Estampe dtait curd dans l'dme. Et l'unanimitd de
vos regrets, les ddmarches entreprises par vous depuis trois jours
pour garder ce pasteur moddle au milieu de ses enfants vos propres defunts, votre pieux empressement d cette cdrdmonie des
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funcrailles, oui, ces marques d'une affection entre toutes sainte
et siynificative, valent les meilleurs pandgyriques du monde.
...Tres cher et trWs regreti~ PNre, qui 6tes entrd dans la vie
qui ne finira pas, apres soixante-dix ans de pilerisaye terrestre,
cinquante ans de vocation, vingt-cinq ans de devouement au
Grand Seminaire de Verdun, vinyt ans d'heureux apostolat dans
les poiroisses du Mont, de Bonzee, de Mesnil et de Villers, au revoir, oui, au revoir : il fera bon nous retroucer un jour chez
le bon Dieu. Ainsi soit-il.
A ces paroles de Monseigneur l'6veque de Verdun, qui rdsumient et caractdrisent si deiicatement les vertus, la physionomie morale de notre confrere, ajoutons que Pierre Estampe,
naquit le 31 juillet 1883, au hameau du Roc, commune de Brommat Aveyron), canton de Mur-en-Barrez (patrie du cardinal
Verdier). Aprbs avoir poursuivi ses 6tudes secondaires a I'dcole
apostolique de Lyon, il fut admis h Paris au Sdminaire interne
le 21 septembre 1903, 6mit ses vceux le 6 octobre 1907, et recut
la pritrise le 5 juin 1909 des mains de Mgr Raoul de Courmont,
ev\que titulaire de Bodon. Place en Chine, M. Estampe arrivait
i Slianghai le 17 septembre 1909, et fut envoy6 comme missionnaire au Kiangsi oriental (Yukiang). Rentrd en France, le 16 juin
1928. ii rejoignit son second poste : Grand s6minaire de Verdun.
C'est !i qu'i! se d6pensa et se donna jusqu'au bout.
l" janvier 1954. - En ce premier jour de l'an nouveau.
IM.Eylcr, directeur du Seminaire interne, chante la grand'messe.
Et te soir, apres visites, voeux et souhaits, la lecture de la
Circulaire, en sa premiere partie, nous rappelle la pratique et
l'observance des Saintes R6gles - prdcieux tr6sor que nous a
legue la plume de saint Vincent. Sauf quatre ou cinq points
de detail, elles sont toujours de saison, et suivront les Constitutions qui, au cours des prochains nmois, vont 4tre entre les
mains de tous.
Aprbs ces exhortations la deuxieme partie de la Circulaire annuelle fournit, pour les Annales, quelques nouvelles d'intir.'t gendral. Voici ce rapide tour d'horizon 1953.
Et maintenant, messieurs et mes bien chers freres, faisons
le tour habituel des Provinces de la Compagnie. C'est pour rous
un bcsoin de savoir les joies et les tristesses de vos freres en
la charitd rend tout commun d ceux qui s'aisaint Vincent ; car
ment. Joies et tr 7stesses nous seront egalement un motif de rendre irdce & Dieu, qui fait concourir les unes et les autres au
bien dre ses elus.
Dpuis longtemps deja nous etions dans l'impossibilite de
dontcr satisfaction d ceux qui nous demandaient des exemplaires de nos divers livres de communautd : Regles des Offices, Directoires, Collection des Decrets, Recueil des Privilbges. L'ddition en itait ppuisde ; et avant de les faire rdimprimer it fallait,
de toute ndcessitl, attendre I'approbation de nos Constitutions
pour procdder d un travail de rdvision qui les harmoniserait
avec elles. Ce travail a td confi 3a I'excellent canoniste qu'est
M. Cocchi. Ayant ddmissionn6 de sa charge de Visiteur de Turin, it dispose de tout-son temps pour cette (euvre de longue haleine, et le travail est ddja bien avanc. Tous ces livres ainsi
rdvisis pourront dtre soumis a l'approbation de la prochaine
Assemnble eqdnrale.
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11. AatdA Saint-Siege,, nous arons fait appelt
-rita
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ri• itob.tl. II -tait auparacant Visiteur de la Province d'Aqui•?.inr. Meis les Provinces de France ont ite l'objet d'une reorga-

n;,.tun qjui atait pour but de les rendre plus autonoun-s et de
r. Elles etaient as nombre de quatre. 11 W'I
;:., or.,~ -r -ur
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: la Province de Paris et la Pro.ince de

Li M-aion-Mere a vu s'operer aussi, dans son organization,
an .hangtJmcrtt. Elle aura i sa tUte un Supkrieur propretttent dit,
.-.
us la dependance imamediate de qui seront tous les cuifrrer
q,'j f(ot partie du personnel de la Maison-MJre. Entr'autr,' arantages de ,r-tte di-.sposition, il y aura celui de liberer le Suprieur
yen-rai de laches qui sont normalement celUes d'un visiteur oN
dt'ui

upL•rir'ur local, et de lui la.ser

ainsi plus de temps porW

Ies affaires de l'enseable de la Comyagnie. Le premier titulaire
de c- pio.stc de superieur de la Maison-Mere est M. Bizart, jusjqu''i .uperieur du Grand Seminaire d'Evreex ; et M. Bergeret
di, , ,nit .sot assistant.

J'ai pu enfin, arcompagne de M. Dulau, Secretaire gy;nral,
Si.-ler nos confreres de la Province d'Allemagne et passer troit
dans leur pays. La dernikre guerre mondiale le. avait
.(main,'ttl
l,•n prwouci,-s. Acec la grace de Dieu, sous la direction de
31. Jean-Baptiste Meyer, son jeune et actif risileur. la Pr-,cidce
d AlW-nmane se relete de [aon bien consolante. J'ai te h, ureuz
diecoir dans son Ecole apostolique de Niederpruim de norabreux
.*I!ees qui recoirent une formation intellectuelle et morale tres
,ijnef'. De Ml, nous soutmes passes d Treves oil six seminaristes

Ift neuf tudiants assareront la releve, en attendant que l:. cont,inents plus noiLbreux venus de Niederpriin pernmelttent de
'on.slider les wruvres existantes et de les amplifier. Le traiail
Si nimianuera pas aux ouvriers de demain. Mgr Odendahl, notre

coritfrer, eveque de Limon, appelle de tous ses veux la ir~nue
de mtissionnaires qui ciendront en aide i leurs ainds. Un autre
sujet de consolation pour la Province d'Allemagne est loui:erture rdcente d'un Seminaire interne a Costa-Rica. Celte date
,ritiptera dans I'histoire de la Province. Dieu veuille qu'un jrand
nombre de jeunes gens de ce pays se laissent attirer par la belle
vocation des Pretres de la Mission !
Avant de yagner 'AllUemagne, nous avions 6galement passe
trois semaines en Autriche. Les confreres de cette Pro'iivrc
ii'acaient incitk i celbrer avec euz le centenaire de sa fondation. Its ont fait intprimer a cette occasion un petit volume tres
iWtressant qui raconte l'histoire de la Province, en ce preiier
.siclede son existence. Tres florissante avant la premiere querre
mondiale, la Province d'Autriche avait du etre scindee en plusteurs provinces ou vice-provinces, a la suite du demembremennt
de I'empire austro-hongrois. Ainsi rduite, elle a OtM, de ilus,
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darcitent eproucee par la derniere yuerre : perle dc saujts. duint
pluticsurs cictimes des boibardemntels aericus,et duoiiiaytes matdriels considerables. Elle se relvc peu a peu. A la petit,, Ecole
apOstolique de Vienne est venue s'en ajouter, coili trois ans, d
Ec-enberg, une seconde ddjd plus florissante. .Mais ii n'y avait
qtue deux clercs au Seminaire interne, et la Province n'acait pas
d'etudiants, quand nous sommes passes i Graz. Comment s, Iera
!a soudure pendant les six ou sept ans qui vont venir ? M3. ltornstorl'er, risiteur de la Province d'Autriche, serait bien reconnaissawt aux provinces plus riches en personnel qui voudraient bien
lui preter quelques confreres pour un certain nombre d'annees.
.ihis sans se laisser abattre par cette situation prtoccupante, il
se ddvoue avec un courage inlassable et souriant au bien spirituel de ses confreres et des Filles de la Charitd de la Province

de Graz . Dieu venille b6nir ses efforts et repondre a sa con-

fiance !
La Province de Belgique poursuit ses tracaux dans la merepalrie et au Congo beige. L'essor du catholicisme dans ce dernier pays vient d'etre soulignd par l'accord receimnent signd entre Ie youvernement et le Saint-Siege. La hierarchie redtiliere
est institude au Congo beige, et de serieux acantages sont assures aux missionnaires. On ne peut que se rejouir et remtercier
Dictu de cette collaboration apportee par les pouvoirs publics
,
'etu cre d'evanydlisation.
Prononcer le nom de Madrid, c'est, duans la Conpagnie, dr,quer l'image d'une de ses plus florissantes Provinces. Le ret ru-

'Itment y est toujours aussi abondant. Des maintenant 'es nmissiotnaires sont assez nombreux pour que la Province puisse assurer la prddication d'une mission generate dans les plus grandes villes de la peninsule. C'est ainsi que plus de trois cents
misisionnaires (dont quelques-uns, il est vrai, appartenaiem &dla
i Herimand'ad misionera ,) ont dvangdlise la grande cite industriclle de Bilbao, et y ont fait d'excellent travail. Cet accroisseuent rdgulier de son effectif permettra aussi d la Province de
Madrid de rdpondre. encore mieux que par le passe, ta Iappet
des provinces et vice-provinces qui ddpendent encore d'elle pour
lear personnel. D'autant que certaines voient s'ouvrir devant
clles de vastes perspectives. C'est ainsi qu'il est question de rattach'r au diocese de Cuttack. dans l'lnde, des regions qui accroitraicnt de trois ou quatre millions d'dines sa population actuelle.
Otn rnmprend que son dceque, notre confrere Mgr Pablo Tobar,
souhaite Vlenvoi dans son diocese de nomnbreux mnissionnaires.
Voild dejd cinquante ans que la Province de Madrid a donne
ijaissance a celle de Barcelone. Cette date a 0td cedibrde acc une
reconnaissance par les confreres de cette province. Dans
joyct'e.
Ia cice-Province du Honduras. qui dPpend de la Province de
Barcclone. M. Antonio Capdevila a dte promu Vicaire apostolique de San Parro Sula. El pour mieux affirmer son attachemtent ý la S~.7c.pjnie. ii a voulu 4tre sacrd le jour de la fete de
saiait Vincent. Le Siminaire de Tegucigalpa, capitale du Hlonduconfie aux confreres. C'est une nouvelle preuve de
ras. (a it
restime qu'ils ont su miriter dans ce pays.
La Province de Hollande continue de venir gednreusemnent
en aide aux provinces qui souffrent de la disette de personnel.
Elle a fete solennellement, en juillet dernier, le jubile episcopal
l'un ritlran de Chine, Mgr Lebouille. Dans sa vice-Province du
Bresil. lie rient de faire une lourde perte par le deces du cice-
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visiteur, M. Rijntjes, dg6 seulement de cinquante-cing ans, et
qui n'dtait en charge que depuis deux ans. La douloureuse maladie a laquelle a succonmbe ce cher confrere a mis dans tout son
jour la beauti de son dime. II n'a pas voulu qu'on adoucit ses
terribles souffrances, afin de mieux ressembler au Sauceur crucifid, et ii les a offertes pour le bien de la petite Conipayie.
Comment d notre regret d'avoir perdu primaturdmenj un si bon
ouvrier ne se m,;lerait pas une douce joie d la pensde que nous
avons pros de Dieu un tel intercesseur ? Nos confreres hollandais continuent de vaquer en paix d leurs wuvres d'Indonusie.
Le Vicariat apostolique de Surabaja compte un grand nimnbre
de Chinois ; et le Vice-Visiteur accueillerait volontiers pour
I'aider a les edanygliser des confrires qui ont dit quilt'r la
Chine. Mais I'dge ou l'Itat de sante de la plupart de ceu.r-ci ne
lhur permettent plus d'affronter les fatigues de la vie de missionnaire. A Surabaja, on construit un S6minaire. C'est l'acheminenment vers la constitution d'un clerqg indigene, & qui les
pionniers de I'apostolat seront heureux de confier les dcstindes
de leur Eglise, quand it sera en mesure de prendre la succession.
Je veux grouper ici ce qui concerne les quatre Provinces de
Hongrie. de Pologne, de Slovaquie et de Yougoslavie. La commiuvnautd dans une douloureuse epreuve les unit. Nos confrdres, ut
des degr6s divers, y souffrent persecution pour la justice. Beaucoup sont dispersis. Dans tel de ces pays toutes les maisons de'
la Congregation ont td ferinees. Peu de nouvelles rdussissent A
franchir le rideau de fer et it serait 'mprudent de vous donner
telles quelles celles qui ont pu nous parvenir. Dans une de ces
provinces, tous les confr&res sont assujettis aux travaux fore.s,
dans les mines ou les usines. Des Otudiants ayant voulu profiter de quelques heures de repos entre les temps de travail pour
dtudier la thdologie, la police les a surpris ; et pour ce ddlit ils
out dt6 envoyds dans des camps de concentration. Ces quelques
details suffisent a nous donner une id6e des souffrances physiques et morales de nos chers confreres. Leur souvenir devrait
nous obsdder et provoquer dans nos emurs une pridre incessante
pour que Dieu les soutienne dans une telle epreuve : a Pro afflictis et captivis ; libera eos, Deus, ex omnibus tribulationibus
suis , ; voitl une excellente oraison jaculatoire d nous rendrc
familibre.
Les Puvres de nos confreres d'Irlande prospirent-tfujour.s,
notamment dans le domaine de t'enseignement oit leuiiompetence et leur ddvouement sont tr&s apprecids de I'dpiscopat. Sonhaitons que son recrutement permettei
cette province non seulement de maintenir ses etablissements en Europe, mais de porter I'Evangile aux nations paiennes, a l'ezemple du gloricux patron de l'lrlande, saint Patrick.
A Rome et dans la province romaine les travaux de nos missionnaires continuent, dans la ligne de leurs grands deranriers.
Mais ici aussi on souhaiterait un plus grand nombre de vocations pour 4tre en mesure de r6pondre & tous les appels.
A Turin, M. Cocchi a fini par obtenir d'etre d6chargd de sa
fonction de visiteur. Mais ce n'a pas Wtd pour prendre une retraite que mdriteraient de longues anndes d'enseignement et dr
travaux apostoliques. I'ai ddjd dit qu'il a bien voulu accepter
de rdviser nos livres de Communaut, et les mettre en harmoni,
avec le Code de droit canon et nos Constitutions reemment op-
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proucees. A cette tdche iisadonne acec une puissance de tracail
qui nous emerveille, et dont je lui suis tris reconnaissant. Pendant les six ans qu'il a dt6 visiteur, M. Cocchi a donnd un remarquable essor a la Province de Turin. Quatre nouvelles maisons ont ~te fondees, dont une deuxieme Ecole apostolique.
11.T•asso, que nous avons choisi pour succider au Visiteur dd?nissionnaire, saura maintenir et accroitre encore cette prospdritd.
.V. Lapalorcia, visiteur de Naples, est alld tout recemment
aux Elats-Unis pour faire la visite de la aison de sa province
qui se trouve d Baltimore. L'dvdque de Burlington l'a pressi de
lui donner des missionnaires pour travailler au bien spirituel
des Italiens disperses dans son diocese et M. Lapalorcia pourra,
sans doute. lui donner satisfaction.
Pendant ces dernimres ann6es, 4 cause de la penurie de son
personnel, la province de Portugal avait confid a celle de Madrid
la formation de ses sdminaristes. Ce ne poucait dtre qu'une solution provisoire. M. Sebastien Mend&s, visiteur de Portugal, fait
construire en ce moment d Mafra une maison qui abritera les
srminiaristes de sa province. Souhaitons d ce jeune s6minaire de
se recruter abondamment pour fournir les missionnaires voults
au P6rtugal et au Mozambique oit les maisons de la Congrdgation sont deja presque aussi nombreuses que dans la MerePatrie.
La province de Turquie aurail grand besoin de renfort pour
assurer la releve de missionnaires d qui I'dge ou les infirmitds
rendent accublant le travail qu'ils continuent d assumer. Ce m'est
une vive peine de ne pouvoir donner ce renfort au cher M. Picard. Espdrons que des ordinations sacerdotales plus nombreuses nous permettront, dans quelque temps, de venir enfin I son
aide.
La mission de Chine est toujours sous le pressoir. Durant
I'dte dernier on avait cru percevoir quelques siynes d'un ralentissement dans la persecution. Le bruit avait mdme couru d'une
amnistie possible pour les prisonniers a l'occasion de la fete
nationale (t1" octobre). Ce n'dtait qu'une illusion : la guerre continue, implacable. M. Jereb, de Kanchow, et M. Jean Herrijgers.
adiniistrdteur apostolique de Yunypiynfu, ont etd eux aussi
expulsis de Chine. II n'y reste done plus commne confreres dtranyers que les prisonniers. Ce sont : dans le Nord, MM. Tichit et
Huysmans, d P6kin, et M. Hermans. d Tientsin; dans le Sud,
MM. Deymier, Prost et Lassus, 4 Shanghai, Mgr Defebvre et
M. Colrcuff, d Ning-Po. On n'est pas fixd sur le sort de MM. Delafosse et Brossard, dgalement de Ning-Po. Mais le fait que ce
dernier avait annonce son arrivde d Hong-Kong pour le debut de
septembre, et n'y est pas encore, laisse supposer qu'il a dte arritd
lui aussi. Quant d nos confr&res chinois, on sait, d'apres les donndes ddja anciennes, que dix d'entre eux sont prisonniers dans
la Province du Nord. On est sans nouvelles pour celle du Sud, a
l'exLeption de Nan-Tchang, oi deux missionnaires sonl en prison, avec Mgr Joseph Chow. C'est ( 1'Eglise du silence >. Silence
anyoissant quand on pense que ces chers confreres sont en prdsence de cette alternative tragique : ralliement da 'Eglise nationale, domestiqude et schismatique, ou menace de la prison, du
camp retranchd ou des travaux forces. Ils souffrent de la pauvretd, du froid et de la faim, et nous sommes dans I'impossibilitd
absolue de venir d leur secours. Dieu seul, par sa grdce, peut
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upporter quelque allegement itcette detresse physique et in,rule. Demandons-le-lui acec instance !
En Iran, t la priere du Saint-Siege, nos confreres rcItl ,,ssayer de faire recicre un Petit Seminaire pour la formation du
cleryg indiygne. I'uissen-t-ils procurer a cette chrtlient6 cithldeenne si synmpathique les pretres de sa race dont elle a besoii '
A Tdehran, le College connait toujours la mdme faveur. Nos confreres out accueilli arec joie le nouvel Internonce Mgr Forni,
qui fit preuce de tant de bienveillance pour notre Conyriyctim.
tandis qu'il dtait attache d la Nonciature de Paris.
Dans la province du Levant, ie ceumsouligner les soirxate
ans de sacerdoce de M. Alouan, confrere libanais.Inlassablemin.t,
pendant ces soixante annees, it a mis ses ressources d'esprit ct
de cueur au service des fiddles dans les missions, et du clerg#
dans la predication de retraites sacerdotales, sans parler des
nombreux oucrayes en arabe qui ont si heureusement prolonrge
son activit immediate. Puisse-t-il avoir de nombreut iitilateurs parmi les jeunes qui sortent de 'Ecole apostolique d&
Furn-el-Chebak !
Nos confreres travaillaient depuis trois ans t la formlation
de snminaristes du rite copte-catholique d Tantah, en Egyptc.
lUs se sont transportis, d la rentree derniere, d Meadi, dans la
banlieue du Caire, ou la Sacree Congregationde 'Orientale a fait
bdtir un magnifique seminaire dont j'aais vu les travaux en
tours, en decembre 1952. A Tantah, its avaient des collaboraIours. Ils ont seuls la direction du sdminaire de Meadi. Dieu
reuille que la prosperitJ de l'Ecole de Furn-et-Chebak permette
de repondre au desir du patriarche copte-catholique et de ses
Suffrayants qui voudraient voir nos confreres aider le clergd de
leur diocese dans sa vie spirituelle, et donner des missions aux
fideles !
On peut mentionner commie une perte douloureuse pour la
procince d'Algrie et pour la Congregation tout entiere la mort
.i inattenlue de Myr Gounot, archevdque de Carthage. D'abord
professeur de nos etudiants & Dax, puis applique d la formation
du clerge dans les seminaircs de Constantine et de Montauban
dont ii fut supirieur, ii arait garde. une fois promu
I'vpiscopat, son ardent amour pour la petite Compagnie. Je l'avais cu,
on mai dernier & Tunis, proceder sans fatigue apparente, a la
consecration de sa pro-cathddrale.Quelques semnaines plus lard,
il conferait l'episcopat au nouveau Vicaire apostolique de FortDauphin dans la chapelle de la Maison-MWre. Peu de jours aprb"s
i! mourait d Tunis, offrant ses souffrances pour son diori:•e ,t
pour la Congregation dont il tenait i se redire 'enfant reconnaissant.
J'ai fait, en avril-inai-dernier, en compagnie de M. le Secretaire general, la visite de nos maisons d'Algerie et de Tunisie. Nos confrtres ont la direction des Grands Seminaires d'Oran,
Alger, Constantine et Tunis. Its dirigent en outre les Petits Siminaires d'Oran et de Constantine. Ce fut pour moi une grandjoie d'entendre les ccques de ces dioceses me dire leur satisfaction du travail de nos confreres, et les veterans du sacerdoce dvoquer avec emotion et reconnaissance leurs devanciers.
Les missionnaires exemplaires ne font pas seulement du bien a
leurs contemporains ; its donnent a la Compagnie un credit dont
bendficient ceux qui viennent apr&s eux, dans les sdminaires et
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de missiuns, et dont la tdche est si•jultere'nint faci-

lit?;par ce prestige de leurs ainds.

.Vous avons pu envoyer en Ethiopie un missionnairc qui a
traraille auparavant en Chine et d Manille. \ous esperut'

q'u'un

uutre, ainablement cede par la Hollande, ira bientdt le rejoindre. Ainsi sera renforce le personnel du scminaire d'AddisAbtba. Son Eminence, le cardinal Tisserant, a fail plusieurs fois
des ddmarches aupres de moi pour que nous acceptions aussi la
direction d'un second s6minaire regional, celui d'Adigrat. .ouS
aurions eu ainsi en mains la formation de tout le clerge d'Ethiopic. lalheureusement, le manque de personnel ne nous a pas
permis de repondre a cet appel.

A Mgr Sdrat, qui avait donne sa demission de Vicaire apostoiique de Fort-Dauphin, le Saint-Siege a donne an successeur
dats la personne de Myr Fresnel, jusqu'alors cisiteur de la proriuce de Madagascar. Le territoire assignd aux confreres va se
rotrecir consid6rablement. Dans le courant de I'annde 1954, en
e'fft, les PNres Assomptionnistes prendront en charge la mission
de Tuldar, qui deviendra Prdfecture apostolique. C'est un sacricice particulirement ressenti par les vdtdrans de cette mission
Mais ils y consentent volontiers pour le progres de I'dcangelisation De plus, nos missionnaires seront moins disperses dans les
limites actuelles du Vicariat de Fort-Dauphin,et it leur sera plus
facile de mener la vie de communautd.
Pour suceeder a Mgr Fresnel comme visiteur, nous avons
fail appel a M. Cassan, venu de Chine, et qui a gyndreuscment
recommence sa vie de missionnaire, dans des conditions bien
aoucelles pour lui. Puis:ions-nouslui cenir en aide, en fournissalnt les hommes et les ressources ndcessaires a cette mission
de Madagascar dont les origines remontent i saint Vincent luio',,ee, et qui iui fut si chere.

Dans la province orientale des Etats-Unis la florissante Unicrrsitd Saint-John, de Brooklyn, a di procdder a de nouveaux
uyrandissements de ses locaux scolaires. Les missionnaires de la
province occidentale qui travaillaient en Chine out edt, eux
iussi, expulsds, comme ceux de la province orientale. Mais trois
d'entre eux oat pu se fixer a Formose et y travailler encore au
hien spirituel de leurs chers Chinois, en attendant que se roucrent les portes de la Chine. Dans les deux provinces, les predi-ations de la Neuvaine ne pourront que porter des fruits abondlunts en cette annde mariale.
La province du Mexique, jadis si douloureusement 9proudee
par la persecution religieuse, continue t jouir d'une paix d'aurant plus apprdciable. Ses clercs, sdminaristes et dtudiants, sont
encore le c pusillus grex ) ; mats ii y a des raisons d'cspdrer
qu'ils deviendront plus nombreux dans un proche avenir.
C'est aussi dans le progrbs de son Ecole apostolique de Matanzas que la province des Antilles met son espoir. Le nombre
,roissant des dlBves de cette maison fait envisager le transfert
de I'Ecole dans un local plus caste et mieux adaptd.
L'Amdrique centrale a encore requ un nouveau renfort de
nl Hollande et lui en est tres reconnaissante.
D'Argentine, M. Carballo, visiteur, est heureux de nous annoncer l'ordinationde six nouveaux prdtres et de sept sous-dia,res. Cela peut suffire a maintenir les wuvres de la province dans
leur diat actuel, mais non d dtendre le champ d'action de nos
confreres. Aussi M. Carballo ajoute-t-il : , Si nous avions asses
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de personnel, on pourrait faire tant de bien dans ces inuin',it:sx
regions ! »
On ne nous a rien signald de notable dans l'inmen.w tprovince du Bresil oilstminaires,collWees et autres ministires apostoliques fournisseit un ample champ d'action d nos confrbrIcs.
Mgr Francisco-Tulio Botero, notre confrrer, vedque du nouveau diocese de Zipaquira, a confie a nos confreres de Giuomubie
la direction de son sdminaire. Deux dcrques nouvellement ntinmes voudraient pouvoir en faire autant, et ii est pdtible de ne
pouvoir donner satisfaction a toutes ces demandes. Mais sous la
sage direction de M. Trujillo, la province de Colombie fait des
progres constants. Sa joie dtait grande de nous annoncer, ily a
quelques inois, que douze 4teves de l'Ecole apostolique allaient

entrer au Seminaire interne. Cet accroissement de personnel permettra au visiteur de Colombie de realiser un projet qui lui est
cher : faire donner un compldment n6cessaire, par la preparation des grades canoniques, d ceux de ses jeunes pretres qu'il
destine d l'eseignement dans les grands siminaires.
A l'Equateur aussi, le besoin se fait sentir, tres heureusement, de procurer plus d'espace au nombre croissant des jeunea
dans les maisons de formation. Mais le recrutement n'est pas
encore assez abondant pour satisfaire a toutes les demandes qui
nous sont adressees. L'dvdque de Cuenca nous avait offert la direction de son seminaire, et le visiteur, aison grand regret, a da
se re user.
II m'est bien pinible de ne poucoir donner d la province du
Pacifique le renfort dont elle a tout particulibrement besoin.
Mais ici encore it semble que des temps meilleurs s'annoncent,
et que l'Ecole apostolique de Limache pourra un jour assurer la
releve.
La Province de Venezuela a fait, au debut de cette annde,
une perte aussi imprivue que douloureuse par le ddeis de son
visiteur. M. Ramon Gaude. On ne pouvait connattre sans I'aimer
ce confrre si souriant, si cordial, si attache a la Compagnie.
Vice-visiteur du Venezuela, it avait donne un tel ddvcloppement aux weuvres de cette vice-province qu'on l'erigeait en province, ii y a deux ans. M. Primitivo Gonzalo a pris la succession
du regrettl defunt. Nous faisons des vaux pour que, sous sa direction, la province de Venezuela continue ses consolants progr&s.
Nous sommes heureuz de constater la mime prosplrite dans
la province d'Australie. Mais ici encore il faudrait un recrutement plus nombreux pour rdpondre a toutes les demandes. C'est
ainsi que, sollicitd d'envoyer des confrdres travailler d l'dvangdlisation de la Nouvelle-Zelande, M. Rossiter, visiteur d'Australie,
n'a pu accepter cette mission bien interessante. It serait heureux qu'une autre province de la Compagnie fut en 6tat de le
faire.
Aux Philippines, oit l'a&uvre d pen pros exclusive des confrer esst la formation du clergd, le sdminaire regional de Mandaloyon, dirig~ par eu.x depuis quarante ans. a 0t6 confied i une
autre Congregation. L'egalite d'Ame et le desintdressement dont
firent preuve d cette occasion ceux & qui on demandait un tel
sacrifice ont fait l'admirationde tous. Dieu ne manquera pas de
rdcompenser cette attitude gydnreuse en bdnissant les (Puvres de
lc province. II faut s'attendre d des Epreuves de ce genre. Toutes
les Congregations les connaissent el, du rciant mime de saint
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Vincent, la petite Compaynie a passd plusieurs fois par la, sans
qu'il y eitt de sa faute.
Nous n'acons encore uu Japon que deux cvuofreres, qui sout
auuiniers des Filles de la Charitd. Mais des dveques voudraient
bien recevoir nos confreres chez cux pour t'dvangdlisation des
paiens et le ministere aupres des fideles. Souhaitons qu'un jour
vienne oit nous pourrons accepter les offres qu'ils nous font, et
qu'au Japon, les fils de saint Vincent puissent trouver des- vocations pour leur famille reliyieuse, comme le font ddjd ses Filles.
7 janvier. - L'on apprend A Shanghai la mort de notre
aide-procureur, M. Joseph Lassus, detenu et gard a v\ue. Cette
neort. sensible A nous tous, Fest tout spccialenient 4 son cousin,
M. Bergeret, assistant de la Maison-Mlbre. Avec lui nous prions
pour le d6funt et pour tous ceux qui sont encore prisonniers
la-bas.
Nd le 16 mars 1894, a Beuste, dans les Basses-Pyrendes,
Joseph connut A peine sa mbre qui mourut en donnant le jour
a son septibme enfant. Elle fut remplacee (nous contie M. Bergeret), par une sceur de son pore, religieuse, qui consentit A
quitter son .couvent pour diriger le foyer de son frere et veiller
a I'rducation de ses neveux et nieces jusqu'A ce que I'ainee des
filles put assurer cet office et ce d&vouement maternel. Aprbs
douze ans de service familial, la religieuse reprit le cherin de
sa communaut6, mais en 1914, au d6but de la guerre, elle se vit
affectee comme infirmiere dans une ambulance : elle v mourut
bient6t victime de son devouement. Joseph n'oublia jamais cette
inlassable charite qui jamais ne se dementit. C'est a sa suite, a
es exeinples, a ses conseils qu'il d6veloppa les qualites maitresses de son caract6re : une parfaite droiture, une volonte inergique et tenace.
C'est & cette tante - de toute Bvidence - qu'il duit sa vocation. Elle-meme tint a I'accompagner B l'Ecole apostolique du
Berceau. Apres quoi, il lui sembla qu'elle pouvait s'en aller,
avant donne a Dieu, de la famille qu'Il lui avait confi6e. ce qu'elle
avait trouve de mieux b lui offrir.
Un des professeurs du Berceau d'il y a quelque cinquante
ans. M. Henri Desmet, dvoque ses lointains souvenirs et caractrisant un de ses anciens 0lv\es, il ecrit silr 31. Joseph Lassus :
, Excellent confrbre, trbs sympathique. Beau regard limpide
dans une physionomie volontiers souriante, mais qui devenait
subitelnent grave devant le devoir. Coeur fiddle et d6voud. Beau
caractire qui s'dpanouissait a plaisir et se donnait tout entier
h sa thche. Limpidit6 d'une belle Ame. , Et 31. Desmet d'dvoquer son entr6e h I'dcole du Berceau de Saint-Vincent-de-Paul *
o 11 arriva le matin, douze heures en retard, au lieu de rentrer
la veille au soir ; tout le monde 6tait d6ji en classe. pour un
enfant un peu timide et qui venait de la campagne, c'etait dd.sastreux. II arrivait en classe quand Ic travail Rtait d6jh en train.
11 ne put tout de suite entrer dans le jeu, et ii y eut une explosion de larmes. Puis, bien vite, ce fut le grand calme ; et pendant de longues annees, une belle vie de seminariste. sans histoires. A ce trait de jeunesse, M. Desmet ajoute et rappelle une
demande que M. Lassus lui adressait de Cuvry A Lille : a II
m'6crivil un jour pour que je lui envoie... des toupies ! Je lui
ai envoy6 tout un stock de toupies ! II voulait faire jouer ses
la toupie au Bereldves et varier leurs jeux. On avait jou6d
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ceau ; et par les chaudes journdes d'Ctd, c'4tait pratique ' un
joua a la toupie A Cuvry, grace 4 lui ! , Et ses anciens hi.'-\s
se ressouuiennent encore de cette invasion de toupies qui. un
jour, s'abattit sur Cuvry et suscita une veritable passion. M. Lassus - en Bdarnais sportif - maniait ce petit engin avec une
rare dexterit6. Et rontlent les toupies ! Souvenirs et joiet- de
jeunesse. Apres six ans d'etudes secondaires au Berceau. Joseph
Lassus fut admis au Sdminaire interne de Dax le 21 septeiitire
1912 : ii n'y inmit ses vceux que le 27 novembre 1920.
Un an plus tard, pour remplacer des professeurs imanquants, Freres Lassus et Rivals, encore 6tudiants, acceptirent
genereusement d'aller A Cuvry, et de retarder ainsi leurs ordinations. Charge de l'economat, Fr6re Lassus prit une part importante a l1'laboration et amenagement des nouveaux bitinirits
de 1Ecole apostolique des bords de la Seille. Au bout d'un au, ii
revint A Paris puts rejoignit Dax oh ii requt ses ordinations.
et, le 20 septembre 1924, la protrise des mains de Mgr de Cormiont. Aux lendemains de son sacerdoce, ce furent a nouveau
huit ans de sdjour a Cuvfy. II s'y ddpensa courageusement. car
il n•'tait pas hoinme a leýsiner avec le devoir : mieux que le
souvenir de ses grands yeux noirs et limpides, et l'image d'une
allure svelte. il assura t ses elves une formation solide et vi-rile, le goft du travail inlassable et bien fait, ie sens de l'oubli
de soi. ce don de soi, au total un esprit chrdtien empreint de
sincerit6 et de simplicitd. Econome, professeur de mathdniatiques, pere spirituel d'un grand nombre, ii faisait face a toutes
avec ce sens du fini, qui portait en luices taches avec i.-ierp
inme son enseignement.
A la fin de 1932, apres huit ans de devouenient a Cuvry. ii
rebut son placement pour la Chine. pour Shanghai : malgre sou
emotion, il partit courageusement, pour s'adoimer vingt-deu,
ans durant, A ce labeur obscur dont on ne parle gu6re - mais
qui exige gin6rositis et continuel oubli de soi. La situation pinible de la Chine nous .laisse ignorer les circonstances de ces
dernires annees : mais, sCirement, dans ce cadre et cette atmosphire, M. Lassus y exerqa les qualites de toute sa vie : 1'heroisme du cceur, qui se donne tout entier, au devoir cach6, et
requiert la vaillance du martyre.
10 janvier. - En cette solennit6 de I'Epiphanie, Mgr Fresnel officie pontificalement A la grand'messe. Le probl6me des
missions est pose par la fete de ce jour : JBsus preche aux
payens. Aussi la Radi6diffusion frangaise a-t-elle choisi cet office, pour entrer, h sa facon, dans la perspective missionnaire.
L'assistance malgache est spdcialement A I'honneur en cette edr6monie qui se ddroule sans accroc et avec une excellente execution musicale portee sur les ondes. Le P. Lelong (1), au micro,
comnente prieres et rites. A I'Evangile, en un texte franc et qui
fait choc, 11 soul6ve l'admiration confiante et tout ensemble la
(1) Le P. Lelong, aprbs avoir appartenu & la premiere 4quipe de
Dominicains, qui fonddrent la Vie irdteectueUe, en 1929, s'est depuis
consacrd entierement aux probl4mes d'ordre missionnaire, ethnologique et culturel, par une sdre d'enquotes mendes sur place : en Afrique
(Sahara, Ouest et Centre Africain), - en Amdrique du Sud (Brdsil.
Extreme-Sud).
11 rentre d'un pdriple de deux ane, eo Extreme-Orient et Oadanie
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collaboration de luus en ce labeur tlissioluaire. Quul bealu
thiiue de imeditation angoissee et contiante dans ces quclques
ligies percutantes.
11 y a pea de temps, dans cette iumne chapelle, un missionnaire de Madagascar recevait de Mgr Gounot, la derniere consiiratiun dpiscopale que devait conferer 'archecvquc de Carthage,
primat d'Afrique.

A la veille de nous quitter pour rejoindre son poste lointain,
le nouceau chef de la Mission de Fort-Dauphin offre aujourd'hui le Saint Sacrifice pour les habitants de la grande lie et
pour Icurs amis, et c'est un dcho, comme les effluces de cette
mess.e, que les ondes de la radio portent jusqu'd cous.
Ainsi les circonstances de cette messe m'auraient dej incite t ecoquer 'un ou L'autre aspect de la cie missionnaire.
Or, voici que par surcroit, nous celebrons la fdte de I'Epiphanie : la manifestation du Seigneur ; la bonne noucelle de
Bethleem est annoncee d tout l'univers. L'Epiphanie, c'cst le
znystere de NoEl diffuse jusqu'aux confins de la terre.
Puisqu'en tout temps, le sacrifice eucharistique rayonne a
tracers 'espace, cette messe a un sens deux ou trois fois mnis.sionnaire.
Le monde a-t-it rdellement requ ce message de salut ? Nous
pourriuns interroyer les livres et les statistiques, feuilleter les
publications missionnaires. Puisque cotre attention est attirde
ct matin vers Madagascar, les revues des Peres Lazaristes et des
Filles de la Charitd nous rdveleraient les efforts accomplis et les
rf•'ultats ddjd obtenus dans cette mission au sud de file, qui comprcmd le quart de tout le territoire malgache (vingl-cinq depar-

temeits de chez nous). Les Peres Assomptionnistes, qui leur encoient du renfort dans la province de Tulear, parleraient d'espair et d'avenir, et les Peres Jesuites, qui les ont pridceds, pourruient retracer une histoire ddjd fort ancienne...
Pourtant, si vaste qu'il soit, ce territoire nest qu'une parceltl

du globe d conquerir.

J'ai cit6 trois noms de families religieuses, mais it faudrait
titntEmrer tous les Ordres anciens et toutes les Congrigations
,pl.srecentes. Si ce n'est pas la voix du Pere Avril qui vient jusqu'd vous, comme chaque dimanche, c'est que le Provincial des
LDominicains de Paris visite actuellement les postes acanm's donl
ii a la charge en Scandinavie.
Mais, je n'ai pas besoin d'incoquer la litterature missionnaire et les tdmoignages les plus autorises, car apres de nombrax sejours parmi les noirs d'Afrique ou les Indiens d'Amerique du Sud, je rentie moi-meme d'un voyage autour d,. monde
qui a dure deux ans. Ce mot de mission me devient de moins en
umoins abstrait : dans mes souvenirs les plus recents, il deoque le Japon qui est 'un des pays les plus seduisants du monde, en
mrme temps que 'un des plus ardus da vangeliser, - la Nouvelle-Guin4e, au caur de laquelle je me suis enfone, et je ne me
retiens pas plus longtemps de proclamer que c'est une des missions les plus dures que je connaisse, I'une aussi qui fait le plus
d'honneur au catholicisme. Je crois que les jeunes appelleraient
cela : Prendre les mesures de I'Eglise.
Les mesures de 1'Eglise ! Nc me demandez pas de chiffres :
its seraient trop navrants. Pour afficher l'optimisme dans cette
affaire-id, il faudrait se contenter de pen, oublier que le Christ
reut attirer d lui tous les hommes !
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Si, apres tant de perigrignations !t tracers cette plantc, an
fait s'impose a moi, c'est que I'Eglise, qui a d'heroiques pionniers pourtant, qui a tant prodigyu de ce sang qui est de In semence de chr6tiens, au bout de deux mille ans de travaux tuosloliques acharnds et de sacrifices, a rallid peu d'adeptes.
Mais une autre veritd de fait s'impose it celui qui va voir
sur place oil en sont nos freres en humanite, et que je rsumerai en quatre rmots accablants : Dieu n'est pas counu.
Avez-vous bien compris ? Je n'ai pas dit seulement que
I'Ecangile dtait toujours lettre morte pour une multitude et que.
le Christ continuait d'dtre ignore d'une portion formidable de
l'humanitd. Je n'ai pas dit que Celui qui est Amour, le Dieu de
la R.vdlation, le vrai Dieu enfin, selon le mot de saint Jean,
n'tait pas reu par les siens... J'ai dit que Celui dont l'existence
s'impose, faute de quoi l'hommre ne comprend plus rien i rien
et devient un Otranger a lui-mime, dit-on lui preter un visage
obscur, ce Dieu lui-mdme n'avait que peu de place parmi les
hommes.
Dieu n'est pas connu. Celui qui nous a voulu et qui nous
aime, ne tient de place que dans l'esprit (et parfois dans le
cceur) d'un nombre infine d'dtre humains. Une fois qu'on a mesure ce vide, ii n'y a plus de repos.
Et je suis ici, mes freres, pour vous apprendre qu'il manquerait quelque chose de grave ia votre religion si vous ne partagiez cette douleur.
Hdtons-nous d'ajouter qu'elle serait elle-mdme bien caine
-- la douleur des Filles de erJusalem, qui se lamentent sur le
Christ sans riepu faire - si elie ne commandait votre espirance
et votre amour effectif. De celui-lt, qui se traduit par taction
de la priere, nul n'est exempt.
Apris lappel intdrieur, que nous appelons vocation quitte tout et suis-nmoi ! - c'est un sentiment aigu de cet oubli
du troupeau des hommes, c'est la conscience de cette derdliction
de Dieu, si j'ose dire, qui en arrache quelques-uns d tout cc
qu'ils ont de cher - famille, coutumes, langue, pays... - afin
4'annoncer aux plus pauvres qu'il y a un Dieu, que c'est un
Pere, que nous sommes ses enfants, et qu'il nous aime.
Je recevais dernibrement ces lignes qui n'dlaient vraiment
pas destinees ia cette publicitd, mais leur caract&re -onfid-utiel
est encore la meilleure garantie, car nous n'avons guere I habitude e'ntre nous de nous payer de mots.
Elles imanent d'un missionnaire du Sacrd-Cceur d'Issoudun,
qui, aprns avoir longtemps tvangdlisd les Papous, s'en va maintenant fonder une mission dans un des coins les plus arides de
l'Ouest-Africain. II n'a aucune illusion sur ce qui I'attend :
u Mon cceur est bien accroch6 A la Papouasie, m'ecrit le PNre C....
cependant je pars volontiers dans ce pays oh il n'y aura ni
poesie, ni romantisme, ni attractions naturelles, ni impression
de neuf, encore moins le decor des sites merveilleux de la Papouasie. Mais il y a I'Ealise a planter dans la savane uniforme,
sous un soleil impitoyable. Mais il y a des ames en multitude A
sauver, et une tache apostolique urgente h accomplir. C'est
1 essentiel. ,
Entre temps, du 7 au 14 janvier, dans la salle du 97, rue
de S6vres, une exposition missionnaire, centrde sur Madagascar, met devant les yeux, la preoccupation et quelques rfalisa-

~~7·7·

MIgzr
FIw'ttire

lich. l V\ElIIU
,lor/lulilq•
f S tnli

d
1952)

EKS
:'<mtlti'

AMgr rranlo·s
iacrr

-I[LT Jean KLOOSTER
Vitcitr ipostoliqute de
Surabeia
-acrd cn mai 1953

l'

1ECKMA.\NN

7 .juillf'l

I'r iO

\1.
\:iir",
, EF LiM i

nMA
LL

u

dI
I
;. 1 -

4i~e

iz

'4x

d

N1 . n

ii

i

j s-A / '4I h11

Cie Yullypin fit

liIl

\.

-

321 -

tiuins de I'apostolat ad gentes. Les clercs etudiantt, ,ei•.;s:.lusieurs semaines, y ont consacr leurs loisirs : et en graicd par'tie ont Wt6 les artisans de cette mostra. Guides, excites par le cIr,,
M. Fromentin, leur savoir et leur inginiosite ont poursuivi dc
cOte et d'autre la cueillette et le choix des pieces documentaires
et suggestives. Rassembler n'est pas une sinecure : ii faut Ifapver A de bonnes portes et tout d'abord savoir oii s'adresser.
C'est d'une autre faoon le probleme de la recherche hislorique,
t la poursuite et la critique des documents. Panneaux documentaires de I'A.F.O.M. ; visites aux nraisons d'importation ; aux
Compagnies de Navigation ; aux divers ministeres, etc... Contacts personnels 4 multiplier ; un chacun y met son savoir-faire
et sa bonne volonte.
Au total, un choix suggestif, une documenitatiun parlante
sur le pays : produits prdsentes en specimens, oiseaux. serpents,
miipailles, etc.., objets exotiques ; i!s attirent tous les regards.
Stuls quelques yeux avertis remarquent quatre ou cinq volumes
et documents. Evocateurs du passe, discrktement. choisis, its
-oinimcillent dans ieur vitrine protectrice.
L'arrangement de cette documentation nous transporte en
terre et civilisation malgaches. L'ingeuiosit6 s'y deploie, la patitnce s'y emploie, tout comme le ddvouement pour expliquer
huit jours durant, ces divers aspects et produits, aux enfants
comnie aux bndavoles visiteurs. Avant de rejoindre leurs prdtcurs, ces objets ainsi rassemblds ont fait du bien ; ils ont cre6
,iu developpO pour leur part, ce climat missionnaire, ce sens de
Iapostolat. Et cela aussi reste une profitable leqon - et doit
Lceiller le sens de I'Eglise : la moisson et les cuvriers.
20 janvier. Mgr Herrijglers, administrateur apostolique
de Yung-ping-fu, nous arrive aujourd'hui de Hollande. It est
parmi les tout recents expulsds de Chine ; tout cormme M. Jereb
qui se trouve parmi nous depuis le 12 de ce mois. Quelques mots
jous laissent deviner la souffrance et I'6preuve de la Chine,
iredues toujours plus presentes par le rappel et le sort an,uissant de nos chers prisonniers... Pro fratribus nostris absentlbus ! Pour nos freres ddtenus, pitid, Seigneur !
24 janvier. - Grand'messe dominicale pour l'unitd. Cet ofice. Salvos nos fac Deus, est un dcho et un souvenir avignon;iais des tribulations du grand sehisme. Prescrite par Cl1mjent VII (Bulle Pia mater Ecclesia du 29 octobre 1392), cette
mnesse a pris ces derniers temps une rdsonnance sensible dans la
,hr6tientd entiere. Les preoccupations cecumeniques de notre
::poque, le sens et le besoin de I'unitd des chritiens, nous font
trouver dans cet appel au Seigneur, une supplication contre tout
-,hismn
et toute division.
Aprbs avoir chantd cette messe votive en notre chapelle, tes
lercs se rendent vivement en I'dglise paroissiale de Saint-Au-ustin pour y assurer a nouveau les chants d'une seconde
.rand'messe. Rien de plus apostolique I rien de plus missioniaire ! C'est un echo du sermon de Folleville que nous celd!rons 4 l'accoutumde en cet anniversaire du 25 janvier 1617.

1" fd6rier. - Rddigee pour l'Agence Fides, centre et orga:;isme d'informations pour les Missions, la presente note sur
-;urabaia (lie de Java), est 'oeuvre de notre confrere M. Jean
Hiaest, un des doyens du Vicariat apostolique. Ces lignes toutes
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en precisiou sent dune a leur place dans nos Annales t. S8
(1923), pp. 546-548 ; t. 89 (192 4 ), pp. 357-361 ; t. 90 1925),
pp. 879-883 ; t. 94 (1929). pp. 633-637), pour 6\oquer le souvenir de cette mission et de ses ouvriers, dont - coinme tain. d'autres. h6las ! ne nous parvient aucun renseignement utilisable.
Decemment. on ne peut inventer. Les Annales (faut-il le ridire
en vain ?). sont 1'weuvre de tous et pour tous.
Rappelons, conune histoire de la Congregation que se rendant en Chine le bienheureux Perboyre fit escale h Batavi.i. puis
h Surabaia; et de ces deux ports nous avons cinq lettres de .leanGabriel Pecboyre (Batavia, 29 juin 1835, a Salhorgne, et 1" juillet 1835. & son frere Jacques ; Surabaya. 15 juillet 1935, a Torrette. 4 juillet 1835, h son oncle de Montauban, 25 juillet 18•3
i Salhorgne).
(Edition van den Brandt, pp. 97-101 ; 102-104 ; 105-106 :
106-110 ; 111-114).
Ajoutons que, en aoat 1953, le Vicarial actuel de Surabaia,
drige en 1941, s'etend sur 26.461 kilometres carrds, compte onze
millions d'habitants ; a comine vicaire apostolique Mgr Jean
Klooster, nommi le 19 fevrier 1953 ; comprend 27.000 catholiques : possede cinq pretres indiens et quarante-deux hollandais, douze frires indonesiens et quarante et un etrangers, treize
religi-uses indigenes et cent trente-cinq etrangeres, etc...
La cille de Surabaia, apres la capitale Djakarta la deux.iem,
en importance de l'lndondsie, en est peut-etre la plus intdressante par la fidereuse activit6 qui y regne.
Son port naturel, bien protdyd par la grande lie de Madura.
situee juste en face, est excellemment outillU. Aussi, sous Ie
rdgilme hollandais, Surabaia:tait
la base maritime de I'archipel,
avec de castes ateliers de construction et de rdparation.Actuellement la Marine indonesienne y prepare son expansion en
achetant du materiel d l'dtranyer ou ie construisant elle-memn'.
La flotte mercantile du mionde entier y trouve un pert d'attache. C'est d Surabaia. en effet, qu'affluent les produits de la
province orientale de Java, une des plus fertiles de l'lndonesie.
et i cen cient min e une grande quantitd des iles situdes an
.Vord on a l'Est. Le caoutchouc, le sucre et la mdlasse, le cafr.
le tabac. le copra, l'ayave, etc., trouvent d'ici leur chemin vers
les marches Ctrangers. Par contre, de grandes maisons de conmmerce s'occupent de la distribution des articles pour lesquels
l'lndondsie ne peat encore se suffire & elle-meme.
Par le fait prcisemnent de sa situation dans une rdgion
riche en cultures de toutes sortes, les ateliers de constructions
s'y sont Atablis et dtendus, surtout au cours des soixante-quinze
derni-res anndes. De nouvelles industries suivent (la ville leur
rdserve de vastes terrains) et pas une annde ne se passe sans
que Surabaia contribue pour une large part d l'autonomie at
la prosporite du pays.
Surabaia est le point terminus de trois impo:tantes lignes
de chemin de fer.
Situde d sept metres seulement au-dessus du niveau de la
mer, la ville a un climat humide et chaud, mais pas malsain.
La temparature moyenne y est + 27" C., la plus dlevee de I'archipel. La moyenne des jours de pluie est de 117 environ.
Construite sur les deux rives de la Kali Mas (Rivibre d'Or),
qui autrefois etait d'une grande importance pour le commerce,
mais qut actuellement s'ensable rapidement, la ville forme
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cmme
t
une caste bande de constructions. hD .Vord uu Sud, clli
mesure dix-sept kilometres, de I'Esl t I'Ouest quatre «t ciinq
seuliemnt. La ville basse, au Nord, est la plus ancienne et onrne
muaintnant encore le centre de la vie economique et commercialc.
C'est 14 que se trouvent les banques et les maisons de conmm,,r'ce.
C'est li aussi que demeure la majeure partie des Arabes. des
Chinois surtout. Les deux groupes y forment des quartiersdtendus et populeux. Les Chinois out en mains une bonue partie du
grand cominerce et I'on peut dire qu'ils out le monopole du
petii : leurs boutiquiers et leurs artisans ddfient toute concurrencc. La ville haute, de construction beaucoup plus rdccnte.
est le quartier des Europdens, mais, depuis la yuerre, lats inal
de Chinois aises y sont venus fi.er leur denteure. La population
indiygite, concentrie surtout dans les , kamnpongs , aux abords
de ta cille ou formant comme des enclaves dans les autres quartiers, prend plus d'importance depuis que l'independance a etd
cointedt- au pays. Tout comme les Chinois, les Indondsiens viennent occuper des maisons plus confortables de la ville haute.
iutmwontr !e
D,.puis la .- eille de la yuerre, Surabaia a
chiffre des habitants de 341.700 d 927.796 [ddeembre 1953,. 'Cctte
auynctdlation s'explique surtout par 'affluence des Indonesicns :
its sont actuelletmnt pres de 780.000. contre 271.000 en 194o.
Suicent les Chinois, qui sont plus de 110.000 - les Europeens.
encirns 27.000 - les Arabes, prbs de 8.000 - les Indiens (Inde
et Pakistan), plus de 2.000 - et 600 environ appartenant 6
d'autres nationalitds.
Sur cc notbre total des habitants, l'on compte actuellement
18.291 catholiques - c'est-d-dire 1.604 Indondsiens. 9.915 Eurasiens. 5.000 Chinois et 1.772 dtrangers. Ces catholiques solt disperses sur quatre quasi-paroisses, dont les eylises principales
sont situees de telle sorte qu'elle se partagent la cille d'une
manuire rationnelle. En plus de ces quatre ~ylises (la fontation
d'une cinquitme paroisse dans la ville haute, celle-ci continuant
i s'dtendre trbs rapidement, est en preparation'. il y a trois chapelles de secours.
li n'y a guere de donnees sur les debuts de la Mission dans
la rille de Surabaia. La Compagnie des Indes Orientales, qui
goucerna cette colonie de 1602 d 1798, ceillait julouseiment sur
I'hrdgeyionie du protestantisme. La Constitution du roi Louis\iapoluon rendit la libertd de religion a la Hollande et a ses
Colonies (7 aout 1806) et des instructions sptciales i ce sujet
pour les Indes Orientates furent donnies par leur premier Goucerieur Gendral, le 9 fivrier 1807. Cette ndme annie 1807, le
8 mai. la Prdfeefure Apostolique de Batavia (Djakarta) fut drigde
par Pie VII, qui la confia au clerg6 seculier hollandais.
Surabaia eat son premier pretre le 12 juillet 1810, et le
22 biars 1822, une modeste tglise put etre oucerte dans I'actuelle
ville hasse, alors centre de la ville. Cette eglise sercit aux catho'i,iues de Surabaia jusqu'd 1900. quand les Jdsuites la remplar-rcent par le temple plus diyne, deditd la Nativitd de NotreDani," I faudra de nouveau attendre la fin du premier quart du
xxN" ;cle avant que de nouvelles •ylises puissent dtre consIru: .,.. Celle du Sacrd-Coeur, la cathddrale actuelle, s'dleva en
192
I
u centre de la ville haute. Celle du Christ-Roit, i I'Est.
sui:ti en 1933. et celle de Saint-Vincent, i I'Ouest. en 1951. Les
tro:s chapelles de secours datent des annies d'apres-guerre.
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Surabaia ful la premiere ville de rI'donesie a rececoir I'ids
des Congregations de Freres pour les ecoles catholiques de garrons. Les quatre premiers Freres de Saint-Louis de Gonzasuet
dbOudenbosch arriverent le 28 mai 1862. L'anne d'apres is som
suivis par les Ursulines, qui 6taient dejd Itablies a Batavia
depuis 1859.
aux Freres et awu Smurs fut un des preCet appel adressa
miers soucis des Peres Jdsuites hollandais. appel6s eux-mieme
au secours des pretres seculiers. Les deun premiers de ccs Perea
furent destinds d Surabaia et y arriverent le 21 juillet 1859.
Avant eux. sept pretres seculiers s'y itaient succde. et eurrnemes y seront suivis par dix de leur confreres.
Depuis la nomination du premier Jdsuite comme Vicaire
Apostolique de Batavia, de nouvelles divisions eccldsiastiq1ues se
-ont rapideinent etablies, confiees d d'autres Ordres oui Conyretations.
C'est ainsi que le 15 fivrier 1928, les Lazaristes ,nit it
charges de la nouvelle Prefecture Apostolique de Surabaia. lbs
y travaillaient dedj depuis 1923, sous la juridiction du Yicaire
Apostolique de Batavia. En 1941, la Prefecture est dleree au
rant de Vicariat.
Les Lazaristes ont appeld a lear secours d'autres Congregations de Freres et de Smurs. A Surabaia meme, les Soeurs Servantes du Saint-Esprit prirent en 1925 la direction d'un Ihpital
catholique - les Filles de la Charit6 vinrent y ouvrir en 1931 un
orphelinat de yarons - les Freres de Notre-Dame du SacrdCw(ur (Utrecht) se chargerent en 1939 d'un lycde de garcons et les Steurs de Notre-Dame (Ainersfoort) succddrent, en 1952,
aux Ursulines dans la gestion de l'orphelinat de filles.
L'enseignement catholique jouit d'une excellente rdputation
et le nombre d'd61ves qui frdquentent nos dcoles (la minoritd
sealement est catholique) surpasse actuellement celui d'acantguerre.
Un petit sadinaire a tdeouvert & Surabaia, pea aprc's la
uaerre et la revolution ; ii compte cinquante dleves. Au dbut
de 1954, les quatre premiers grands saminaristes sont alids se
fixer a Rembang.
Des quarante-deux Lazaristes du Vicariat, un est indiyge.
Its y sont aides par quatre prdtres seculiers indignes et un
Eurasien. La ville seule de Surabaia occupe vingt-cinq pretres
Lazaristes et un seculier indigene. Un autre prdtre s6culier
indigene est aumdnier de la Marine Indondsienne.
Les Etudiants catholiques, on sympathisant avec le catholicisme, des deux facultds que compte Surabaia (mddecine et
droit), sont group6s dans une Union Catholique.
La majoritd des wuvres catholiques avaient dte detruites de
sund en comble pendant 'occupation japonaise ou la Rdvolution
qui la suivit. Les unes apris les autres, elles se sent relevges de
leurs ruines, et, sur toute la ligne, nous assistons actuellement
a un vrai renouveau catholique.
7 fdvrier. - Depuis plusieurs anndes, en divers coins de
France, les professeurs sp6cialises, et meme les Superieurs, des
Grands Seminaires se r6unissent discretement pour dchaner
entre eux quelques vues, pour dbaucher quelques discussions
et adaptations possibles sur les problmes ou questions qui se
posent inevitablement en leur secteur. Entre gens du metier et
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sans lapage, bon travail et progr&s reels s'almoicent .t
s• p.Jursuiveit. A Toulouse, A Lyon, dans I'Est et 'Ouest, etc.. proi'eseurs de philosophie, d'Ecriture Sainte, etc., sunt fidi-les a cvs
pdriodiques carrefours p6dagogiques et professionnels. (On se
r6unit i tour de rOle, dans un scholasticat religieux, un st•miliaire: puis sur un programme fix6 on echange vues et information.s. .insi. comme ailleurs, en ce jour, la Maison-Mere reioit
quelques-uns des biblistes de la region parisienne : professeurs
e grands seminaires et de scholasticals. MM. Jean et Vansteenkiste accueillent leurs collegues en Ecriture Sainte : IMM.Robert. Cazelles, Amiot, Largement, Steinman, Lobez, Dubarle, etc...
Le PBre Geza Vermes, des P6res de Sion, entretient (nous
dit-on;, la docte reunion sur la m6thode d'exegese biblique
ancitiEne - qui se r6vele identique A celle qu'ont soulign6 les
Qoumrann, non loin de la Mer
nmanu.-crits ddcouverts en 1947
1Morte. etc.
18 fdvrier. - A Rome, en la Facult6 de Droit canonique du
Latran. notre confrbre M. Henri de Graaf (province de Hollande,
et destin6 A la Mission de Java), soutient sa these sur les 'voux
emis dans la Congrdgation de la Mission. De votis quae emittuntur in Congregatione Missionis. Dissertatio exkibita pro laurea
in lure canonico consequenda. Le volume dactylographie comporto xxxmu-344 pages (26,5 sur 26 cm.).
La soutenance permet au jury de souligner, devant une
asiktance choisie, le sdrieux travail ainsi presente. Quelques
notions sur les vceux remplissent les vingt-cinq premibres pages.
Le chapitre second (pp. 26-88), traite de l'origine et histoire des
v<eux dans la Congregation de la Mission. Les pages 89-131
exalinent ]a nature juridique de ces vceux. Le chapitre IV
(pp. 135-165) s'oocupe de ce qui est requis pour la validitt et
la liceitd des xveux. Suit I'examen de l'objet, et matibre des \euux
(pp. 166-291). Et avant de conclure par un 6pilogue (pp. 341-344),
I'autcur se penche en son chapitre VI (pp. 292-340) sur la dispense des voeux.
On sent dans cette seuie analyse fort sonmmaire, un travail
nettement charpentd, consciencieusement pr6pare dans le secret
des archives, scrutd par la r6flexion et I'analyse canonique.
D'un couronnement de scolaritA et de ce labeur soigneux, un
chlrwun, en ce jour, se rcjouit et f6licite l'auteur.
4 mars. - Aux Missions EtrangBres de Paris (128, rue du
Ba,;.a lieu le transfert des cendres de Mgr Frangois Pa!lu,
ev6que d'Hiliopolis, un des fondateurs de la Societ6, Vicaire
Apostolique du Tonkin, chargd d'administrer le Laos et les provinces chinoises du Yunnan, Kouytcheou, Houkouang, Kouangsi
et St:chouan. Sacr6 diseretement hRome, dans la crypte de la
basilique Saint-Pierre (chapelle de la Seconda Madonna), le
17 novembre 1658, (NouveUe Revue de Science missionnaire,
Beckenried, Suisse, 1948, pp. 33-44), Mgr Pallu, connaissance et
ami de Saint-Vincent, 6tait alors log6 (mai 1657-fin de 1658) chez
les Lazaristes de Rome, en ce temps etablis Palazzo del Buffalo
(1'actuel numdro 133 de la Via del Buffalo). C'etait lA leur second
pied-a-terre romain (of. Annales, t. 106-107, pp. 351-352), en
attendant Montecitorio, acquis en aott 1659. grice aux lib6ralites
de la duchesse d'Aiguillon. Leur premier domicile, depuis juin
!i42. 6tait en location au Palazzo Morone, au Ponte Sisto.
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Parti de Paris le 8 novembre 1661, Pallu s'emiarqua a
Marseille, le 2 janvier 1662. et par Alexandrette, la Perse, la
mer d'Oman. arriva a Mergui. d'oi il.gagna Yuthia, capitale du
Siam. Rentr6 en Europe en 1667, it repart en 1670 : tentaat
d'entrer en Chine vers le milieu de 1674, il fait naufrage aux
Philippines. Alors emprisonnm par les Espagnols, ii est amen4
4 Madrid. Libere en 1677, ii gagne Rome et la France. i.ourageusement, en 1681, ii repart pour le Siam, et en 1683 pour la
Chine. 11 y pDentre enfin le 27 janvier 1684, s'etablit
MIoyang,
oi il meurt le 29 octobre suivant. II y resta enterre jusqu'en
1912. Exhume, il lut transfer6 A Hongkong, maison de Nazareth.
C'est de lA que les restes de ce tourangeau viennent d'etre enfin
ramenes. Le fondateur des Missions Etrangeres revient i son
polint de depart, deux cent soixante-dix ans apres sa mort.
En ce jour. .Mgr Lemaire, Superieur Gendral. chante Iontificalement une grand'messe votive de la Propagation de la Foi,
en presence du Cardinal Feltin et de Mgr Marella, Nonce apostolique.
Mgr Chappoulie. Cdvque d'Angers, rappelie les 6tapes de
cette existence, et degage queiques lecons de cette vie d'aputre:
amour des ames, zele missionnaire.
Aprcs la messe, une procession \a chercher dans un salon
du seminaire le coffret pr6cieux pour le conduire dans la crypte
de l'eglise. Apres une absoute, donnee par le Cardinal Feltin,
un Maynificat traduit la gratitude et le merci du cceur devant
cette noble figure d'ap6tre qu'ont suivi tant de vocations et de
-nuerosites.
12 mars. - Apres quelques semaines d'infirmerie, le Frire
Esch s'Rteint aujourd'hui. Sur sa demande, le 2 de ce mois. il
avait recu les derniers Sacrements. A la Conference du 25 ccurant. Frere Gros et M. Touz6 rappellent quelques souvenirs sur
re Frire defunt, qui vivait retird en son office de linger.
Ne a Falkenberg, diocese de Breslau, le 1" mars 1880. Ie
Frre Jean-Baptiste Esch fut recu a Theux, dans la provinr'
allemande. le 24 d6cembre 1897 - et v fit les vceux le 25 d:cembre 1899. en presence de M. Duplan, alors Visiteur de la
Province.
De Bocholtz, il vint a Paris en 1909, oui. pour quelques nioi-.
on I envoya A Lisbonne (Saint-Louis-des-Franqais) et d'oi ii
revint i Paris pour un s6jour et travail de dix ans. En 1923.
il est placit au Salvador (Alegria) puis a Guatemala, au servic·f
de Mgr Durou. En 1925. il rentrait a Paris, oh la lingerie Io
rexit, laborieux et attentif A son emploi ; pieux et travailleur.
ii realisait cet idtai du frere coadjuteur, tout a Dieu, heureux
et genereux dans la simplicitd du coeur. Quelle sagesse !
14 wars. - Dans les rues du VI arrondissement (celui de
la Maison-MAre) a lieu, en ce dimanche, jour de priere et de
charitl, la voyante op6ration d
d6barras ,. Devant les cruelles
et voyantes miseres des mal-loges, I'abb4 Pierre, heureusement
et savamment orchestr6 par toute une partie de la Presse, a
plaide les besoins de ces pauvres gens : puce asticoteuse, il a
Iessass6 I'dvocation des sans-logis aux oreilles et au coeur des
honnetement nantis.
Pour venir en aide partiellement A cette profonde inisere,
rombicn serviraient ces objets inutiles, mis au rancart dans
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jquclque coin du grelnier pussiereux. Certains d'entr--c.ux. ijrii•.
delabres, seraient les bienvenus et rendraient encore quclque
service : lits ddmodes, matelas usage, table bancale, \aisselle
li'rdch6e, etc. De toutes ces vieilleries qui peuvent au moins
ikre vendues a la ferraille, par des brocanteurs, on fait une colklcte dans le quartier. Des volontaires (jeunes gens, jeunes lilies,
li\reurs, cannons, etc) sont mobilisds pour cette ceuvre de
charite : recueillir sur le pas des portes ces dons parfois invraisemblables. Tout est enleve. Et c'est tout profit : pour les malheureux, en partie soulagts, et pour tous les donateurs. par ces
gestes et cette atmosphbre de solidarit6, de charitl, d'entr'aide
mlutuelle.
C'est lA au fond ce que rdalisent, sans bruit et au cours de
I'ann6e, nombre de maisons de Filles de la Charit : distri1,uant aux pauvres ces mille riens, necessaires ou utiles : habits
it objets de tout genre. Rappelons-nous le ,magasin ydndral de
Monsieur Vincent : ce dep6t jadis d'une autre operation ddhinrras !
15 mars. - Dans la blanche chapelle ou, parini d'autres
souvenirs, tronent la chasse et quelques precieux restes de
sainte Louise de Marillac, en ce 140, de la rue du Bac, Mgr M1arella. Nonce Apostolique en France, c6elbre. en re jour. la
rautd'inesse pontificale. Les deux Communautes sont Ia, unies
daus la pribre et les chants.
A 14 heures et demie, avant les Complies, notre ConfrBre,
M. Henri Desmet, dans la Confdrence traditionnelle, retrace la
dulvotion de Mademoiselle Legras pour la Sainte Vierge. Cette
I;vocation de Marie, fr6quente, quotidienne mime dans ce Sanctuaire de la Midaille Miraculeuse, prend place dans les manifestations de cette annie mariale.
M. Desmet, apres une attentive meditation de son sujet,
liisse parler son co(ur. Qu'on en juge par les pages de sa plume
qui, apres coup, a mis par ecrit ce qui a etd siniplement parld.
sur le vu de quelques trente mots jetes sur un misdrable bout
de papier.
Dicit discipulo : Ecce mater tua.
Jdsus dit au Disciple. en lui montrant Marie .
, Voil' votre mbre. )
Mes bien chers Confreres, mes bien chires Steurs,
Le 3 juillet 1660, quelques mois apres la mort de Louise de
Mlarillac, Monsieur Vincent rdunissait ses Filles de la Charitd,
! our les entendre parler de leur Mire defunte. It etait lui-meme
i ien affaibli, tout cassd par I'figy et les infirmitis ; il ne poucait
pius sortir ; aussi est-ce a Saint-Lazare que se tenait la reunion.
A son habitude, it commenqa par interroyer. Et ce jurent,
sur les levres de ces bonnes Filles, propos tris touchants d'amour
filial. La scene etait tmouvante. CUe des Scours, la Swur Ju'mane Loret, interrogee, se leva, commenca a parler des certus
ic la Mere tres aimee qu'elle nvait perdue. Puis, les sanglots
touffant sa voix, elle s'arrdta. D'autres parlerent. Mais sur la
lin de la conference, la Swur Julienne Loret, rassedrnde, apaisde,
SO lera de nouveau et s'adressant a Monsieur Vincent, elle lui
l'it : < Mon P(re, si vous trouvez bon que je parle, je tAcherai de
!e faire., - , Vous me ferez plaisir. ma Fille ,. repondit Mon.ieur Vincent. Et la Seour parla.
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Elle parla mnme beaucoup. Et c'euit et domiraguye 'eUe
n'eut point parle. Car, celte fois, ce fut Monsieur Vinc.•it qui,
6 son tour, en 'tccoutant,se mit a verser des larmes d'atteadrissement.
Que deuatt-e1e done, cette boune Saer Loret ? D' tabUe,
elle etait montee tres haut, envisageant avant tout, dans cet
b~lye de Louise de Marillac, la gloire de Dieu : II fallait, cisaitele, parler des certus de notre Mere, parce que Dieu en .erait
glorifie. C'itait tout d fait dans la note surnaturelle de saint
t'icent. De plus, on trouterait dans V'expose de ces rerltis, un
beau modele t suicre. Et ceci aussi etait de bonne inspiration.
Puis, renant d L'ezpose des vertus, elle dit cette parole qui rýtcle
la magjnifique simplicitd de ces dmes candides et leur ttve admiration pour leur Mere : u Pour les vertus qu'elle a pratiquees,
dit-elle, il faudrait un livre entier pour les pouvoir decrire et
des esprits bien plus relevds que les nOtres pour les rapporter.
Neainmoins, ajouta-t-elle, puisque l'obeissance m'y oblige, it le
faut faire. AMais quand j'aurai dit Lout ce que la memoire me
peut fournir, il en restera encore bien plus a dire. ' C'dtait Iimpuissance de I'eloge devant la richesse du sujet !
Mes Seurs, je dirais volontiers, moi aussi, devant la taiche
qui m'incombe : a Quand j'aurai dit tout ce que la memoire
me peut fournir, il en restera encore bien plus a dire ! P Aussi
ai-je bien pris la rdsolution de me borner. La Seur Loret, elle,
parla longuemnent de I'humilitd de Louise de Marillac, de son
esprit de pauvrete, de sa confiance en la Providence, de la sagesse de son gouvernement. Et saint Vincent renckhrit encore.
Dans une conf/rence, tenue quelques jours plus tard, it dira 'i
son tour son admiration pour l'humilite de votre sainte Mer'.
pour sa charite, sa douceur, sa boned, sa patience. Et it s'ecrieru:
u Quel tableau Dieu nous met sous les yeux ! Le beau tableau !
0 mion Dieu, le beau tableau !
Et ii reprend : c Humilite6
E
'lhumilit toujours en tWte. - Humiliti, foi, prudence, soretL
de .jugement, attention a former ses actions sur celles de NotreSeigneur. Et encore : la modestie. , Et ii insiste sur la modestie:
modestie eztfrieure, la bonne tenue extbrieure, garante de la
dignite des dmes ; et la modestie int6rieure,qui vit dans I'union
d Dieu.
Que de richesses ? Et tout cela, suivant le mot de la Seur
Mathurine Gudriu, ecrivant d la nouvelle Supdrieure gdndrale,
Swur Marguerite Chdtif, tout cela devrait jtre dcrit a en lettres
d'or n. - Mathurine Gurin avait Ete pendant quatre ans secretaire de Louise de Marillac. Elle savait ce qu'il y avait de richesse dans ce cwur. Ce qui jaillissait de ce cwur d'or devait
Otre , ecrit en lettres d'or ,.
II nous dtait bon, je erois, mes Smurs, de reprendre conscience, en ce commencement d'entretien, du trtsor qu'est pour
nous le souvenir des vertus de votre sainte Mere. Mais alori
devant ce trdsor, on a l'embarras du choiz. Et pourtant, ii faut
choisir.
J'ai cru qu'en cette annie mariale, centenaire de la proclamation du dogme de 'ImmacuLie Conception, oft le Saint-Pere
nous recommande d'honorer et d'invoquer beaucoup la Vierge
Immaculee, il nous serait bon de voir comment votre Mere rdalisait cela dejd par avance. 11 y a chez elle, d l'dgard de la Tres
Sainte Vierge, une richesse de sentiments dont la simple contemplation fait du bien. Mettons-nous un moment dans ce climat
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de pidtl mariale. Hespirons un pen de cee air salubre de beautn
morale.
Ah I cerles, mes Seurs, je n'ai pas a vous donner de le;i.ts
sur la devotion envers la Sainte Vierge. On sait bien que cous
uime; la Vierge et que la Vierge vous aime. S'il le fallait, leg
pierrcs mdmes parleraient ! Votre chapelle a son eloquence. Et
le saint Curd d'Ars ne disait-il pas que la Sainte Vierge se promaen sans cesse dans vos corridors ? Mais le spectacle dune
dmne mariale comme celle de votre Mdre est, a lui sent, bienfaisant. Si je pouvais, d la lurmire de quelques-unes de ses paroles.
cris spontan&s du cwur, vous faire pen5trer a I'interieur de ce
ecur ardent, vous en faire entendre les resonnances dilicates
quand la Sainte Vierge y venait faire visite et y donner audience,
et rous faire gotter le charme de cette tendresse filiale, je m'estimernis heurewc d'avoir mis, sous vos yeux, cette vision bienfaisante et r6confortante et, au fond de vos cnwurs, le charme de
cette belle dme.
I. - Louise de Marilac avait pour la Sainte Vierge un
amnur ardent, ddlicat, tendre, candide, une confiance toute filiale, an complet abandon a sa conduite, dans la ferime espirance
d'une vigilance et d'une protection toutes maternelles.
Ie ce cwur ardent jaillissaient des cris de tendresse. La
contrmplation des grandeurs de Marie, en racissant son dmie, en
faisait jaillir la priere. Sa mdditation se muait spontanement
en oraison : elle admirait et elle disait a la Vierge son admiration. Elle louait et lui adressait ses eloges : c Je I'ai congratulde,
disat-elle un jour, de son excellente dignit6 et de la part qu'elle
a dans le grand et divin sacrifice perpetuellement offert sur nos
aut,.!. o EUe la saluait avec rtevrence ; eUe lui disait, comme
le grand Archange : Ave gratia plena. Je vous salue, pleine de
graine. Et elle ajoutait, dans son admiration : 0 Sainte Vierge,
ces paroles ne sont dites qu'A vous, en qui riside la pldnitude
des:races.
Elle trouvait ainsi d'aimables compliments & lui adresser.
Son premier biographe nous a conserve quelques belles prieres,
reflets de sa belle dme. Ce sont de vives flammes qui s'dchappent
toutes brfilantes de eel ardent foyer d'amour.
A ces prieres qui montaient si volontiers vers la Sainte
Virrye, elle ajoutait certaines pratiques de devotion : on faisait
en ce temps-,a, comme aujourd'hut, des p*lerinayes. Le grand
peblrinage d'alors, c'dtait le pHlerinage de Chartres. Louise de
Marillac fit le beau p&lerinage .Elle avait pris d'abord avis de
alonsieur Vincent. Et elle etait allee, malyrd ses incommoditds,
porter jusqu'd Chartres ses intentions personnelles'et surtout
cctles de la Compagnie : elle demande ai Notre-Dame, MBre et
Gardienne de la Compagnie, la puret6 dont elle a besoin et la
liaison forte et douce des cceurs de toutes les Sceurs, pour honorer 'union des trois Personnes divines. ,
'e chapelet, bien
Louise de Marillac rdcitait chaque jou
si.. Mais elle avait aussi imayine et s'dtast confectionad un
petit chapelet, tout petit, fait de deux groupes d'Ave, neuf et
t:L-is. destind, dans sa penste, d ctlebrer d'intimes joies et quelqe's beaux titres de la MWre de Dieu. En 1646 it y avail trois
ans qu'elle le rdcitait tous les jours, avec I'approbationd? Monsicur Vincent. Mais 4 cette date, ii semble bien qu'en raison de
.n decrasant labeur, Saint Vincent lui ait conseill, pour ne pas
s'infrombrer, de laisser le petit chapelet et surtout de ne point
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lc I&yuer d ses Filles. Car elle en acait prepare un boln anvmre
qui decaient hler dtre distribues. Quoi lu'il en soit, nous entrecyons lit ce beau souci de cotre Mere de vivre en parfaite intimiiti aver la lTrs Sainte Vierye, de partagerses joics, de cdLibrer ses titres. Elle ae sacait qu'inventer pour Lui ttnmoigynr s#O
am,uur.

Un jour. ulle pread dans ses tiroirs quelques bauues qui lui
rcstauiet ; elle les cend, et avec le prix, elle fait cxcuter ua
tableau de la Vierye et I'offre t Saint-Lazare pour dtre nis i
.sot

ttdtel.

.Mis elle, coulait, en fait de pratiques, plus que des itintoigiuayes passayers de dacotion : elle coulait que cous fussie;,
ises N'urs, au service de la Vierge, des consacrges. Ellt rous a
consacrles i la Tres Sainte Vierge.
Avcec une nodestie charmante, elle en a demaantd la permission i Monsieur Vincent. Et dans use lettre du 7 dd'enabre
t1658. ceille de i'lnmmaculde, elle lui demaule de venir lui-m,,'me
le lendemain faire cette oblation de ses Filles it a Treý Sainte
Yierye. Elle a compose pour la circonstance an bel act- d'ofIraiadc : 1 0 M1re vous serez notre unique MIere... Gonmie saint
Jean. le disciple que Jesus aimait. le disciple-vierge. le imaltre
dIPla dilection. a Ptt donnt par J6sus it Marie et Marie -i saint
Jean, aiunsi ]a Comllpagnie des Filles de !aCharite, groupe f'r\ent.
qui veut \ivre daus l'anour de Jisus, dans le culte de la Zainte
dilection. de la virginit6, de la charit6, se metira, avec i'agrainent
de Jesus, pour la conservation de ces belles vertus, sois l
imaternelle protection de la Tris Sainte Vierge. ' Louise de
Marillac ceut rous ,'oir, mres Saurs, honorer comme saint Jean
la Sainte Vierge, et propager son culte, mais elle vent ausri rou4
roir vivre, commie saint Jean, dans la familiaritd de la Vierge,
rt partager ses trdsors, et prendre a son contact un peU de sa
ressenblaace et de sa beautd, vous parer de ses vertus, tit' sa
ltaritd, de son humiliti, de sa douceur, de sa puret6, de toutes
se.s amabilitis. I1faut goiuter dans le texte de cet acte d'of[[rude
lt charme de ces accents emus de tendresse filiale et d'hAucble
(onfiance.

Et c'dtait le 8 decenbre. le jour de 'l mmacule, qu'elle
naait choiei pour cc beau geste. Ee dogme n'etait pas encore
iMfini. Mais Louise de Marillac adoptait d'instinct cette tbelle
,r.oyance. Rien n'etait trop beau, t son sens, pour la Tres aitite
Vierge.
C'est craiment pour nous chose bien consolante de voir ainsi
Monsieur Vincent et Louise de Marillac, en ce 8 decembre 1658.
annee oi ils cedlbraient tons deux, pour l'nvant-dernitre ftoi.,
la fite de I'lmmacule sur la terre, offrir d'un contmun accord
la petite Compagnie d la Vierge Immaculte.
II. - Voild, mes Seurs, un petit aperqu de la devotion de
Louise de Marillac envers la Sainte Vierge. Mais quel 4tait done
le secret de si beaux sentiments ? Qu'est-ce qui avait donna
I'dceil i pareille decotion dans I'dme de Louise de Marillac '
La rlponse me
mparatassez simple : Louise de Marillac avail
s' boa cawur ; et la Sainte Vierge est si aimable ! Les amabilit<s
de la Sainte Vierge deuaient attirer irrdsistiblement ce cLeur si
sensible et si pur.
Mais il y avait en cette devotion autre chose que du sentiment - ce qui n'est pas deja si mal. - 11 y avait que cet amour,
pour devcnir si tendre et si fort, 4tait passe par le sacrifice. Et
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puis, il s'tlait nourri de sai'n doctrine ; ii tait lout pemnrrt: de
"olidesnotions doctrinales.
a) Sacrifices, ai-je dit. * Sans souffrir, on ne peaul cirre

dans I'amnour.

aa

Sine dolore non vivitur in amore ,, dit llmi-

tation (111.5). Louise de .arillac s'est donnt de nlpeine. piur
donner de la force a son amour. Dans le riyltement de vie qu'Wll•
s'etait trace, alors qu'elle 6tait encore dans le monde et qu'Wvl
wuait pleine liberte dans le choix de ses sacrifices, je lis ces
rdsolutions : , J'aurai une particulibre devotion k la Sainte
Vierge. - Je jeinerai toutes les veilles de fites de la Sainte
Vierge. - De I'Ascension a la Penteci6te. j'aurai regard a la
Sainte Vierge acceptant la privation de son Fils. l,
alygr I'attrait
qui I'attire au Ciel 6 la suite de Jesus. elle accepte de demeurer
sur la terre pour le bien des chrletiis. Louise ed Marillac s'unira
a cette noble intention... Elle s'astreint i rIciter chuque jour le
chapelet, mais aussi le petit Office de la Sainte Vierge. Quand
elle est obligde de chanyer de maison. elle en supporte les ennuis. dans la pensde des fatiyues de la \'iergle en ses demi•nagements de Bethldem en Egypte et i's autres lieux. Les premier.,
samedis du mois, elle renoucelle ses cwu.r .et

rf'sotlions. El

,rnfin, eile jette ce beau cri : c Toute ma vie, au temps et en
I'Mternit6, je la veux aimer et honorer tant que je pourrai ! Hd, oui ! Louise de M.arillac s'est donn ie ia peine pour
honorer la Tres Sainte Vierye. M.is aussi roye: le beau rdsultat:
sa dvdotion, nourrie de sacrifices et d'offrandes gendreuses, sest
purifite, alldyde, et devenue joyeuse, et alleyre, elle a acquis
rotte tendresse et cette force qui nous charment.
Quand elie aura quitti le monde et ",mnbrssd lI rude el
constant labeur du service des Iauvres et de ti direction de la
Compagnie, elle laissera sagement tomber tet on tel de ces exercires d dvotion. Mais, en attendant, son amour pour la VierU,
,irait acquis cette force et celte tendresse qui lui seront si prectirses. Et ce ctur si fort et si tendre, sans cesser de se porter
inourcusement vers la Sainte Vierge, se portera hedroiquemtent
au secours de toutes les souffrances humttines. En conpayunic
dr la TrI s Sainte Vierge et sous sa bddndiction. il se donnera ak
I'lh'roisme du service des Pauvres.
b) Sacrifice, ai-je dit. J'ai dit atusi : une solide base doeIrinale Louise de Marillac, qui n'acait pas crain:, dans sa jev,esse d'affronter les austeres lecons de la Somtme thdologique
d/- saint Thomas d'Aquin, et qui atait puist h14.avec l'habitudc
dlela rflexion et des iddes claires et des jugements justes, le
':.mt des yrandes et nobles pensees, s'dtai it
fte
la Tres Sainte
Iierge une trbs haute idde.
Elle disait : la belle dmle de la Tris Sainte Vierye est " un
aliime inepuisable de toutes les vertus ,.Elle fait I'tonnemient
de la Cour Cdleste. I'admiration de tous les humains ; elle est
I'objet des complaisances de Dieu. Le dirin et amoureux regard
ne s'est jamais ditourne d'elle, parce qu'elle fut continuellement
'solon son cwuur.

Quand elle redisait complaisamnment, dans ses Ave Maria.
'es paroles de I'Archange Gabriel. a paroles par lesquelles. disait aimablement le cardinal Pierre d'Ailly, la Sainte Vierge est
pracieusement salu6e, tris dignemnent honorde. trWs bdnignement
,'onsolde ,, paroles, done, infiniment agreables et douces, Louise
d.iMarillac savourait toute cette douceur, certes ! mais aussi,
rile mesurait dans cet Ave. gratia plena tout te poids de ce mot
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exceptionnel, tout char•t de sens. De la cette reflexion : , Ces
paroles ne seront dites qu'a Vous, 4 sainte Vierge, en qui reside
la plenitude des graces. n
Plenitude ! Ce grand et beau mot est en effet Ires care. Je
le trouve dans la Sainte Ecriture en quelques circonstances exceptionnellcs. II est dit de saint Etienne ; il est dit de la Sainte
Vierge ; ii est dit de Notre-Seigneur.
Saint Etienne, lisons-nous, 4tait a plein de grA, e et de
force , et on ne pouvait a resister A la sagesse et A I'esprit par
lequel il parlait ,.Cette plenitude-ld suppose d tout le moiis une
certaine excellence dans le bien, quelque chose de remarquable,
une grdce capable de produire des actes exceptionnels de vertu.
Et de fait, la yrdce trouvait dans cette excellente nature de saint
Eticnne un terrain de choix. Saint Thomas appelle cette pldnitude-ld u Plenitudo sufficientiae n, un degrd de grace qui, par se
qualitd, suffit d recommander une dme d'dlite a L'attention et a
la cineration. Et ii est dit, en effet, dans les a Actes a que les
ennemis mdmes de saint Etienne, en plein tribunal, malyrd les
accusatiunr.
des faux temoins, virent son visage, tel le visage
d'un Ange : a Viderunt faciem ejus tanquam faciem Angeli ,n.
De Notre-Seigneur, nous disons tous les jours, d la fin du
dernier Cvangile de la messe, a Vidimus gloriam ejus gloriam
quasi Unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis ,.Et quelques lignes plus loin, saint Jean ajoute : a Et de plenitudine ejus
nos oinnes accepimus et gratiam pro gratia.,, t Nous arons tous
requ de sa pldnitude, grace apres grace. u Ici, ce n'est plus seatlement l'excellence ; c'est la surabondance, rHpondant a la plenitude de la source. Notre Seigneur est, en effet, I'auteur de la
grace. Aussi saint Thomas appelle-t-il cette pldnitude-la a Plenitudo.efficientiae et effluentiae n. C'est la source intarissable,
et qui se deverse d [lots.
Et voici la Sainte Vierge. Entre l'excellence de saint Etienne
et l'infinie perfection de Jesus, source de toute beautd et de toute
grdce, ii y a une excellence de premier ordre, qui justifie l'exceptionnel salut adressg d la Tres Sainte Vierge par le grand
Archange : Ave gratia plena... Benedicta... Excellence de premier
ordre, avons-nous dit. Et, en effet, Marie est excellente par-dessus tous les saints : Excellit omnibus Sanctis. Les Anges euxmnmes lui cedent le pas : Excessit Angelos. Saint Thomas appelle
cela : u Plenitudo redundantiae : Plenitude et surabondance
d'un reservoir d6bordant, qui donne A flots la richesse qu'il a
.reue. Louise de Marillac dtra : - Vous Ates, 0 Vierge sacrde, uli
vaisseau tout rempli de grAce, selon la parole de I'Ange, et sani
vous vider, ces memes grAces s'6panchent sur nous.
De cette pldnitude de grdces de la Tres Sainte Vierge, saint
Thomas a essayd de dire les merveilles :
Merveilles dans son dme, 4'abord. La grdce a dt chez elle
si abondante et si active qu'elle a pu, tout au long d'une vie, dviter toutpcpdh et aussi faire toutes sortes de bien. Les autres
Saints se sont aussi exerces en toutes sortes de vertus ; mais spdcialement recommandables pour telle ou telle vertu qu'its ant
particuliirement pratiqu6e, ils sont un peu des spdcialistes et,
comme tels, on nous les offre comme moddles de cette speciale
vertu. La Tres Sainte Vierge. ele, nous est donnee comme moddle
de toutes les vertus, sans exception. Tota pulchra es I Elle est
toute beautd ! Louise de Marillac dira aussi, mdditant I'lmmacu-
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6( ett la congratulant : a Elle est le chef-d'-tuure i ia ,,atePui,-sance dans une nature purenlent hunaine. ,
De l'dme de la 'Tres Sainte Vierge, la pldnitud' di i,;,;
r,
rejailli sur son corps virginal, qui fut un chef-d'wuvre c i;. :icu,
de santd, de paix, de serenit6, et aussi de richesse t'cun',i, ,,.qu'it a donnd comme fruit le petit Jdsus : it a donne un corj aqtt
Fils de Dieu.
Enfin, derniere merceille : cette plenitude de yrdcfs s'tsi
decersee sur le monde entier. Tous les Saints du Ciel exercesl
sur notre terre une certaine influence, mais une influence limitLe. L'action de la Sainte Vierge s'exerce sur tous les uhomies.
Elle exerce sur tous son patronage. Sa mtdiation est unicerselle
Les cxceptionnels privileges qu'elle a recus ne sont pas de simpies ornements donnes par Dieu d une time particuli'rement
aimie ; its sont investis d'une fonction sociale : Si la Sainte
Vierge est le beau a lys immaeuli ,, la
Itlose de Jlricho ,, le
splendide a Palmier de Cad6s », elle est aussi cle Refuge des
pcwheurs
le a Salut des infirmes , et laa Cause de notre
l,
joie. ,, Fonction sociale. Splendeur d'dme ? mais puissance de
premidre grandeur !
Sous voild bien, en cette plenitude, decant ce que votre
sainte Mere appelait a I'inepuisable abime de toutes les vertus ,
Ce mot-ld, sur ses levres, est bien rdvedateur des sentiments
d'admiration qu'elle professait d l'dgard du chef-d'wtucre. Elle
acait sondd ce qu'il y avait de richesse en cette plnitude du
salut de I'Archange, qu'elle ripitait comnme nous taut de foi,
imais qu'elle redisait sais cesse dans la joie profonde d'un amour
filial.
hiui, mes Soeurs, vous pouvez imaginer votre Mere redisant
ii satietl, dans ses Ave le beau salut de I'Ange, -y mettant tout
,on cwur, en faisant un continuel chant d'amnour. Tout comme
laitmable saint Bernard, qui n'entrait jamais dans un endroit
consacre d la Sainte Vierge suns saluer d'un A\e Maria l'auyuste Reine des Cieux, Souveraine Maitresse des anyes et de.
liommes. Et de mime que saint Bernard eut jadis, au monastire
d'Afflighem, L'aimable r6ponse de la Vierge qui le salua it son
titur en lui disant : i Ave Bernarde ! r'ous aussi, mes Swurs,
rous avez eu la rdponse de la Sainte Vierge aux multiples salutl
de votre Mire, a savoir : les ineffables graces rdpandues .ur co!re Communaute, en cette chapelle en particulier. Et parmi let
',eaux titres dont votre Sainte Mdre aimail a saluer la Tris
Sainte Vierge, it y avait celui d'lmmaculde. II y fallait quvlqut
audace a cette epoque. Et la rdponse de la Vierge, elle est inscrite la-haut, au-dessus de votre autel. Le grand mot a idt insnrit d'abord par la Vierge elle-mime dans le tableau qu'elle presenta d Sazur Catherine. On l'y a inscrit, depuis, pour nous. El
jn y a ajoutd la belle promesse de la Sainte Vierge : u VeneX
au pied de cet autel ; les graces seront rdpandues ,. Et les .jrdres se rdpandent aujourd'hui plus que jamais.
Ce salut familier ta a Vierge toute bonne a enchant i int de
belles dines ! Que d'Ave Maria et de Salve Regina et d'Ave Regina coelorum ont pris leur envol vers les Cieux, vrs Ir trdnt
del la Vierge Marie !
Saint Bernard aimait chanter le Salve Regina. On dit mnme
*quilen improvisa lui-meme les derniers nots rris d'nmo-ur
iaillis d'un ewur filial, hymne de louange d la gloire de la Vierge
II entrait Slans la cathedrale de Spire. escorte d'une folle de

-

33' -

tvcualicrs et de tnanatits. Au chwur, on *-hnn'til e Sil:e liea Salut, 6 Reine, M.re de misericorde. a Bernard ,outait

gina,

raci. Quand le silence tomba sur les dernivres notes du motet,
il laissa, dit-on, wchapper de son cweur les mots que nous y chantons aujourd'hui : O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria !
!0 climentle, 6 misericoraieuse, 6 douce Vierye Marie ! ,
Quoi qu'il en soit de cette pieuse croyance, ce qui ct certain. c'est que saint Bernard a ldyud itses Fils une tre's tei'lre
detolion (ila Trds Sainte Vierye. Dans les monasteres cistercienr
du atnoide, lcs inoines aiment se riunir dans leur chap iht, au
.soirde Icvrs rudes journecs, pour y chanter le a Salve Regina ".
Les fididles qui ont la bonne fortune d'assisterd ce pieux ce.eri ice coient alors, des que les premiires notes du motet ys'cvolt At cers le ciel, tous les regards se tourner vers I'autel ie la
'iert'e ; tous les visages s'epanouissen te s'dcairent de I,'ndresse filiale ; les ewurs se dilatent ; et, dans cette allhresse
sc noient tous les ennuis de la journde et loutes les blessurves de
III rie.

Thomas a Kemcpis, lui aussi, aimtait I adresser 6 la Vicryi
tArchnnye : , De cc peu de paroles, disait-il, s'echappe un large torrent de sua\itW celeste. , It adresse un jour
t la Sainte Vierge cette priere : u Je viens 4 vous, Tres Sainte
Vierge, avec huuilitl, avec respect, ayant sur les levres la salutation de I'Arclange Gabriel. Cette salutation, je vous ladresse
dunis la juie de mnon coeur. Je prie tous les Esprits c6lestes de la
reprter pour mIni des centaines de milliers de fois... et plus encore ! Je ne sais ce que je pourrais vous offrir de plus digne et
de plus agrvable. n
Devant ce bontheur et cette alldgresse, on pense i la tentlr
devootion qui, au dire de Montalembert, inspirait aux fiddles du
.loyen Age, en leur d6licieuse simplicitd, cette cordiale priere :
, Bonne Mere, il faut bien que tu nous exauces ! Nous avoins
tant de bonheur h t'honorer ':
Au xx" siecle, un maitre de chapelle d'une de nos grandes
,althidrales de France (Guillaune du Fay, a Cambrai), qui avail
compose quantit de motets 6 la Vierge, demanda qu'autour de
son lit d'ayonie, ses enfants de chwur einssent chanter un de
ses motets, I'Ave Regina coelorum ! Par ce beau salut i la Reine
des Cieur, salut qui Ntait passd par son creur et s'dtalait dans sa
melodie, it preludait en beautl l't
extase iternelle.
Apres le deces de ce grand artiste, quand un de ses colldgues voulut composer un chant a sa memoire, c'est encore un
salut a la Vierge, qui inspira son chant. 11 mit la parure de sa
mdlodie sur ces belles paroles : , O Marie, riche en plenitude
de tous les biens. Vierge-M.re, qui siegez sereine par-dessus les
astres, toute belle, toute prudente, toute brillante, Vierge incomparable, inegalable. a qui une voix angelique a dit : Ave Maria '
Troublee quelque peu d'abord, mais ensuite 6elairbe, vous avez
repondu ; et tres douce fut votre rdponse. Et vous 4tes devenue
Mbre de Dieu. Vierge-MBre, toute pure, toute brillante, Vierge
Immaculee ! , Vierge Immaculde, c'est le mot de la fin de cellc
noble sdrie de titres. - Puis le chantre de la Vierge lui adressait
sa priere pour le ddfunt : , Souvenez-vous, 6 tres misericordieuse... , Et it quittait la trds auguste Reine en la saluant du
salut de I'Archange : Ave, Maria !
Les siecles ont rdp6td a satidtd le beau salut : Ave gratia
plena !... « Les artistes y ajoutaient l'alligressede leur chant, la
le salut de
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pariure de leurs mieldies. Louise de Marillac hdrila de Get tenchantement, de cetle admiration deetut tlblouissaule plduitude:
, Je \vus salue, pleine de graces... Ces paroles, 0 .Marie. nle sunt
dite. ti"'it
ous, disail saitle Louise, ia\ous en qui reside la pleiitiude des graces ! )
Le 13 murs 1660, quand Louise de Marilltc cut ret;u it
Saintl ialique, elle donna, sur l'invitation de M. le Cuar de SaintLaurent, sa paroisse, la benddiction itses Filles. Elle leur recuinitanida alors de bien persdeerer dans lear cocation, d'acuir bien
soin dtu service des Pauscres, et surtout de bien vicrre ensemble
dans une yrande union et cordialilt, et - derniere recoumntandation - de bien prier la Sainte Vicrge, pour qu'tlle filt leur
unique Mere.

Ces recomimandations de volre sainte Mere out ltdretenues.
Un a toujours beaucoup honord et aimi la Sainte Vierfg.. Et la
Saiute Vierge a tdides plus maternelles.
Un jour, Louise de Marillac, apparaissant d une jeune fill,'
malade, a qui elle allait procurer la gudrison, pourra lui dire :
,aTu
entreras dans ma Commiunautd. La Tres Sainte Vierye y
est tr's aimbe. Et tu pourras la faire cuimer des enfants p aucres. , Soye heureuses, mes Swurs. d'dtre dans une Co'umunaul,, oil la Trjs Sainte Vierge est tres aitde, io rous pourt:,
la faire aimer des enfants paucres. Ainsi soit-il.
It1mars. - L'opdration-dtbarrasse conjugue avec l'actue!
refrain que redisent les alliches : aux truelles ! pour los ('Cirs
d'ur.,tIne ' A la Maison-Mere, aprxs I'operation pinceuu au rezde-chauusie. voici au premier tlage l'operation : Iruelle et pacrment. Elle s'ou\re ce matin, precedee depuis quelques seinaines
par des conciliabules d'experts et d'etablisseurs de devis.
Aussi, devant la Chambre du TrBs Honor6 POre, et aux purtes du secretariat, quelques ouvriers defoncent le carrelage et
trantfjrl1ment le corridor en un poussiereux chlantier. tirs cuuleur lcale. Sont mises f nu les poutrelles et la chaux d'il y a
plus de cent ans : on allege le parquet. on Riablit un lit dt
icieft'er. une chappe de mortier, et sur une couche de sable, on
pose soigneusement un nouveau pavement. ln rcaceun en est
satisfait. les usagers tout spkcialement.
Enitretenir une maison exige, on le sail. un soin :-on:linu.
Aussi. a;,prs une longue interruption qu'expliquent des difticultes inajeures, la Maison-MWre reprend cette obligation de toule
vie : adaptation et rajeunissement !
'On a dit et repete depuis longtemps, que dans tout etablissenmeit d'education, il fallait apres chaque vacance, et done chaque awmee, un accroissement, si modeste soil-il, une amelioration ::n)me lJigre, un embellissenment quoique insensible. Is redise;it pratiquement aux enfants de la maison qu'on s'occupe
d'eux et que la sclerose n'a pas encore saisi ce qui veut vivre.
Hlcureux travaux dont un chacun recoinait la valeur et les
hiei its ! Deo gratias !
:;'mars. - La Saint-Joseph rappelle la devotion vincentieiu:,. au patriarche de Nazareth : celeste fournisseur de vocatior'-. Aussi, devant ce souci constant du recrutement, par tous
res~-~rti, avec 1'effort d'un chacun (apostolat de 1'exemple, recher:;ie avisde, etc...), s'impose le devoir de la pri6re. Au 140, rue
du ;.r, les deux Siminaires unissent voix et cceurs dans la supplica'ion traditionnelle de ce jour. M. Eyler. directeur du Sdmi-

-

336 -

naire interne, chaute la grand'messe, que servent les jeunes fr6res du Sdminaire.
Le soir, M. Henrion nous encourage daus la conliance et la
devotion de\ant la grandeur de saint Joseph.
25 mars. - Datees de ce jour, quelques feuilles runityp*es
'n" 1), tiroes a cinquante exeniplaires, fournissent aux diverses
Iaisons de l'actuelle province de Paris, quelques consignes et
quelques nouvelles. Dans ce mjmne but, des le mois de decembre
1953, M. le Visiteur de la province de Toulouse a diffuse un bulletin mensuel. De ces diffdrentes sources, extrayons quelques informations doniees ici et 1U, et qui restent d'un int6ret gineral
ijoins niomentand.
La limite de la province de Toulouse passe au nord des deparlements qui sout de son ressort : Charvnte-Maritime, Charente, Haute-Vienne, Creuse, Allier, Sa6ne-et-Loire, Jura et
Doubs. Elle comprend done quarante-quatre d6partements, plus
la Corse. Cette ddlimitation fixe h la fois I'appartenance en principe des sujets de la province et le thiatre normal de leurs travaux. Il reste n6anmoins loisible au visiteur d'accepter, A son
;r6, du travail dans les deparlements limitrophes, et cei intoresse surtout les maisons de missions.
La province de Paris est limitle au sud par les ddpartecnents
de Vendee, Deux-Sevres, Vienne, Indre, Cher, Niibre, C6te-d'Or,
Haute-Sa6ne, Territoire de Belfort, Haut-Rhin.
Pour les Filles de la Charitd, chaque visiteur nommcra en
sa province, les predicateurs des retraites, les confesseurs Lrimestriels et les visiteurs canoniques. Toutefois pour les quelque
vingt retraites annuelles de Paris et de I'Hay, les predicateurs
seront choisis dans les deux provinces.
Pour le minist&re des colonies de vacances r6lees par lesdits visiteurs, voici les normes foudamentales qui out ete retenues :
a) Chaque confrree demeure en sa province ; b) aucune colonie n'est affectee d'une manibirv rdguliere et permanente a tel
confrere ; c) les 6tudiants ne s'occuperont pas de colonies de
filles ; d) les colonies de garcons seront toujours sons la direction d'un confrire ou d'un prktre qui assurera la sauvegarde de
leur vie religieuse et de leur santd ; et les colonies ne d6passeront jamais cinq semaines au maximum.
Pour les provinces d assister par les provinces de Paris et
de Toulouse : Paris : Chine-Nord ; Turquie ; Iran. - Toulouse :
Chine-Sud ; Levant.
Les deux provinces : Madagascar ; Afrique du Nord ; Ethiopie.
Statistiques de Toulouse : M. Felix Contassot, visiteur, a
soigneusement dtabli des relev6s de son actuel personnel : 156
confreres ; 20 clercs ; 20 frbres coadjuteurs. II les a rdpartis.
par d6partement d'origine ; par centres d'dtudes secondaires
(Ecoles apostoliques, etc.) ; par emploi dans les euvres : 38 professeurs de grands sdminaires ; 36 missionnants, etc. ; par ages.
Tres suggestif de parcourir ces tableaux I
17-18 avril. - En cette sainte nuit pascale, avec l'Eglise
entiere nous cel6brons la Rdsurrection du Seigneur. L'office i6ebute A 22 heures 30 : l'assistance est importante et recueillie.
M. Eyler, sobrement et heureusement, commente le debut de la
ceremonie : le feu nouveau: le cierge pascal, I'Emultet diaconal,
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h it-ectures, la renovation des promesses baptisimales, la grand'
niesse... De 23 heures 30 a f heure 15, i'office de notre chapelle
est radiudiffusd sur Paris-Inter.Les invisibles auditeurs : des
isules, quelques malades dans leur insomnie, nous sont unis dans
la priere et le souvenir du Seigneur. Toute derniere nouveautl,
on installe un minuscule micro, de la largeur de f'ongle, Dernier
cri de la technique, il est hypersensible et capte les moindres
bruits : la toux inopportune est aussi retransmise, et l'oreille
avertie recomnait aisdment le timbre de telle voix aux chaudes
harlntoniques... Par une interrdaction, les chants, sous la direction de I'abb le Bihan, sont rendus avec Amie, souffle et sens du
rythine. Le resultat est remarqud.
De Paques 1954 comme de Noel 1953, la Revue Greyoricne,
de mars-avril 1954, p. 24, pourrait redire : La messe de minuit
radiodiffusee : elle etait assuree par les Seminaristes lazaristes
de la rue de Sevres, sous la direction de M. Le Guennant. Nous
n'insistons pas sur I'excellence du chweur des Lazaristes. A notre
acis, itconstitue le meilleur groupe de voix d'honiaes, d Paris,
pour
t'exdcution du Chant yreyorien... a Sur cet 6!oge du dehors,
observons seulement que rien de serieux ne se fait sans soin et
sans effort et qu'il le faut maintenir par une perseverance lahorieuse...
L'orgue, en cette nuit pascale, nous en fournit une preuve.
M. Gaston Litaize (notre voisin aveugle de la rue Mayet), faiL
vibrer les melodies, et par un savant accouplement des jeux
donne aux tuyaux de suaves et nouvelles tonalit6s et expressions.
Apres cet office de la nuit, c'est une seconde grand'messe pascale
sur les 9 heures du matin... Puis en toute hate, une ddlegation
de cleres se rend dare-dare vers les studios de la t~ldvision, rue
Cognacq-Jay, pour une troisieme grand'messe, tclevisde cette
fois. transmise en direct. C'est la premiere de I'annme, car la
niajeure partie des programmes de la tel4vision passe, comme
I'on sait, sur enregistrement prealable..
Le vaste studio est amenagd en chapelle : autel, banes, chaises, etc..., et. apres quelques directives pour la technique de
l'operation, office et chants commencent A la minute precise.
Sous les projecteurs puissants et nombreux, la lumiire est vive,
non aveuglante, et la temperature reste elevee. Les operateurs
et les cameras vont et viennent, varient sans cesse leurs prises
de vues : autel, assistance, cdlbrants, cho•ur, pridicateur (Pere
Roguet), et meme, durant le Credo, dvoquent des articles du
Symbole : un Christ souffrant, une nef de cathedrale, etc. Sur
leur 4cran, les spectateurs-auditeurs assistent et voient vraiiment : ils entrent en reelle communication. A preuve, Ia reflexion
reportle d'une bambine devant le poste familial. Voyant son
oncle, sous-diacre, apparaissant, vivant, sur l'dcran, la petite
niece de s'4crier candidement : Dis, tonton, tu viens diner avec
rious ! »
Non seulement le tonton apparalt a plusieurs centaines de
kilomitres, mais Dieu lui aussi, A cette heure, vient aussi, portd
par la tdldvision I
22 avril. - En ce jour, apres dix mois de prison en Chine,
Mgr Defebvre, MM. Deymier, Prost et Corcuff arrivent A Hongkong. Peu apres M. Brossard rejoint de groupe des rescap4s :
il n'a pas e4t pour sa part emprisonne, mais durant des semaines,
il a e4t interrog6 suivant la technique moderne : s4ances pro22
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longees et menaces habilement saupoudrees de proinesses et de
menaces.
Pour M. Joseph Deymiier, notons ici qu'un frere jtsuite de
Zikacei, aux portes de Changlai, 6crivait r6cemment qu'il avail
assist( hun service funfbre c16br6 pour M. le Visiteur des
Lazaristes. De lh, non sans hesitation toutefois, son insertion au
necrologe. IDja en 1942. une premiere fois, avait aussi couru le
bruit de son d6ces. Alors on avait attendu confirmation... ;gr Defebvre, arritR le 16 juin 1953. A Ningpo, fut transferi le 10 septenbre A la prison de Lokawei de Changhai : il y reste jusqu'A
sa liberation, le Samedi Saint 17 avril 1954. MM. Prost et Corcuff
fureat, eux aussi, emprisonnes et les voila libres. mais quelle
amoncellement de souffrances !
Peu apres, \enant de Tientsin, M. Ilippolyte Tichit, Visiteur
de Chine-Nord, arrive par bateau a Hongkong. EmprisonnI le
25 juillet 1951, it vient done de subir trente-trois mois de rude
prison. 11 arrive a Hongkong 6puisd, et rentre aussit6t a 1'l*hpital avant de pouvoir reprendre le chemin de France. LA aussi.
Quelle somme de souffrances et de tortures, mais quel courage 1
A plus Lard, les precisions et les details...
1" mai. - En cette ouverture du mois de Marie, et Neiile
de la Translation de saint Vincent, a 19 heures, une sdance exceptionnelle reunit la Communautl entiere A la salle d'oraison.
I.e TrBs Honord Pere Slattery va enfin distribuer officiellement
les Constitutions revisdes et les Rigles communes adapties aux
exigences du Code de Droit canonique promulgud en i919. Ce
travail de lougue haleine, ces quelques modifications out deUj
etR approuv6es le 19 juillet 1953, par une Lettre apostolique du
Pape Pie XII. A trois cents ans de distance (exactement deux
cent quatre-vingt-seize), la ceremonie de ce jour rappelle et renouvelle la reunion fameuse du vendredi 17 mai 1658 oi saint
Vincent lui-meme, vingt-huit mois avant sa rort, distribuait le
texte des Regles communes enfin rddigdes et mises au poinl,
apres quelque trente-trois ans d'expdrience et d'observations.
Le livre nouveau de 1954, avec ses 256 pages en patlieI
bible, est tout A fait dans nos goits modernes Son texte dense
sort aisdment de themes a des meditations et fournit les informations attendues, sur la constitution et les structures de la
Compagnie. II sera bient6t familier a un chacun. Le TrBs Honori
Pere pour nous mettre dans les sentiments et I'atmosphere dt
texte des Regles communes enfin rddigdes et mises au point,
vante :
Messieurs et mes bien chers freres,
Haec dies quam fecit Dominus, exultemus et laetemur in ea.
Ps. 117 (118), v. 24. Voici le jour que le Seigneur a fait, livronsnous A l'all6gresse et A la joie. Ces paroles du psalmiste viennent
tout naturellement sur nos levres dans la circonstance qui nous
rassemble aujourd'hui.Car c'est une grande benediction de DirP
pour la Maison-M&re que cette distribution officiele de noI
Constitutions et de nos saintes RBgles apres leur revision par le
Saint-Siege. Nous pouvons d'ailleurs en dire autant de la Compagnie tout entiure, puisque cette nouvelle edition va Otre envoy&:
au plus tdt d toutes ses Provinces.
D&s la publication du nouveau Code de Droit canon, la Con
grlgation n'a cess6 d'adresser & Dieu de ferventes prires poui
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obtenir de lui cette yrace. Successiceinnt, trois Asseiblies generales ont pris des mesures d ce sujet, et soiyneusement etudiicette question. Enfin, Sa Stintetd te Pape Pie XII, glorieusement
rignant, par sa Lettre apostolique du 19 juillet 1953, a approuve
et confirnm de son autoriti suprdme cette revision de nos Constitutions et saintes R&yles. Lear promultation officielle fut siynde le 25 janvier 1954. Vint ensuite le long travail de I'impression et de la reliure. Grace i la Providence divine, ii s'est
termin juste d temps pour permettre la distribution de cette
idition revisee la veille de la fte de la Translation des reliques
de saint Vincent. Les trois dates qui jalonnent cette histoire
coincident done tres heureusement avec des fties particulibrement chores a notre Congrdgation : 19 juillet, 25 janvier et flte
de la Translation.
Tres certainement, bien que de fauon invisible, saint Vincent
est an milieu de nous cn cette ceremonie, qui nous rappelle et
nous fait revivre la scene dmouvante de la premiere distribution
qu'il fit Lui-tdme du livre des saintes Heyles. Dans le rdcit qu'en
itt laissd 31 Eccillard et cl frvre Iiucourtna, nOus lisons ceci :

Bien que les Alissionnaires suient toujours obligds de recueillir,
s'il est possible, toutes les paroles de Monsieur Vincent, parce
qu'il n'y en a point qui ne contiennent quelque instruction pour
eux et pour la posltrit6, cette obligation neanimoins est toute
particulire lorsqu'il leur parle comme p're et les traite comme
ses chers enfants, et que c'est sur quelque sujet important. C'est
pourquoi, comme le discours qu'il fit A la Gonfererce du veadredi 17 mai 1658, oi it distribua le livre de nos l1Hgles. ttait
rempli non seulement de bons et utiles enseignemnents, nais encore des sentiments paternels qu'il a pour la Compagnie, quelques-uns ont tachl de les ramasser avec le plus de tiddlite qu'on
pouvait y apporter, et meine de decrire tout ce qui se passa en
cette action... Le sujet de la conference 6tait de l'observance des
Itrgles et contenait deux points. Au premier, les motifs ; au
deuxieme, les moyens de bien observer nos llgles... Puis ii dit
qu'il distribuerait les livres. Apros it pria les anciens de les
venir querir, disant que, s'il le pouvait, il les exempterait de
cette peine et les irait porter A chacun, A sa place.
Et it conclut ainsi : Venez. Monsieur Portail, venez, vous qui
avez toujours supportd mes infirmitds : que Dieu vous bdnisse.
Ensuite, il les donna A M. Alineras et aux autres... La distribution
achevde, it dit : O Seigneur, qui Utes la loi eternelle et la loi
immauable, qui gouvernez par votre sagesse infinie tout I'univers, de qui toutes les conduites des creatures et toutes lois de
bien vivre sont 6manees comme de leur vive source, bdnissez
s'il vous plait ceux i qui vous avez donne ces Regles-ci, qui les
oat reques comme procedant de vous, donnez-leur, Seigneur, la
grAce necessaire pour les observer toujours et inviolablement
jusqu'h la mort...
Nous ne pouvons laisser passer cette occasion sans rappeler,
an moins brievement, quelques-uns des motifs que saint Vincent nous propose pour observer nos saintes Regles, notamment
qu'elles sont tirdes de l'Evangile, qu'elles viennent de Dieu, sont
I'expression de sa volontd, nous conduisent d Dieu comme un
raisseau au port, qu'elles nous prdservent de l'esprit du monde,
nous sanctifient, et sont des canaux par lesquels Dieu fait descendre ses graces sur les particuliers et sur la Compagnie. Par
la pratique des Rqgles, on mdrite et on satisfait, on se rend heu-
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rut *.,i-mrice.Qjui n'ubscrve pas ses R&iyles peut difficilement
persdctrerdans su cocation. Tout va bien lt oit La eiyle est sicte. ("est ia dt'cadeiie, en attendant la ruine, dans les Communaults qui la ngyliyent. LesL3iyles ne sont pus un poids ; elles
sercent, colrme les ailes aux oiseaux pour voter.
A celte occasion, it concicnt aussi de nous remetlre ent menmoire les noyens proposes par saint Vincent pour assurer l'ob-

sercance des saintes Reyles. Dans ce but, it nous presse d'avoir
pour cites une yrande estime, de les aimer et de les lire de tetips
en temps. II va sans dire qu'un moyen tout particulierementreconimandid par lui est la pridre. Nous serons puissauuiment aides
dans cette fidelite par I'assistance de la Sainte Vierge. Avec gratitude envers Notre-Sciyneur nous notons que cette distribution
officielle de l'ddition revisee de nos Constitutions a lieu au cours
de t'Annie mariale, le 1' mai, premier samedi de ce mois consacr6 par tout I'Univers catholique a L'honorer de faoun speciae.
Ce nous est aussi une tres grande joie que cctte distribution ait lieu la veille d'une fete de saint Vincent, cette fete de
la Translation, tout particuliBrement chore ala Maison-Mlre,
qui a le bonheur et I'honneur de posseder les reliques de notre
bienheureux P-re. Nous le prierons acec ferceur de nous oblenir une participation toujours plus grande i son esprit, B son
amour pour nos saintes Rgyles et ala geireuse fidelite acec laqufclie it les obserca.
Remercions Dieu du fond de nos cwurs pour cette grace de
nos Constitutions revisdes, oit I'esprit primitif de noire Congrfgation se retrouve intact. Renouvelons notre resolution, avec la
qrcde de Dieu, d'observer nos saintes RNgles avec toute la ferreur et la fidelitd possibles.
Pour terminer, rappelons-nous les mots saisissants de saint
Vincent dans la lettre par laquelle it promulyuait le premier
livre de nos saintes Regles : Enfin, mes fr6res nous vous conjurons dans le Seigheur J6sus de vous appliquer a I'observance
exacte de ces Rigles, tenant pour certain que si vous les gardez,
elles vous garderont, et, finalement, vous eonduiront en sCcuriti a la fin dtsir6e, la beatitude celeste. Amen.
Sur ces mots pleins de sens et de significations le Trbs Honor6 Pere distribue les exemplaires, adossO k 1'autel. Par ordre
de vocation, ceux qui ont d6jkh mis les voeux, reVoivent a genoux
le precieux livret. Par respect et veneration, on baise et le texte
qui doit nous sanctilfer, et la main du Supdrieur.
Quand la distribution a pris fin, le chant du Maynificat. sur
le huitieme mode solennel (ceci i titre de reportage), traduit la
gratitude de l'assemblde et redit la priere de louange et de merei
devant les bienfaits sans nombre du Seigneur. Haec dies quam
fecit Dominus ; exultemus et laetemur in ea. Aujourd'hui, c'est
le jour du Seigneur : jour d'allegresse et de joie I
Deux points, deux affirmations des Constitutions soignfluseinent revues, sont pourtant a amender ou tout au moins a bien
comprendre : ils exigent illico une mise au point.
I* Quand on lit, p. 13, qu'en 1632, Urbain VIII approuva
la Congregation de la Mission, ii faut comprendre que la Bulle
Salvatoris nostri, datie du 12 janvier 1632, pridie idus januarii,
an de t'lncarnation, est de 1633, dans notre fagon de dater les
6venements. (Voir entre autres la note de P. Coste : Monsieur
Vincent, t. I', p. 187, et antdrieurement, dans Annales, t. 91
(1926), pp. 139-140, et t. 98 (1933), p. 6, etc. ; voir ia tradne-
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tion Iranqaise de ladite Bulle. Salratoris nostri dans Annales,
i.106-107 (1940-192), pp. 32-40).
2° Au paragraphe 246, page 143 : Amorem est une faute
evidente, une coquille : ii faut lire amor... etc...
A propos de ces Constitutions, M. Felix Contassot transmet
dans le Bulletin de la province de Toulouse ,mai 1954 n" 6),
cette note oi I'on reconnait le canoniste et 1'un des artisans dans
fIelaboration et la mise au point des travaux pr6alables de ce
texte desormais officiel.
.ous acons, enfin, le lexte de nos Constitutions qui seroit
desormais la loi de la Congregation.Gardons-nous bien de dire,
coimne on y serait inconsciemment portd : , Le texte de nos
nuu\elles Constitutions. En vdrit ces Constitutions ne sont pas
nouvelles, d moins que l'on ne reuille dire par lt que pour la
premiitire fois elles ont &td codifides et mises entre les mains
de tous : mais le terme serait neanmoins impropre.
Nos Constitutions, en effet, reproduisent substantiellement
tiotre uncienne Idgislation, telle qu'elle etait contenue dans tes
Bulles, Constitutions et Rescrits des Souverains Pontifcs : Lrbain VIYl.
Alexandre VII, Cld;ent X, Bcnoit XIll, Benoit XIV
et dans nos Constitutiones selectae ; et c'est cette ldgislation qui
a tti simplement adaptle au Code de Droit canon dont la publication remonte, comme on le sait, a 1917.
Ont se demaudera peut-dtre pourquoi on a attcndu si lonjtemps pour rdaliser celte adaptation, alors que presque tous les
anciens Ordres ou Congrdgations l'ont faite dans les ai•aes qui
suicirent la parution du Code ? l; n ous appartient pas d'en
chercher les raisons Qu'il suffise de rappeler que notre situalion juridique, tres speciale, nc laissait pas de soulever aur ycux
des canonistes bien des difficultis ; elle cadrait si peu avee le
Droit existant. Depuis la promulgation du Code, bien que ilouu
fissions des vwux, nous relevions du Titre XVII : De Societatibus... virorum... in communi viventium sine votis. Ainsi l'exigeait la nature de nos vwux, reconnus alors comme purement
pridcs. La publication par Sa SaintetJ Pie XII, le 2 fivrier 1947,
de la Constitution Provida Mater Ecclesia qui 9tablissait pour
la premiere fois un statut juridique, ignord du Code, en faceur
des Instituts sdculiers, eut une heureuse consdquence : cll nous
donnait. e nous. I'apparence d'etre moins extravagantes... c'est-idire. au sens du Droit, d'etre moins en marge des lois reconnues. Le moment paraissait done favorable pour rdaliser enfin
l'adaptation au Code de notre Droit particulier.
Pour bien comprendre la nature spdciale de ce Droit particulier ii faut se reporter aux circonstances historiques de la
fondation de notre Congregation et de ressouvenir des hiais
auxquels saint Vincent dut recourir pour parvenir a ses fins :
fonder un nouvel Institut, alors que I'Etat s'opposait a l'institution de nouvelles Socidtds religieuses. Saint Vincent entendait,
et ii I'a maintes fois declard explicitement, que la Mission fat
une Socidte de prdtres seculiers, vivant cependant en commun
Sila maniere des Religieux. Formule inddite pour I'dpoque, qui
suscita bientdt de nombreux imitateurs comme la Congr6gation
de la Mission de Pdrigueux. Ce n'est qu'assez tard que le saint
en vint i demander aux membres de sa petite Coinpa!nie l'cmission de vwaux prives, seal moyen, pensait-il, d'assurer la stabilite
(i sa fondation.
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Apres uuce longue elt minuticuse etude de divers projets
qui ui furent successicement proposes, puis sans cesse reumnisa.
la Sacrde Congreýation des Religieux a approucv, le 19 juillet
1953, le texte dcfinilif et officiel ne varietur que nous possdons
aujourd'hui.
Une lecture attentive de ce texte donne fortemcnt rette impression que, dans l'elaborationde ces Constitutions, la Sacree
Congregation a souliynd plus nettement qu'aucun text- officiel
ne le fit jamais, notre apparentement aux Congregations religicuses proprement dites.
L'article premier, en effet, declare, non pas comime cela
acait etd propose, que les Missionnaires relevent du cleryd seculier mais que quamvis inon sint religiosi proprie dicti, vi\endi
tamen rationemn religiosorun imitantur. It y a Id une nuance
importante et cette perspective de notre situation juridique explique sans doute pourquoi, dans I'adaptation de nos Constilutions au Code un si large emprunt a Wtd fait au Droit des Reliyieux. Chose curieuse, meme nos vteux, bien que demeurant non
publics - (sinon ,nous entrerions juridiquement dans la cateyorie des Conygrgations religieuses) - ne sont plus consider,
dordnavant comme de simples vaux priv6s ; ce sont des vanex
privilegies, A i'instar des voeux simples. On chercherait en rain
celte classification nouvelle, dans le Code, notamment au canon
1308 ! Pourtant telle est bien la nature spdciale de nossrI.
C'est diie que, devant le Droit, nous gardons notr- oriyinalitl
propre ; demeurant dans un dtat intermddiaire entre les Religieux proprement dits et les prdtres seculiers. It y aurait Id un
magnifique sujet de thdse digne de tenter la plume d'un :Ie-os
futurs candidats au doctorat de Droit canon !
Laissaat ddlibdrdment de cl6t une infinite de ddtails, d'sons
naintcnant un mot seulement des modifications les plus importantes apportees a notre legislation particulibre.Nous n'avons
pas d parler de ce qui y a edt ajoutd : Bin plupart des emprunts
out ttd faits au Code.
- Le Supdrieur gdneral demeure elu d vie, mais it ne peut
assumer la direction de la Curie gdnAralice, ni d'aucune maison
particuliere.
- Le nombre des Assistants gdneraux est portd a six : its
doivent 6tre de nationalits diverses. Leur mandat ne dure que
d'une Assemblde genarale d l'autre, mais it peut 4tre renourld
par une nouvelle dlection.
- L'Assemblee gdnarale aura lieu tous les huit ans, au
lieu de douze, et it n'y aura plus d'Assemblte sexennale.
- Les Visiteurs demeurent en charge six ans, et pas au
deld de deux sexennats. Iten est de meme des Consulteurs et de
l'Econome des Provinces.
- Notre terminologie habituelle est quelque peu modifice.
II faudra dire desormais : I'Econome g6n6ral, l"Econome provincial. Le terme de Procureur est reserve, ce qui est d'ailleurs
logique, au seul Procureur pros le Saint-Siege. Les droits et
pouvoirs de ce dernier regoivent une tdgdre extension.
- Chaque Province devra comporter au moins six maisons.
Un statut juridique est donne aux Vice-Provinces autonomes
ou non.
- Le canon 505, relatif au changement des Supdrieurs, ne
s'appliquera pas en principe aux Supdrieurs des Grands sdmi-
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naircs. Cet Indult a 6tI inser i la dcmande de la Sacrde Conwjrdyation des Religieux.
- On remarquera que, d'une maniere ydnerale, I'eercice
des poucoirs des Superieurs, d tous les echelons, est, plus que
par le passe, soumis a leur Conseil respectif, dont, pour un grand
nombre d'affaires, le consentement ou l'avis est requis ; conformement au canon 105 et a l'article 10 de nos Constitutions.
- Pour la confession des Nitres, la juridiction, donnte par le
Superieur general, s'6tend a tous les confreres et pour le monde
entier ; donnae par le Visiteur, elle ne vaut que pour les confreres de la Province, mais egalement pour le monde entier.
- Une profession temporaire d'au moins trois ans est requise acant la profession perpltuelle qui ne pourra plus se faire
qu'I cingt et un ans accomplis.
- Telles sont en substance les principales innovations que
I'on peut signaler.
Cette adaptation au Code de nos Constitutions represente un
travail considerable, qui a exigd de longues annies de patients
labcurs, entrepris avant, pendant et apres la derniere Assemblie
gInerale en 1947. Rendons-en grdces a notre vgnarg Supdrieur
ygneral et a ceux qui lui ont prdtd leur concours. Nous traduirons notre reconnaissance, en nous attachant d demeurer fideles
aux prescriptions de nos Constitutions, ainsi qu'd celles de nos
saintes RMgles, dont le texte n'a requ aucune retouche. Dans les
questions de la pratique sacramentaire et de la direction spirituelle, les modifications sont indiquies par un renvoi au texte
des Constitutions.
MM. les Superieurs remettront a chaque confrere le texte
des Constitutions au cours d'un exercice de piete. aprbs une
courte confdrence inspiree de la lettre d'introduction. Ils donneront a nos freres coadjuteurs une explication sommaire des
Constitutions, en attendant qu'une traductian franqaise soit mise
entrp leurs mains, ce qui ne saurait tarder. Its veilleront dgalement a ce que la lecture publique de ce texte soit faite, d&s que
possible, dans leur maison, et its se rappelleront plus tard que ce
mime texte doit 6tre lu, au moins une fois I'an, comme le prescrit l'article 224.
A cette note et ces pertinentes considdrations et observations de M. le Visiteur de Toulouse, notons ici que la traduction
franiaise est sous presse ; elle ne tardera guire. De m6me des
editions en d'autres langues vont paraltre par le soin des divers
Fernand COMBALUZIEPVisiteu'rs interessds.
ALGERIE ET TUNISIE
NOTES SUR LE VOYAGE DU TRES HONORE PERE SLATTERY
(22 avril - 25 mai 1953)
Nous devions quitter le Bourget A 8 h. 30. Mais la veille au
soir 1'avion d'Air France qui fait le service Paris-Oran avait
endommag6, A 1'arrivee, son train d'atterrissage; et la prudence
cxigeait qu'il ne repartit qu'apris une r6paration qui donnerait
toute garantie de securite.
C'est done seulement vers midi que nous nous envolons
pour Oran. Cinq heures plus lard nous sommes A 1'aerodrome
de cette ville. M. Verhas, visiteur de la province d'Algirie, nous
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v attendait avec M. Fauc, superieur du Seminaire, et quelquesuns de ses confreres. Mgr Lacaste, eveque d'Oran, qui fait
en ce moment une tournee de confirmation, a dlegue, pour
le remplacer, un de ses vicaires generaux. Quelques minutes
d'auto nous suflisent pour arriver au Seminaire, dans le quartier
d'Eckmihl. II faudrait dire < aux Seminaires >, au pluriel, car
Petit et Grand seminaires sont juxtaposes. Ils ont cuisine commune, et les deux refectoires ne sont separes que par une cloison. Les petits seminaristes ont leur chapelle particuliere; mais,
le dimanche, ils prennent part aux offices dans la chapelle du
Grand seminaire. Cet ltat de choses, qui permet une certaine
economie de personnel, notamment dans le corps professoral,
ne va pas sans inconvenients. Aussi prepare-l-on la separation,
aussi complete que possible, des deux s6minaires. Mais c'est en
commun que grands et petits seminaristes offrent une seance
d'accueil a M. le SupBrieur general. M. Fauc se fait I'interprite
de la joie reconnaissante de tous. II esquisse I'histoire du Seminaire d'Oran depuis le jour oi les seminaristes de ce diocese,
formes jusque a ai Kouba, dans l'unique Grand seminaire d'AIgerie, eurent enfin leur maison de formation a eux. II dit son
bonheur de la prosperite relative de ces deux seminaires diriges
par nos confreres aides de quelques collaborateurs. Le Grand
seminaire aura cinq nouveaux pretres en juin prochain, et ce
sera la moyenne des annees suivantes. Au Petit seminaire il y
a pres de soixante-dix 0l!ves. M. le Supirieur rend hommage
a la bonne volonte et au bon esprit de ces enfants et jeunes
gens. On n'a pas de peine a 1en croire en les voyant et en
entendant deux d'entr'eux souhaiter la bienvenue au successeur
de saint Vincent. Des chants suivent, diriges avec competence
par M. Avril, recemment rentre de Rome oil il 6tait alle parfaire
sa formation musicale. L'execution est impeccable, trks nuancee,
les voix sont chaudes et bien timbrees. Le programme va de
la polyphonie du xvi siecle aux <Negroes spiritualsv. Pour
signaler la variWth du recrutement des seminaires, un petit s6minariste qui vient de rentrer recite I'Ave Maria en espagnol, et
d'autres le disent en arabe. Nous visitons ensuite les locaux des
deux seminaires. Le Petit seminaire n'a encore qu'un 6tage. Quant
il sera termin6, le Grand seminaire recuperera un grand dortoir
actuellement occupe par les enfants. De grands immeubles tout
voisins sont une gene bien desagreab'e pour les deux maisons,
surtout pour le Petit s6minaire. II faut savoir s'accommoder
d'une situation de fait et en restreindre le plus possible les
inconvenients. L'apres-midi s'acheve par le salut du SaintSacrement que preside le T.H. Pere. Dans les prieres qui suivent
la benediction, je remarque un hommage a la sainte Trinite,
hommage tout indiqu6 dans un pays oi les musulmans sont la
majorite de la population.
23 avril. - Le T.H. Pere celebre la messe de communaute
A laquelle assistent grands et petits siminaristes. Ils y font
entendre de beaux chants, en particulier le motet polyphonique
d'un maitre flamand - 0 bone Jesu,. Comme il n'y a pas de
maisons de Filles de la Charite a Oran, nous disposons de toute
la journ6e pour visiter la ville et les environs. Nous commenons par Ain Fer, une petite localite situee a 1'est d'Oran, sur
le rivage de la mer, dans un endroit bien abrite, oi les habitants de la ville aiment A venir passer quelques heures le
dimanche dans la verdure et les fleurs. Puis, nous revenons sur
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nos pas; et apres avoir traverse Oran notre voiture escalade la
hauteur de Santa Cruz. II y a li, en-dessous d'un fort construit
par les Espagnols au xviir siecle, une tour haute de 25 metres,
que surmonte une statue de la sainte Vierge, reproduction de
celle de Fourvieres. C'est I'amorce d'un grand sanctuaire de
Notre-Dame que les Oranais ont entrepris de construire. A l'heure
actuelle un beau cloitre est deja termine. C'est pres de ce
cloitre que s'el6vera la basilique traduisant la reconnaissance
des Oranais pour la protection dont ils ont et lobjet
'
de la
part de Marie, en particulier lors de l'epidemie de cholera en
1849. Des pentes de la colline, que couronne le fort de Santa
Cruz, on jouit d'un beau coup d'oeil sur la ville d'Oran et sur
la baie de Mers el Kibir. Mers el Kebir! ce nom tvoque un douloureux mais glorieux souvenir de la derniere guerre : le geste
des marins frangais qui estimerent que leur devoir etait d'obeir
aux ordres de leur gouvernement, plut6t que de ceder aux injonctions de nos allies et qui payerent de leur vie cette heroique
fidelite. Nous allons saluer le cure de Mers el Kibir. Son nom
denote une origine alsacienne; mais il est ne a Bordeaux, et
cela se voit. Dans son salon figure la plaquette de bronze qu'il
merita comme champion du saut A la perche dans une competition internationale a Londres. II est tres aime de la population
de Mers el Kebir ou espagnols et italiens sont nombreux, et sa
paroisse est une de celles du diocese ou les fideles fr6quentent
e plus assidiment les offices et prennent part an chant liturgique. II nous fait visiter son 4glise. L'ornement le plus curieux
en est une chaire toute en metal, faite avec de I'acier ricuperW
sur I'epave du c Bretagne » dont la superstructure emerge encore
dans la rade. Une extr6mit6 du cimetiere, que nous allons voir
ensuite, etait occupee toute entiire par les tombes de nos valeureux marins, ceux du moins qui ne sont pas demeures cnsevelis
dans les flancs du t Bretagne ,. Mais beaucoup de ces corps ont
itW repris par les families, conine I'attestent les croix qui surmontaient leurs tombes et qui sont maintenant entassees, dans
un coin du cimetiere. Mers el Kebir est en train de devenir
un formidable port de guerre. Dans la montagne qui enserre
la rade, on creuse des abris de sous-marins et des dep6ts de
munitions. Tout au long de la journee, de violentes explosions
ebranlent les maisons et compromettent leurs solidit6. Le pauvre
cure n'a pu obtenir I'autorisation de faire construire une salle
d'oeuvres pourtant bien necessaire; et c'est en plein air qu'il est
oblige de reunir les enfants de son patronage.
Nous rentrons au Grand seminaire pour le repas de midi,
et nous reprenons aussit6t la direction de Mers el Kibir, que
nous traversons pour longer encore la mer pendant une quinzaine de kilom6tres. Sur notre gauche, tout au long de la route,
nous apercevons" de magnifiques vignobles. Apres une halte a
la maison de campagne de i'ami du seniinaire qui nous proVedette , nous penetrons dans la
mene dans sa puissante
montagne. Nous allons visiter la magnifique propriet& des Peres
du Saint-Esprit. Avec une residence bien agreable pour leurs
confreres avant besoin de repos, ils ont li un vaste domaine.
aux -ultures variees, mis en valeur par des ouvriers et qui sert
aussi a la formation professionnelle d'orphelins. Les Peres ont,
en effet, rouvert, il y a quelques annees, un orphelinat agricole
double d'une icole professionnelle. Ils rendent un grand service h la region en lui prdparant des cultivateurs et des artisans
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bien formns a tons points de vue. Une des curiosites dt l'etablissement est I'installation qui produit le gaz de fumier. Elle fournit chaque jour une cinquantaine de metres cubes d'un gaz plus
chaud que le gaz ordinaire qui assurent le chauffage de la cuisine et des douches. C'est ici, avant la venue des Spiritains,
qu'un certain Pere Abraham fonda une congregation de pretres
aujourd'hui eleinte; et c'est ici aussi qu'un frere coadjuteur, le
frere Clement, realisa la variedt d'orange appelee de son nom
t la Climenline z qui a connu tant de succes.
Mais la soiree s'avance. II est deji six heures, et on nous
attend depuis plus d'une heure a Sainte-Anne, la vaste propriete
de 300 hectares jadis achetee par Mgr Durand. Son rendement
agricole n'est peut-6tre pas considerable. Mais dans la grande
maison qui s'y trouve, l'oeuvre des retraites pour laiques, isoles
on en groupe, prend une importance toujours croissante, et c'est
un bienfait inappreciable pour la vie religieuse du diocese
d'Oran. Le pr6tre qui y reside habituellement nous fait l'accueil
le plus cordial. De retour au Seminaire, nous prenons notre
repas dans le refectoire du Petit seminaire; et les enfants nous
font entendre A nouveau quelques-uns des chants que nous avons
tant godtes hier. * Bis repetita placent >; c'est bien vrai ce soir.
24 avril. - Nous celebrons la sainte messe, des 5 heures
du matin. Nous allons, en effet, parcourir en auto les 250 kilometres qui separent Oran de Tenes. Cette petite ville est dans le
departement d'Alger, mais il nous sera plus commode d'aller
voir des niaintenant la maison de Filles de la Charit6 qui $'y
trouve. Nous mettons exactement cinq heures pour couvrir le
trajet d'Oran a Tenes. Car la route est souvent tres sinueuse,
et 1 prudence interdit a notre chauffeur d'aller plus vite. Mais
le voyage ne nous parait pas trop long. Le plus souvent, nous
demeurons en vue de la mer que nous longeons quelquefois de
tres pres. Nous c6toyons de magnifiques vignobles. Nous traversons des localites dont le nom Bvoque des episodes parfois
emouvants de la conqu6te de 1'Algkrie ou rappellent des personnalites franaaises, celebres A des titres divers : Clemenceau,
Renan, Picard, etc. Je serais curieux de savoir quel nomi on
donne aux habitants de ces villages, si on les appelle par exempie des Renaniens ou des Clemenceens. Nous voici enfin en vue
de Tenes, petite ville dont les blanches maisons, coiffees de
tuiles rouges, se pressent autour d'un petit port de peche, bien
abritk des vents du large par la montagne qui le domine a l'est.
Les Filles de la Charite sont a Tenes depuis 1851. Soeur
Imbach et ses compagnes ont une petite Acole, donnent leurs
soins aux malades dans leur Dispensaire et a domicile. De
plus, elles dirigent un ouvroir et ont un Dispensaire dans le
vieux Tinis, la ville arabe. Le cure de Tenks, qui est aussi
l'auin6nier des sceurs, nous attendait chez elles. A notre arrivee,
les fillettes chantent dans la chapelle un Magnificat en francais
tres bien rendu. Puis nous nous rendons au presbytere oil M. le
cure nous regoit a sa table, apris nous avoir fait visiter sa belle
eglise neuve, d'une sobre modernitl. La construction de cet
edifice est tout A r'honneur de sa paroisse. Car il n'a requ pour
cela aucun subside officiel, et c'est a peu pres en vain qu'il
a frapp6 A la porte de quelques puissants du jour, en divers
pays d'Europe. Apres un diner, digne des plus grands jours et
fort bien servi, nous revenons chez les soeurs, oi les enfants
de I'asile et les fillettes de I'6cole nous donnent une charmante
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petite seance. Puis, M. le cure nous conduit dans la ville arabe
ou les soeurs nous out dejA precedes. Elles y sont tres aimees.
Nous en avons la preuve dans I'accueil que la population du
vieux Tenes fait au T.H. Pere. Les autorit6s locales, civiles et
religieuses sont 1 pour le saluer A son arriv6e. Puis, un cortege
s'organise, precede de deux musiciens, I'un qui joue d'une sorte
de clarinette, I'autre qui marque le rythme sur une grosse caisse
en reduction. Les grands morccaux du repertoire y passent
tous : Sambre-et-Meuse, la Marche lorraine,La victoire en chantant, etc., sans oublier, bien entcndu la Madelon! Nous allons
d'abord visiter le dispensaire et l'ouvroir. Au dispensaire, les
remedes sont fournis gratuitement par un pharnmacien de Tenes.
L'installation est encore bien modeste; Inais 1'indispensable s'v
trouve, et les clients affluent. A l'ouvroir, quelques jeunes filles
font de la dentelle ou travaillent A la confection de tapis. L'une
d'entr'elles, une jeune musulmane de famille aisee se met au
metier, et ses doigts agiles melent harmonieusement les fils aux
couleurs varies. Mais elle s'6clipse des qu'elle s'apercoit qu'on
essaie de la photographier. 11 est, en effet, des musulmans intransigeants qui appliquent a la photographie l'interdiction faite par
le Coran de dessiner on peindre la figure humaine. Quelquesunes des jeunes filles de l'ouvroir sont moins farouches et se
laissent photographier, sans meme dissimuler leurs traits sous
le voile blanc qui les enveloppe. Le cortege se reforme, et nots
gagnons ]a mosquie, toujours en musique. Le grand mufti et
l'iman, accompagnes de leurs collegues, nous font un accueil tres
sympathique. Nous plnetrons dans l'edifice en evitant de fouler
le tapis qu'on releve pour nous permettre de marcher sur les
dalles. Le grand mufti souligne avec complaisance, A I'honneur
de ses coreligionnaires, que la mosquee est pleine aux heures
de la pri6re, et que l'iman y fait des instructions auxquelles on
ne dort pas. Mais l'edifice aurait besoin de r6parations, et les
notables prient le T.H. Pere d'appuyer leur demande a ce sujet
aupres des autorites competentes. De nouveau, nous d6filons
dans les ruelles du vieux TBnes au milieu d'un grouillement
d'enfants rieurs, tandis que nos musiciens reprennent inlassablement la Madelon et Sambre-et-Meuse. Sur la place, avant que
nous ne montions en auto, les notables se font photographier
avec le T.H. Pere et ses compagnons.
Nous nous rendons i la statue de Notre-Dame de Tenes,
erigee par une Fille de la Charit6 au sommet de la hauteur qui
domine la ville au sud. Le vent souffle avec violence, et les cornettes des sceurs sont A rude 6preuve. Mais nous prenons le
temps de faire une priere A Marie pour la population de T6ens,
sans oublier ces bons musulmans qui venerent eux aussi Myriam,
sans trouver dans le Coran des idees bien nettes sur son histoire
et sur ses prerogatives. La soiree s'acheve chez les soeurs. Par
une attention delicate. M. le cure n'a pas voulu partager notre
repas. afin que nos puissions 6tre quelques instants seuls avec
les Filles de la Charite.
25 avril. - Nous partons de bonne heure pour faire le long
trajet en auto qui nous conduira a Perregaux, ou se trouve la
seule maison de Filles de la Charite que possede le departement
d'Oran. Nous nous arr6tons quelques instants A Orliansville. Le
cure de cette ville dinait hier avec nous chez celui de Tenes,
et il nous avait offert de nous faire les honneurs de son eglise.
Elle valait bien un arret. Dans l'abside et sur les murs de cet
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fdifice, sont plaquees des mosaiques qui couvraient le sol de
l'eglise du iv* siecle. On les a vernissees, au grand regret des
archeologues. Mais il en resulte une plus grande facilite pour
lire les inscriptions et saisir le symbolisme de ces mosaiques.
L'une de ces inscriptions donne la date de fondation de l'eglise.
Une autre mentionne la sepulture de 1'eveque Reparalus, dont
les restes furent retrouves sous cette inscription, il y a un
siecle environ. On voit encore ici les vestiges d'une eglise construite au lendemain de 1'Bdit de Milan. II est bon qu'on rappelle
ainsi aux chr6liens d'Alg6rie, noyes dans la population musulmane, le passe glorieux de leur eglise.
La region que nous traversons, pour nous rendre . Perregaux,
est d'une exceptionnelle richesse. Elle le doit aux grands barrages qui permettent d'irriguer des milliers d'hectares, couverts
de cereales et d'arbres fruitiers. C'est le regime de la grande
propriRt6 et des colons richissimes. L'un des cures que nous
avons rencontr6s aujourd'hui entendait recemment la femme
d'un de ces grands proprietaires lui dire avec indignation :
4M. le cure, il faudrait pendre ces percepteurs; ce sont des
voleurs. Figurez-vous que nous avons du payer, cette annie,
sept millions d'imp6ts! * A quoi le bon cure de repondre avec
le sourire que l'on devine : c Madame, je consens a en payer
le double, si vous me donnez la moitii de vos revenus. La
maison des Filles de la Charite de Perregaux est la benjamine
de la province d'Algerie. Les soeurs y ont succede, voili cinq
ans , aux Soeurs Trinitaires. Soeur Gaffory et ses compagnes ne
manquent pas de travail. Elles ont a domicile une clinique
ophtalmologique, si utile dans un pays ou les maladies d'yeux
sont si fr6quentes. On y fait une moyenne de cent cinquante
pansements par jour. Les docteurs leur envoient les pauvres
qui ne peuvent payer les soins dont ils ont besoin. Depuis deux
ans, elles 6tendent leur activite aux villages indigenes des environs, et la mairie songe A leur confier les teigneux, ce dont elles
sont ravies. A cela s'ajoutent le catechisme de quelques adultes,
tin groupe d'enfants de Marie, une biblioth-que, les Louise de
Marillac, le catechisme des enfants et un service de Bonne Presse.
Vraiment, les Filles de la Charite de Perr6gaux ont une belle oeuvre a accomplir. On comprend qu'elles s'v donnent de tout leur
coeur et avec une joie dont le spectacle fait du bien. Une heure
d'auto nous suffit pour atteindre Oran. De nombreuses voitures
nous croisent en route. C'est samedi, et beaucoup de ces voyageurs vont sans doute passer le week-end a la campagne, sans
trop se soucier des elections de demain.
26 avril. - Le T.H. P6re chante la grand'messe au Seminaire. A midi, Mgr Lacaste preside le repas, entoure de sa maison episcopale. Au dessert, M. le superieur redit sa joic de la
presence du Superieur general de la Mission an Siminaire
d'Oran. II caracterise la vie de la maison comme etant inspiree
par l'union de la douceur et de la force. C'est 1'esprit de famille
bien compris, qui rend plus facile a porter la croix que constitue inevitablement toute charge d'Ames. Le T.H. Pere apres
avoir salue, avec une respectueuse gratitude, Mgr l'eveque d'Oran,
assure de nouveau le Seminaire de toute sa sympathie et il promet de recommander frequemment a Dieu maitres et Belves par
l'intercession de saint Vincent. Mgr Lacaste rend au sup6rieur
du SBminaire et a ses confrbres, un hommage que l'on sent
parti du coeur. 11 dit A M. le Superieur general, sa joie de le
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voir dans son diocese. Et conune, pour le rencontrer aujourd'hui
il a di interrompre sa tournee de confirmation, il lui conlie
les joies qu'elle lui vaut. Passant dans des paroisses oui ii avait
trouv6, voili six ans, une vie chretienne en sommeil, il v a
constat6 avec bonheur un renouveau qui se signale notaliment
par la presence aux offices d'hommnes nombreux qu'il sentait
desireux de concourir de tout leur pouvoir a l'dilication de la
chretient6 paroissiale. Et Monseigneur attribue cet heureux changminent a Faction de pritres qui se sont inspires, dans leur
ministere, des principes recus au Seiinaire. II en augure un
avenir consolant pour son diocese oil, comme dans les autres
diocises de l'Afrique du Nord, le travail pastoral passait jusqu'ici pour etre particulierement ingrat.
27 auril. - Dans la matinee, nous allons saluer chez eux
les cures d'Oran et visiter leurs eglises. Celles-ci sont, en general, de dimensions tres modestes, guere plus grandes qu'une
chapelle de communautl ou qu'une eglise de petite ville. On
volt qu'elles furent construites a une epoque ou la population
d'Oran 6tait peu nombreuse. La cathedrale, d'origine plus
recente, fait exception. Elle a une facade imposante, et ses
proportions lui permettent de contenir plus d'un millier de
fideles. Sa superficie est d'ailleurs doublee d'une vaste crypte
ou se font les catechismes et les reunions d'oeuvre. Sous la
cathedrale se voit aussi le tombeau des eveques d'Oran. II est
d'une extreme simplicit6. Sur les dalles de chment superposees,
on apercoit les cercueils; et je crois que c'cst I'itat definitif
du monument.
Au debut de l'apres-midi, nous partons pour Alger par la
voie ferree. Le train que nous prenons s'appelle
L'lnox . II
doit son nom aux wagons qui le composent et qui sont en metal
inoxydable. 11 marche A belle allure et parcourt i la moyenne
de 100
P'heure, les quelque 500 kilometres qui s6parent Oran
d'Alger. Jusqu'A Orleansville nous faisons en sens inverse le
trajet de samedi dernier. A 19 heures, nous arrivons en gare
d'Alger. M. Piet, superieur de la maison des missionnaires, nous
y attendait, ainsi que M. Nachez, superieur du Grand seminaire,
accompagn6 de ses confreres MM. Lautrec et Bonnet. Ce dernier,
ancien secretaire particulier du T.H. Pere, a quitte Paris il y
a quelques mois seulement, et nous admirons la belle barbe
noire qui lui donne d6ej I'air tout a fait africain.
La maison occupee par les missionnaires se trouve assez pres
de la mer. Depuis qu'ils y sont installes, voila une trentaine
d'ann6es, on a beaucoup construit tout autour, et on ne jouit
plus du beau coup d'oeil de jadis. Aussi regrette-t-on de ne s'6tre
pas etabli plus haut, sur les pentes du cirque de montagnes qui
enserre la baie d'Alger. Du moins la maison actuelle se trouvet-elle dans un quartier tranquille, et les confr6res y sont commod6ment loges.
28 avril. - De bonne heure, le T.H. Pere est salu6 par ma
soeur Chanot, visitatrice et les membres de son Conseil. Puis,
notre premiere visite est pour Notre-Dame d'Afrique, la basilique chere aux Alg6rois, oi des musulmans meme vont prier.
II est regrettable qu'on lui ait donn6 des dimensions bien trop
modestes. Heureusement, elle est situee sur une esplanade qui
peut accueillir des foules imposantes. Nous allons ensuite presenter nos hommages a l'archeveque d'Alger, Mgr Leynaud. II
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aura bient6t 88 ans, mais ii denieure d'une vigueur intellectuelle
et physique ltonnante. Rien ne pouvait faire prevoir alors que,
quatre mois plus tard, il mourrait d'une pneumonie, contractee
aux obseques de Mgr Gounot. Mgr Leynaud a bien connu le
cardinal Lavigerie, dont il fut le secretaire; et c'est pour lui
une joie d'en &voquer le souvenir. II nous fait visiter la residence
archiepiscopale et ne manque pas de s'arreter dans la salle A
manger oi fut prononc le fameux < toast d'Alger . Nous nous
recueillons dans la chambre oi le cardinal rendit son Ame i
Dieu apres une vie si pleine. Mgr Leynaud se montre tres affable
et def=rent envers le T.H. Pere. II parle avec emotion des confreres qui presiderent a sa formation sacerdotale et nous dit
combien il est heureux de voir les fils de saint Vincent diriger
son Grand s6minaire. En quittant I'archeviche, nous prenons la
direction de Kouba oi nous precederons de peu Mgr Leynaud
qui doit y presider notre dejeuner.
Kouba! Nom prestigieux qui evoque aussit6i le ligendaire
M. Girard, le < Pere eternel , et le grandiose Seminaire bati
par lui aux portes d'Alger. La propriete du Seminaire n'a plus
les quarante hectares de vignobles qui Ientouraient jadis. Mais
son enclos demeure encore considerable, et I'on est heureux de
voir enfin cette construction originale que des photos, placees
dans un couloir de la Maison-Mere, nous ont rendu depuis
longtemps familiere. Le Grand seminaire de Kouba n'etait plus
occupe par les futurs pretres depuis la Separation. Ils ont pu
y revenir voila quelques mois. On y a rapporte les restes du
fondateur; et Mgr Leynaud, qui v recut I'onction sacerdotale,
veut reposer dans la chapelle a c6te du Pere Girard. Dans la
page d'histoire qu'il nous dit apres le repas, M. le superieur
evoque le souvenir de ceux qui I'ont precede dans cette charge
et quelques-uns de leurs confreres qui ont laisse dans la Congregation un nom illustre et venere. M. le Superieur general prend
alors la parole. II remercie Mgr l'archevaque d'Alger de son
accueil si bienveillant, si cordial el de la confiance qu'il n'a
cesse de tenoigner aux enfants de saint Vincent. Mgr Leynaud

se ltve A son tour. En des termes tres affectueux, trds touchants,

il dit sa joie de voir A Kouba le successeur de saint Vincent. II
fait 1'log de nos confreres et des Filles de la Charit-, et les
remerciede tout ce qu'ils font pour le bien moral et materiel
de ses dioc6sains.
Nous passons la soiree a Kouba. Sous la direction de
M. Nachez, nous faisons le tour de la propriet6. Puis nous

entrons dans 1'eglise paroissiale, attenante A I'enclos du Seminaire, et qui a actuellement pour curb un de nos confr6res,

M. Jean-Baptiste Guichard. Cette 6glise est devenue bien insuffi-

sante pour la population catholique actuelle de Kouba. D'autant
qu'ell demeure le centre de la devotion A sainte Philomene
dont le Pere Girard s'etait fait le promoteur, comme le fut le
cur6 d'Ars. Avant le repas du soir, le T.H. Pere donne la ben&-

diction du Saint-Sacrement dans la chapelle du Grand seminaire.

Les seminaristes qui assurent le chant sont per nombreux. Le
diocese d'Alger connait, lui aussi, la crise des vocations sacer-

dotales. Cette crise est d'autant plus sensible en Algerie qu'apres
avoir v6cu pendant longtemps, en grande partie d'emprunts aux

dioceses de la metropole, il faut maintenant se sufflre avec le
recrutement local. Aussi les cures d'Alg6rie sont-ils souvent bien

kloignes les uns des autres, et tels d'entre eux out plus de
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150 kilometres a faire pour assurer le service de leurs annexes.
La gendrosite des colons assure le ravitaillement en ble et en
vin des Seminaires. Comme il est souhaitable qu'ils leur donnent
aussi des enfants qui consacreront le pain et le vin eucharistiques! Ils ne 1'ont guire fait jusqu'A present. Pourtant ils out
des families nombreuses, et ce sont des families o6 l'on pratique
sa religion. Mais peut-tre I'education rec;ue par leurs enfants,
dans la famille ou pendant leurs etudes secondaires, n'a-t-elle
pas suffisamment ce caractire d'austerite, sans lequel il est
difficile que mfrisse une vocation sacerdotale.
29 avril. - Dans la matinee, nous allons A Maison-Carree.
Notre premiere visite est pour le noviciat des Peres Blancs. Le
maitre des novices est en train de donner une confbrence a
une soixantaine de jeunes religieux. II s'interrompt pour saluer
le T.H. Pere et nous presenter ses novices. Is appartiennent a
sept nationalites differentes. Parmi eux, il y a deux pretres
noirs. Tous ces jeunes hommes ont un regard direct, un visage
souriant qui font plaisir & voir. Nous passons ensuite quelques
minutes A I'ancienne maison generalice des Peres Blancs. Depuis
que leur administration centrale a Wet transfdree A Rome (et
ce ne fut pas sans un sacrifice sensible) un college francomusulman occupe ces vastes locaux. II a deja une soixantaine
d'delves, dont quelques arabes, parmi lesquels trois sont chretiens. La matinee se termine par la visile de la Maison-Mere des
Sweurs Blanches. La superieure generale et la secretaire generale
nous font un accueil tres cordial. Elles rappellent avec reconnaissance la bienveillance dont nos confreres d'Addis Abiba firent
preuve envers les Soeurs Blanches, quand celles-ci essayirent
en Abyssinie une fondation qui ne dura d'ailleurs pas. Sous
la conduite de la Secr6taire generale, nous visitons la maison
jusqu'ia 'heure du repas de la communaute. Nous nous arretons
tout particuliirement dans la g Salle des informations . On y
trouve de nombreuses revues, un petit musee africain, un fichier
tres bien tenu qui oriente les recherches des jeunes religieuses
attirbes par tel ou tel sujet missionnaire. Et 1'on se rejouit en
pensant au bien que peuvent faire ces Ames ardentes si bien
pr6par6es a leur tache de demain. Avant de rentrer au Grand
seminaire, nous passons par le cimetiere de Kouba, et nous
prions devant le caveau qui contient les restes des confreres
decdes A Alger. En retournant A la maison des missionnaires.
nous faisons un arret de quelques instants a l'Hdpital Mustapha,
pour y saluer le bon M. Verges qui vient d'y subir une operation.
I y a quelques jours, son etat de sant6 6tait assez inquietant.
Nous sommes heureux de le trouver aussi bien que possible,
apres cette secousse. Le T.H. Pere va porter ensuite sa benediction i une Fille de la Charit6 d'une autre maison, soignee A
l'H6pital, et dont I'6tat est tres grave. Elle le supplie d'obtenir
sa guerison; car elle n'a qu'une cinquantaine d'annees et voudrait pouvoir se d6vouer encore au bien des pauvres. Le T.H.
Pere. bien Cmu par cet appel si confiant, promet A la malade
une intention toute sp6ciale dans sa messe de demain. Dien
veuille exaucer sa pribrel
Nous allons ensuite au port pour nous recueillir devant la
plaque qui commemore la mort heroique de Jean Le Vacher.
Tout A c6t6, une autre inscription rappelle que le meme supplice fut subi par M. Lemasson et par le frere Francillon. Un
officier de marine, breton d'origine, et frere d'un pretre et d'une
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religieuse, se met aimablemcnt a notre disposition pour noru
faire visiter les locaux qui peuvent remonter au xvli siecle, el
permettent de reconstituer un peu le milieu dans lequel nos
confreres se devouaient au bien spirituel et materiel des malhenreux chretiens, reduits en esclavage. Dans des couloirs votiis
on apercoit encore des anneaux de fer auxquels etaient fixies les
chaines de ces pauvres gens. Le souvenir de tant de souffrances
et celui des vertus chretiennes qui s'epanouirent dans cet enfer
des bagnes, grice A la charite de nos missionnaires, nous imeut
profondement.
30 avril. Le T.H. Pere va celebrer la sainte messe i
Saint-Vincent d'El Biar. C'est la Maison centrale de la province
des Filles de la Charite d'Algerie. Ma soeur Chanot, visitatrice
et ses compagnes, au nombre de sept, ne manquent pas de travail. Aux services de I'administration de la province, elles
ajoutent, en effet, la charge d'un orphelinat de filles et d'une
maison de retraite pour personnes agees. De plus, dans un pavilIon d'installation bien moderne, recemment construit, une trentaine de chambres accueillent frequemment des jeunes files
pour des retraites ou des journ6es de recollection. Ces chambres
occupent les deux etages. Au rez-de-chaussee, une piece qui tient
toute la longueur de I'edifice sert de salle de conferences. Son
extremite est utilis6e comme chapelle. Des rideaux de bois i
glissieres la separent du reste de la salle. C'est IA que les fillettes
nous out donne une seance courte mais charmante. La piece
principale en est une savnete intitulee <Le trdne d'or,. Des
anges y preparent un trone destine au Bienheureux William
Siattery, comme I'atteste l'inscription lumineuse qui apparait an
dossier de ce fauteuil. Heureusement. ils obtiennent, avec 1'assenliment d'un saint Pierre barbu et assez r6barbatif que le titulaire
n'ira l'occuper que beaucoup plus tard, malgre le nombre impressionnant de caisses de prieres, sacrifices et mortifications qu'il
a deji expedites au ciel.
Dans une salle de la maison, nous admirons une reconstitution de la salle du Seminaire. Une dizaine de poupoes costumees 6 I'usage ecoutent avec ravissement une conference que
leur fait une soeur directrice de meme taille et du meme age
apparemment. 11 n'y a pas encore de Seminaire de Filles de la
Chariti a El Biar. Mais les postulantes s'y preparent avant de
partir pour Paris; et leur nombre, sans suffie encore aux besoins
de la province, s'accroit avec une regularit6 consolante. C'est
une preuve de la vitalite du catholicisme en Alg6rie et en
Tunisie, et aussi le resultat du developpement pris dans ces
regions par les oeuvres de jeunesse feminine, notamment les
oeuvres aminspiration mariale.
Nous rentrons a la maison des missionnaires pour le repas
de midi. M. Piet v a convoque tous les confreres qui travaillent
isolement dans les diverses aum6neries d'Alger et qui font partie de sa maison. C'est pour lous une grande joie de se retrouver
groupes autour du T.H. PNre, de s'informer des Av6nements
ricents de la Maison-Mere et d'evoquer les ann6es heureuses
que plusieurs d'entr'eux y ont passes, en des temps plus on
moins lointains.
1" mai. - Messe A Saint Bonauenture oi une soeur aura le
privilege de prononcer ses premiers voeux devant le T.H. Pire.
Durant la messe des voeux et pendant la messe d'action de
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graces que celebre ensuite M. Verhas, les stours de 1'H6pital
de Mustapha font entendre de beaux chants bien executes :
un cantique de voeux t A Verbe fait chair de Brun, et une
paraphrase tres heureuse du psaume 4 Dominus pars , chant de
1'entree dans la clericature et qui est encore bien de circonstance pour la consecration d'une ame a Dieu par les saints vCeux.
Seul, le soleil manque; il pleut sans arr-t. Cette fete du travail
sera bien mouillee. Mais les 6coliers font a le pont . Esperons,
pour eux et pour nous, que demain et apres-demain nous jouirons a nouveau du beau temps.
2 mai. - Nous consacrons la matinee A la maison de la
rue Salluste : elle se trouve derriere la cathedrale, a 1'entrie
du quartier arabe, la celibre Kasba. Cette maison nous interesse
particulierement, car elle fut la residence de nos confreres jusqu'A leur installation dans la maison qu'ils occupent actuellement. Le centre en est occupe par une cour mauresque sur
laquelle, a tous les ktages, donnent des galeries. Mais il a fallu
acquerir des maisons avoisinantes pour installer successivement
les oeuvres auxquelles se d6vouent sceur Lafon et ses compagnes.
De ces oeuvres nous n'aurons qu'un aperqu incomplet, a cause
de 'heure de notre visite et parce qu'un certain nombre d'enfants sont absentes en ce samedi 2 mai, a cause du « pont >.
Mais de ces oeuvres un interessant expose nous est fait de deux
facons. La soeur assistante nous lit un expose, succinct mais
complet, des activites de la maison. 1 y a la creche, avec une
centaine de bebis. Et pour nous montrer le prix qu'y attachent
les indigenes, lecture nous est donnee d'une lettre 'crite
par
un mu.ulman a la sceur qui s'en occupe, au moment o6 une
suspension provisoire de ce service, exig6e par des reparations
necessaires, avait fait craindre une fermeture definitive. Tous
les jours, le dispensaire accueille des centaines de malades A
qui seize docteurs specialises donnent leurs soins. Creche et
dispensaire sont tellement apprecies en haut lieu que les services de Sante du Gouvernement genMral envoient les 6tudiantes
de l'Ecole d'infirmieres et les futures assistantes sociales y faire
un stage. Le fourneau iconomique distribue chaque jour quatre
cents portions gratuites aux affambs. Moyennant une somme
modique, d'autres y trouvent un repas tres convenable. II y a
encore la garderie d'enfants, et la visite des pauvres sur les
trois paroisses de la Cathidrale. de saint-Augustin et de saintVincent-de-Paul. Une oeuvre particulierement importante est celle
de la maison de famille pour les jeunes ouvrieres et les etudiantes. On admire comment, dans une maison arabe, aux appartements 6troits et d'acces mal commode, on a pu amenager une
salle A manger claire et gaie, une salle de jeux, un salon, des
chambres pour une soixantaine de pensionnaires, avec lavabos
et douches. On y accueille aussi les midinettes pour leur repas
de midi, et les passants y trouvent un milieu familial qui les
derobe A la promiscuite et aux dangers de la vie d'h6tel. Mentionnons encore les colonies de vacances. Enfin, en 1950, le
Secours catholique ayant ete pri6 de crier un centre unique ou
seraient accueillis les vagabonds, les repris de justice, et aussi
les immigrants arrivant de la metropole, c'est aux Filles de la
Chariti que I'on a demande d'etablir un Service d'informations.
Nous jetons un coup d'oeil sur ces fiches qui r6velent de poignantes miseres, physiques et morales, et qui laissent deviner
le bien realise par les soeurs dans ce domaine. La rue qui passe
23
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devant la creche, la bonne garde et Ie fourneau economique
s'appelle rue Saint-Vincent-de-Paul. Notre bienheureux Pere doit
bien, en effet, se trouver chez lui au milieu de tous ces pauvres.
3 mai. - Apres la journee pluvieuse et froide d'hier, c'est
avec plaisir qu'on aperqoit, au matin de ce jour, un ciel bleu
et bien degage de nuages. HOlas! Ce beau temps ne durera pas
longtemps. Du moins en beneficierons-nous pendant les deux
heures que nous passerons a Saint-Michel d'El Biar ow
le T.H. Pere va celebrer la messe en ce quatrieme dimanche
apres PAques, qui est aussi le jour de la fete de la sainte Croix.
La croix, le ciel, I'un preparant l'autre. Ces deux images qni
dominent dans la liturgie de ce jour doivent etre familieres aux
habitantes de Saint-Michel. C'est ici, en effet, que les sours
anciennes de la Province couronnent par une existence de
souffrances, de m6rites et de prieres leur vie consacree an service des pauvres et des malades.
Mais ce soir de la vie fait ici pendant a son aurore. La
maison avait ete primitivement concue comme un orphelinat
agricole. II fallut renoncer A ce programme. Mais il y a toujours
A Saint-Michel un orphelinat qui compte dans les quatre-vingts
enfants, venus de milieux tres divers : fils de colons, de commercants, de fonctionnaires et d'ouvriers. Le plus grand nombre
sont actuellement absents et passent leur dimanche en famille.
Mais nous reviendrons a Saint-Michel, samedi prochain.
A notre arrivee, nous jne sommes pas peu etonnes de nous
entendre saluer par un puissant carillon. En realite, il s'agit
d'un simple disque dont le son est amplifie par un pick-up;
mais 1'effet demeure tres agreable. Apres la messe, seur Pannelay et ses compagnes accueillent le T.H. Pere A la salle de
communaute. Apres une adresse de bienvenue qui est lue par
une des sceurs, sceur superieure nous fait un interessant historique de la maison dont le texte nous est remis, enrichi de
belies photographies. Nous faisons ensuite une rapide visite de
la maison et de ses abords immediats. La propriet6 a douze
hectares de terrain, et nous ne pouvons que jeter un coup d'eril
admiratif sur ces bois, ces pres, ces vignes, ces arbres fruitiers
et sur le beau jardin potager. Le paysage est tres pittoresque;
mais la nature vallonn6e du terrain en rend la culture difficile,
et I'eau qui devale sur ces pentes endommage souvent routes
et sentiers. Nous revenons A la chapelle pour y admirer les
vitraux dont M. Verges, alors directeur des soeurs de la province,
fit I'acquisition en 1930. Ils sont entiirement consacres a la
double famille de saint Vincent. Du c6te de 1'evangile, les
Pretres de la Mission. Du c6te de l'6pitre, les Filles de la Charit6
qui ont vers6 leur sang pour la foi ou A qui le Ciel confia un
message. Par un sentier borde de magnifiques buissons de marguerites, et jalonni par les stations d'un chemin de croix, nous
nous rendons au caveau ou repose la depouille des soeurs dec&dies a Saint-Michel At nous y recitons le De profundis. J'allais
oublier de noter qu'on donne a Saint-Michel des retraites de
sceurs. Ce doit etre pour les retraitantes un endroit ideal. Elles
y retrouvent, en meme temps que le renouveau spirituel qui est
e fruit de toute bonne retraite, une appr6ciable detente physique et meme morale.
Dans 1'apres-midi, nous retournons A Saint-Vincent d'El
Biar oil vont nous 4tre pr6sentes les divers groupements de
jeunes filles dont s'occupent les soeurs. La presidente des Enfants
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de Marie les introduit en quelques mots, et leurs dirigeantes
iespectives nous exposent A tour de role I'activite des diverses
associations : Ames vaillantes, Rayon sportif, Louise de Mariliac, Enfants de Marie, Aindes, Enfants de Marie mariNes, Danes
de Charite enfin, II v a IA de quoi occuper surabondamment
I'animateur de ces groupes, notre confrere, M. Cesa, A qui enfants,
jeunes filles et dames sont heurcuses d'exprimer leur estime
et leur gratitude. II v a li beaucoup de vie, un grand souci
d'ascension spirituelle personnelle et d'action apostolique. Le
T.H. P6re felicite tous ces groupes, les encourage a continuer et
a intensifier leur action. II souligne avec une visible satisfaction la promesse faite par les Enfants de Marie qui ont fonde
an foyer, de donner bien volontiers a la famille de saint Vincent
crux de leurs enfants i qui Dieu accorderait la grace de la
vocation. Voila, en effet, une excellente source de recrutement.
Quand de nombreux foyers au christianisme bien vivant auront
compris la grandeur de la vocation au sacerdoce et A la vie
religieuse, quand ils considereront comme un insigne honneur
de voir cette vocation 6clore dans 1'Ame de leurs enfants, la
crise actuelle des seminaires ct des noviciats sera bien pres
d'etre conjuree.
4 mai. - La journee sera consacree toute entiere I l'Hpitat Mustapha. Le T. H. PBre y c6lbre la sainte messe dans la
chapelle, r6cemment repeinte et qui attend la pose prochaine
de beaux vitraux. Les soeurs soulignent les principaux moments
du saint sacrifice par des chants courts, simples, ayant I'allure
de recitatifs, qui en rappellent la signification. Pendant que
nous prenons le petit dejeuner, la communaut6 vient saluer le
T.H. Pr-e. Mais bien vite les soeurs regagnent leurs services
que nous allons parcourir.
Guides par soeur Llobet, la superieure. nous conmmencons
la visite de l'H6pital. Elle nous prendra plus de trois heures.
Et cependant nous n'aurons pu nous arreter comme nous I'eussions voulu. Les principaux pavilions s'6chelonnent de part et
d'autre d'une longue allee bordee de pelouses, plantee d'arbres
et egayee de belles fleurs. Certains d'entr'eux comptent jusqu'A
deux cents lits et plus. Et its sont encore trop exigus. C'est
tous les jours que les sceurs ont la tritesse de dire A des
malades, venus quelquefois de tres loin, qu'il n'y a plus absolument aucune place dans leur service. II y a peu d'h6pitaux
importants A l'intirieur de l'Algerie, et ceux qui existent ne
peuvent evidemment reunir les competences medicales et chirurgicales, ni poss6der les appareils perfectionnes de toute sorte
que l'on trouve ici. II faut done, de toute necessitW, s'agrandir
et construire. Des chantiers sont en pleine activitA dans l'enceinte de I'h6pital, et il est question d'agrandir consid6rablement celle-ci. Mais cela ne va pas sans poser un douloureux
problnme. DejA les soeurs ont din abandonner plusieurs services
dans l'h6pital actuel. faute de personnel. Dans les services
qu'elles gardent, il leur faut fournir un travail surhumain. Telle
d'entr'elles est seule pour. les trois 6tages de son pavilion. De
toute n6cessit6, il faudra laisser aux laiques les nouveaux services. C'est d'autant plus regrettable que les sceurs sont universellement estimees et qu'elles jouissent de la plus grande liberti
pour s'occuper du bien religieux de leurs malades. On est
agreablement surpris de voir le crucifix A I'entree des salles;
et bien des malades ont pres de leur lit une statuette de la

-

356 -

sainte Vierge, entouree de fleurs. Administrateurs et medecins
disent a l'envi au T.H. Pere combien ils sont satisfaits de la
collaboration des soeurs. L'un d'eux s'indigne devant nous du
traitement trop modeste qui est encore le leur, et il s'etonne
de voir la superieure trouver excessif le chiffre qu'il veut proposer pour elles a la Commission. Voili une querelle qui ne doit
pas se rencontrer souvent.
11 faudrait un volume pour signaler avec quelques details
ce que nous voyons et entendons d'intiressant au cours de
notre visite; et il est A souhaiter qu'on publie une brochure
donnant l'essentiel de ce qui se fait dans chaque pavilion, avec
photographies A I'appui. Tous les services sont dotes d'appareils
modernes, notamment pour la sterilisation des instruments. Les
salles d'operation sont surmontees d'une coupole mntallique.
A sa base, une large ceinture de verre permet aux etudiants,
assis tout autour sur des banes, de suivre les details que le
chirurgien explique au microphone. C'est ainsi que nous apercevons un malade qu'on est en train d'anesthbsier et un autre
que 'on commence a operer. Dans un pavillon, le conditionnement de I'air a et- install afin que l'on puisse faire regner
dans la salle d'operation et dans les chambres des malades la
pression voulue.
Ici, c'est le pavilion de l'orthopedie avec les appareils les
plus ing6nieux, qui permettent aux malades la roeducation de
leurs membres ankyloses. La, c'est la cure par le sommeil artificiel. Ce sommeil a parfois pour but de detendre le malade
avant l'operation qui se fera d&s lors dans des conditions plus
favorables, on de seconder sa convalescence. Mais le sommeil
est parfois utilise comme agent therapeutique. Dans une chambre noire on nous montre un malade endormi. II est atteint
d'rczema, et dans quelques jours il se reveillera guiri. Ce n'est
pas seulement le sommeil qu'on utilise; on pratique aussi la
methode dite e d'hibernation>. U1 s'agit de mettre au ralenti
les activites fonctionnelles du corps humain. Sa temperature
est amenee sensiblement au-dessous de la normale, et on ne
lui donne plus que Falimentation strictement n6cessaire. Sa vie
ressemble A celle de la marmotte pendant I'hiver; d'of le nom
d'« hibernation> donne A cette methode. Grace a ce proc6de,
on arrive i faire disparaitre bien des gernnes de maladie. On
1'utilise aussi pour le traitement des psychoses, A la place d'autres
traitements, comme l'electrochoc, ou concurremment avec eux.
La majorite des malades recus a 'Hdpial Mustapha sont
des arabes. De ce fait, ils kchappent A I'action religieuse
proprement dite des sceurs. Mais les musulmans eux-memes
subissent l'influence de celles qui les soignent. Ils les venerent
comme des Atres surnaturels, consacres a Dieu et dont la vie
toute de devouement les emeut profondement. Cette profonde
estime, cette reconnaissance ne peuvent manquer d aller t6t
ou tard jusqu'i la religion chretienne qui est la source de charite qu'ils admirent. N 6tait-ce pas la pratiquement le seul apostolat que pouvait exercer le P. de Foucauld? C'est particulierement la femme arabe qui se montre sensible A l'action des
soeurs. Habitu6e a Btre traitee dans son milieu avec d6dain,
parfois avec brutalite, comme une esclave ou un jouet, elle est
toute surprise et toute heureuse de se voir consideree comme
un etre humain digne de respect et d'egards.
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Le zile des sceurs peut s'exercer plus librement A l'egard
des malades catholiques; ii le fait en demeurant discret. Elles
ont enfin une heureuse influence sur le personnel de l'hupital,
sur les infirmiers et infirmieres, et mniime sur le corps mndical.
Plusieurs de ces jeunes filles sont entrees chez les Filles de
la Charit6. Et I'on a vu dernierement un jeune interne de l'h6pital Mustapha, apres avoir passe brillanment sa these de doctorat en m6decine, entrer au Seminaire interne de Saint-Lazare.
Ce geste a fait une profonde impression dans son milieu. Ses
jeunes collegues ont voulu lui payer sa premiere soutane, et
ils gardent pour lui une affection nuancee de respect, comme
nous avons eu maintes occasions de le constater en visitant
I'h6pital.
Dans 1'apres-midi, nous retournons A l'H6pital Mustapha
pour que le T.H. Pere puisse voir plus A loisir les sueurs. Elles
passent avec lui leur recreation et se montrent si heureuses d'un
bonheur longtemps desire. Puis nous achevons la visite des
services de l'h6pital, et nous allons saluer M. I'Econome que
nous n'avions pu voir ce matin. Lui aussi nous dit sa reconnaissance des services rendus par les Filles de la Charite et son
dsir de tout faire pour faciliter leur tache.
5 mai. - C'est une maison importante, et d'un caract6re
tout particulier qui aura aujourd'hui le bonheur de recevoir la
visite du T.H. Pere. Un peu plus haut que I'Hopital Mustapha,
que nous avons visit6 hier, se trouve I'orphelinat de Mustapha
supirieur. La partie la plus ancienne des locaux de cet orphelinat est un ancien palais mauresque avec cour interieure, aux
galeries bordees de colonnes de marbre, aux murs decores de
carreaux de faience en couleurs. Mais ii a fallu, pour repondre
aux besoins de 'coeuvre, construire d'autres maisons, dispersees
dans le vaste enclos. Les soeurs ne sont pas ici chez liles.
L'orphelinat releve de 1'Assistance publique. Celle-ci contie aux
Filles de la Charite des orphelins des deux sexes, auxquels
s'adjoignent des enfants places IA provisoirement, pendant que
leurs parents ne peuvent s'occuper d'eux, en cas, par exemple,
d'hospitalisation... La population de I'orphelinat est des lors,
assez flottante, ce qui cree deji quelques complications. Mais
ce qui fait la difficulte principale, c'est que les enfants sont de
race et de religion diverses. Certains viennent de milieux tres
primilifs en matiere de civilisation, de morale et d'hygiene.
Tel nouveau rkpugne i s'asseoir A table pour prendre ses repas
parce qu'il a toujours mange assis par terre, et il refuse les
premiers jours, de coucher dans un lit parce qu'il est habitue
a dormir sur la terre battue. Puis, il y a la question de l'alimentation. Les petits indigenes s'acconimodent mal, au debut,
d'une cuisine nouvelle, et its n'ont jamais gofite A certains mets
interdits par la loi musulmane. Enfin, et surtout, le niveau
moral des nouveaux arrivants est generalement tres has. La
tiche de soeur Duterne et de ses compagnes est done assez
difficile. D'autant que le directeur laique garde envers 1'education donn6e par des religieuses, une m6fiance tres nette et tend
A leur retirer, de plus en plus, la formation des plus grands
parmi ces orphelins. L'administration ne volt pas de trs bon
ceil la presence, au milieu des enfants de 1'Assistance publique,
d'autres enfants librement recus par les soeurs et constituant
une sorte d'orphelinat prive. Toutes ces difficultis rendent le
devoement des Filles de la Charit6 d'autant plus meritoire.
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El le bien qu'elles rCussissent a faire est d'autant plus appraciable. Grace i leur influence et it celle de leur actif aumonmer,
M. Morcrette, ces deux cents enfants se pinetrent peu a pet
de mentalit6 chretienne; et ceux qui ne peuvent acceder a la
vie spirituelle des baptises nourris de l'eucharistie, sont du
moins formes i une vie morale bien superieure i celle de la
plupart de leurs coreligionnaires. On le devine a bien des signes,
et on les sent heureux de vivre sous la conduite vigilante et
maternelle des soeurs.
L'orphelinat beneficie de sympathies nombreuses et agissantes. Un de leurs plus grands bienfaiteurs est M. de Serrigny,
algirois d'origine canadienne dont ies parents furent anoblis an
xvi* siecle par Louis XIV. Membre de l'Assemblee algericnne,
directeur de plusieurs journaux d'Alger. et occupant une grosse
situation dans les compagnies de navigation, cet excellent chretien met son influence au service des soeurs aussi souvent qu'elles
en ont besoin, et il leur vient de plus en plus en aide par des
secours personnels. M. de Serrigny vient saluer le T.H. Pere
chez les sceurs, et c'est lui qui nous conduira chez le Gouverneur general de 1'Alg6rie, son ami personnel. GrAce A lui.
M. Leonard, ancien Prefet de police de Paris, nous regoit i son
bureau, dans le vaste immeuble ou sont groupes les services
gen6raux de son administration. Le T.H. Pere lui adresse quelques mots. Apres avoir rappel6 le r6le de saini Vincent et
de ses fils en Alg6rie, il remercie M. le Gouverneur general
de la bienveillance qu'il temoigne aux membres de notre double
famille. M. Leonard lui r6pond dans un petit discours d'une haute
inspiration. 11 rend hommage aux travaux et au d6vouement
des missionnaires et des Filles de la Charit6, et il souligne que
cette pratique de la charite chretienne est le meilleur moyen
de rapprocher les elements si divers de la population algerienne.
Dans I'aprks-midi, nous allons passer quelques instants dans
la maison de campagne qui, depuis deux ans, donne l'hospitalite
aux enfants de l'orphelinat de Mustapha superieur. A quelque
vingt kilometres d'Alger se trouve le village de Rivet. A la
sortie de Rivet, on commence i gravir la montagne. A l'altitude d'environ six cents metres, apr6s ktre passe devant tin
grand sanatorium, on arrive devant la belle maison qu'un riche
negociant a loue pour vingt-cinq ans aux soeurs moyennant la
somme symbolique d'un franc par an. 11 est vrai que cette
grande maison, abandonnie depuis longtemps, avait besoin de
serieuses reparations et de bien des m6nagements. Le tout a
ete fait ou se trouve sur le point d'etre termine. Maintenant, il
y a 1i une demeure ideale pour colonies de vacances. Les orphelins de Mustapha s'y succdent pour quelques semaines de sejour
et s'en trouvent on ne peut mieux. Ils y ont sur place un aumonier, notre confrere M. Clarys qui, pendant I'hiver, assure le
service religieux d'une maison toute proche de Sceurs Blanches.
A dix minutes de li, et un peu plus haut encore, une petite
chapelle dedice i Notre-Dame des Monts attire a la belle saison
de nombreux pelerins et touristes. De F'esplanade qui precede
la chapelle on jouit, par temps clair, d'un coup dceil magnifique sur Alger et les environs.
6 mai. - Hussein-Deg est une banlieue populeuse et industrielle de la ville d'Alger. Elle s'etend sur sept kilometres en
bordure de la mer et tire son nom de la residence qu'y posse
dait le dey Hussein. Village il y a un demi-siecle, Hussein-Dey
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compte aujourd'hui 15.000 Aimes, dont la moitie environ i'Europeens. II n'y a pour le service religieux de cette importaate agglomeration qu'une seule paroisse. Mais le jeune cure,
originaire lui-meme de Hussein-Dey, est tres dynamique et ses
quatre vicaires ne font qu'un avec lui. Ces pretres apprecient
beaucoup la presence et I'action dans leur paroisse de soeur
Lara et de ses compagnes. Le T.H. Pere consacre la matinee de
ee jour a ses Filles d'Hussein-Dey. Apres une visite a la petite
chapelle toute blanche de la maison, reunion i la sale de
communaute. Soeur Lara donne an T.H. Pere un tres interessant aperqu des oeuvres de sa maison. Cet apercu se retrouve,
illustre de belles photos, dans un album magnifiquement reli6.
Nous parcourons ensuite les differentes sections de la maison.
U ya d'abord les dames pensionnaires qui nous reooivent dans
ler coquette salle A manger. Nous visitons ensuite les classes
d'une ecole paroissiale qui compte 120 61~ves. Les soeurs ne
sont pas assez nombreuses pour qu'on puisse leur confier les
classes. Mais celles-ci sont faites par des jeunes filles et des
dames devouCes qui s'acquittent a la perfection de leur tAche
d'institutrices et d'educatrices. La creche a 545 tout-petits,
et il y a A la garderie 120 enfants de 3 i 6 ans. Nous les
trouvons fort occupes et vivement intiresses par les travaux qui
les forment A ]'observation et enrichissent leur vocabulaire. Mais
les sceurs d'Hussein-Dey sont surtout lilies de paroisse. Elles
ont la direction des catlchismes qui groupent environ neuf
cents enfants, instruits dans les diffTrents quartiers par des
catechistes benevoles. Elles s'adonnent aux oeuvres paroissiales
habituelles. Mais entre toutes leur sont chores les oeuvres qui
les appliquent plus directement au soin des pauvres. Nous
visitons les locaux du Secours paroissial, et nous admirons une
armoire garnie de vitements en parfait 6tat. Cette armoire se
vide et se remplit continuellement, alimentee qu'elle est par
les dons genereux des paroissiens. Sur un bane, un homme parait
attendre; et soeur superieure nous dit que tous les jours on
donne la soupe A quiconque se presente n'ayant pas de quoi manger. Non contentes de secourir les indigents de la paroisse, les
smurs visitent le quartier de Bidonville ainsi denomm6 parce
que ies maisons, si on peut les designer de ce nom, sont faites
avec des bidons d'essence et des boites de conserves. I v a
lb une population grouillante et qui ne cesse de croitre. Les
Filles de la Chariti sont accueillies A Bidonville avec une affectueuse def6rence. Dernierement une pauvre femme faisait transmettre cette requite i la soeur qui assurait habituellement la
visite : t Dis lui qu'elle vienne me voir, car il y a longtemps
que je ne i'ai vue. Je n'ai besoin de rien; je ne veux que la
voir parce qu'elle nous aime.
Comment s'etonner que dans ce milieu fervent naissent des
vocations religieuses? Deji cinq jeunes filles de la paroisse
sont entrees chez les Filles de la Charite. On presente au T.H.
Pere deux demoiselles qui vont dans quelques jours commencer
leur postulat. L'une d'entr'elles ayant annonce A son pire son
desir d'entrer dans la famille de saint Vincent comme sa soeur,
ce grand chretien lui r6pondit : Je suis heureux que NotreSeigneur prenne les deux fleurs de mon jardin. L'autre n'a
plus ses parents. Mais elle a sept freres on sceurs. L'un d'eux
lui avant demand6, pour la taquiner, avec quelle autorisation
elle entrerait en communauti, elle repondit en riant qu'elle serait
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bientot majeure. Sur quoi une de ses soeurs lui dit : e Non, tu
n'entreras pas en communaute parce que tu seras majeure, mais
avec l'assentiment de toute la famille, heureuse de ta vocation.
Dieu veuille que ces traditions se maintiennent B Hussein-Dey,
pour le progres de la vie chretienne dans la paroisse et pour le
recrutement des communautis religieuses en Algerie!
Dans l'apres-midi, nous allons visiter les seurs de MaisonCarrie. Aussitot apres la conquete, le fort quadrangulaire qui
portait ce nom, puis le donna a 1'agglomeration qui 1'entourait.
devint maison centrale de detention. En 1857, I'administration
y appela les Filles de la Charite pour y diriger quelques services : cuisine, lingerie, infirmerie. Elles durent quitter cette
ceuvre en 1861; mais la population voulut les garder a MaisonCarree. et elles furent officiellement chargees de I'instruction
des enfants. En vue de la laicisation que l'on sentait venir, une
maison fut construite, nommee pensionnat Sainte-Cecile, qui
devint un internat pour les enfants habitant trop loin de l'ecole.
Les soeurs s'y refugierent quand les ecoles communales furent
laicisees. Les oeuvres habituelles s'epanouirent alors. A cet itge
d'or, il y avait quinze sours a Sainte-Cicile. En 1930, le cure,
voulant reorganiser sa paroisse selon les formules de r'Action
catholique, retira pen a peu aux soeurs la plupart de leurs oeuvres. On ouvrit done une ecole libre dans les locaux devenus
vacants. Apris avoir vegetb quelque temps, elle prit un essor
considerable. Le pensionnat Sainte-Cicile a connu le mmem
progres et compte actuellement quatre-vingts eleves. La formation sportive y est particulierement en honneur. Sceur Muller et
ses deux compagnes s'occupent des oeuvres paroissiales, notamment des catechismes. Le travail est dur pour trois soeurs, deji
avanc6es en age. Aussi M. le cure a-t-il supplik le T.H. Pire de
leur donner du renfort, 1'assurant que ce serait un placement
remunerateur. Depuis deux ans qu'il est 1, il a trouv6 trois
vocations sacerdotales, et il ne voit pas pourquoi les Filles
de la Charite ne decouvriraient pas de postulantes parmi les
jeunes filles dont elles pourraient s'occuper de pres. Cet excellent eccl6siastique nous fail visiter son 6glise avant notre depart
de Maison-Carree. L'edifice est inacheve; pour le terminer
il faudra quelque cinquante millions. Et M. le cure se propose
encore de faire construire des chapelles de secours en divers
points de sa vaste paroisse pour y faire celebrer la messe quand
il aura des vicaires. II est actuellement seul, avec un jeune Pere
blanc qui lui prete son concours, pour une population de plus
de 10.000 catholiques. Avec ses proportions actuelles, I'eglise
est la plus vaste d'Alger; et trois fois chaque dimanche elle se
remplit de fldbles. Ancien eleve des Salesiens, M. le cure fait de
la devotion au Sacre-Coeur, le grand foyer de la vie paroissiale.
II compte sur la priere et les sacrifices pour convertir les
pecheurs et rendre ferventes les Ames tiedes. Nous sommes tr6s
edifies de ce zele bien surnaturel, et nous lui souhaitons de tout
coeur les auxiliaires dont ii a besoin.
7 mai. - Vers la fin de la matinee, M. de Serrigny nous
conduit A la Prefecture. M. le Prefet nous fait un accueil tres
aimable. Le T.H. Pere le remercie de la bienveillance qu'il
temoigne aux Filles de la Charit6, notamment A celles de l'Orphelinat de Mustapha. M. le Prefet nous confie qu'il va prochainement faire un voyage aux Etats-Unis pour traiter la question
des e personnes deplacies
dont s'occupe tout sp4cialement
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son frere, diplomate de carriire. Comme nous sortons de son
bureau, M'" la Pr6fete arrive. M. de Serrigny nous presenle et
cette dame s'entretient quelques instants avec nous. On la sent
tris interessee par les questions sociales et soucieuse de faire
tout le bien qui ddpend d'elle.
Notre apres-midi est libre; nous en profitons pour faire une
excursion A Tipaza. Nous prenons la route qui, d'Alger, va dans
la direction d'Oran. Elle longe la c6te et traverse une region
tris fertile. C'est le pays des maraichers, la contree des primeurs
que I'on exporte en France. Tout le long du chenrin, ce ne sont
que des champs de tomates coupes de palissades de roseaux
qui abritent les plants contre le vent qui vient de la nier. Nous
traversons de gracieux villages qui servent de stations balneaires
aux habitants d'Alger et les ravitaillent en poissons. Nous faisons
un petit crochet pour nous rendre a la presqu'ile de Sidi Ferruch, dont le noni est familier aux Francais depuis leur ecole
primaire. C'est ici, en effet, dans la baie occidentale, que debarqua, le 14 juin 1830, I'arniee francaise qui s'empara d'Alger.
L'evenement est commemnor par un monument qui fut 6rige
lors du cenienaire de la conquete. Nous poursuivons notre chemin. A quelque soixante-dix kilometres d'Alger, voici Tipaza.
gros village de 4.000 habitants, elevi sur I'emplacement d'un
comptoir phenicien et de la ville romaine qui lui succeda. Le
christianisme y compta des fiddles fervents. Mais la population
etait encore en majorite paienne quand une fillette, du nom de
Salsa, y subit le martvre au debut du iv' siecle de notre ere.
Les habitants de Tipaza honoraient une idole de bronze en
forme de dragon. Contrainte par ses parents a prendre part i
un des pelerinages en I'honneur de I'idole, Salsa, indignee de
cette idolitrie et des desordres dont la solennite btait I'occasion,
profila du moment oij I'on faisait la sieste apris le repas, pour
divisser la tote du dragon et la jeter a la nmer uuo dominait
le temple. Encouragee par son succes, elle voulut faire prendre
le meme chemin au reste du dragon. Mais le bruit qu'elle fit
riveilla les dormeurs. Ils se saisirent de l'audacieuse enfant et
la jetrrent elle-m6me dans les flots. Le geste de la petite Salsa
n'etait pas dans les habitudes des chretiens, qui evitaient de
provoquer les palens par des actes de m6pris envers leurs dieux.
Mais il tmnoigne d'une foi, d'une ferveur, d'une horreur du
mal qui provoquent 1'admiration et dont peuvent s'inspirer utilement les jeunes chretiennes de nos jours oblig6es, elles aussi,
de vivre dans un monde tout penetre d'esprit palen.
Nous n'avons malheureusement pas le temps d'aller jusqu'aux ruines de la basilique de sainte Salsa. Mais nous parcourons avec beaucoup d'inter&t ce qui reste de la ville romaine.
L'ampleur des ruines en fait deviner l'importance : thermes,
chAteau d'eau, th6etre, le long d'une rue centrale pavie de
nagnifiques dalles encore tres bien conserv6es par endroits.
On apercoit les restes d'un mausolee chretien destine vraisemblablement A recevoir le corps du pr6decesseur d'Alexandre,
Aveque de Tipaza au v* siecle. C'est aussi Alexandre qui fit
construire la belle basilique couronnant le sommet de la colline
Ai 'ouest, en bordure de la mer. Cette 6glise mesurait 52 metres
sur 45 et avait cinq nefs separees par de belles colonnes. Sur le
sol, on apercoit de nombreux fragments de mosaique. A c6te
de l'eglise se voit encore une piscine baptismale, de forme
circulaire, avec les degres qui permettaicnt d'y descendre. La
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basilique Ctait attenante au mur d'enceinte dont certaincs parties
ont eti conservies, et qui etait flanque, a I'angle occidental,
d'une tour qui a encore belle allure. II est a souhaiter que les
fouilles de Tipaza, suspendues fa'ute de credits, soient bientot
reprises. Car sur un site de cette importance on a des chances de
faire d'importantes decouvertes interessant I'archeologie et l'histoire du christianisme en Afrique.
8 mai. - Nous retournons ala naison de Saint-Bonavenlure, pour y prendre contact avec les oeuvres des soeurs. Coinme
on c6lbre I'anniversaire de l'armistice, le jour n'est pas tres
favorable a cette presentation. L'oeuvre principale de la maison,
en effet, est 1'6cole; et beaucoup d'eleves sont dans leurs
families. C'est cependant un bel effectif d'enfants qui nous
accueille, a notre arrivee dans la cour centrale.
La seance s'ouvre par un joli compliment en anglais, tres
bien lu. Suit un expose de l'histoire de l'Ecole. Ses origines
remontent a 1854, et jusqu'en 1870 les Filles de la Charite v
furent institutrices communales. Le 31 decembre de cette annee,
on fit savoir aux soeurs qu'on n'avait plus besoin de leurs services, et ordre leur fut brutalement intime d'evacuer les locaux
des le lendemain. Rappelees A leur poste en 1874, elles furent de
nouveaux expulsees cinq ans plus tard. En attendant la construction d'une ecole libre, les classes se continuerent sous la
tente, et, les jours de soleil, sous un arbre dans le champ de
manoeuvres. Le 6 janvier 1896 s'inaugura le nouveau bitiment
scolaire. Les parents chretiens firent confiance aux soeurs. De
nos jours, du jardin d'enfant au Cours complinentaire ce sont
400 enfants et jeunes filles qui beneficient du devouement des
soeurs aidees par 6 institutrices, 3 professeurs chargees de cours
et 3 jardinieres d'enfants. Cette oeuvre de l'ecole se complete
par des catechismes, le patronage et I'oeuvre du plein air. II
faut y ajouter la visite des pauvres faite par les Dames de la
Charite et les Louise de Marillac, le Fourneau economique qui
voit d6filer chaque jour une movenne de 150 clients, enfin un
dispensaire frequente par les Europeens et les indigenes. La
maison est aidee par des collaboratrices devouees dont l'une
est Agee de 89 ans et compte 56 ans de service. Une decoration
ferait bien sur sa poitrine. II y a trente ans. 15 soeurs, jeunes
et vigoureuses se depensaient ici. Secur Brun n'est plus secondee
que par 8 compagnes, dont plusieurs d6ej avancees en Age on
de sante delicate. Et pourtant le travail a encore augnentc
depuis que la paroisse de Saint-Bonaventure a donne naissance
aux deux paroisses de Saint-Pierreet de Saint-Paul, sur le territoire desquelles les soeurs de la maison de la Providence continuent a se d6vouer. On ne peut que souscrire an voeu de la
bonne soeur servante, souhaitant qu'un renfort bien necessaire
permette de tenir et meme d'intensifier le bien qui se fait ici.
A 23 kilomitres d'Alger, A deux cents metres environ d'altitude,
les Filles de la Charite dirigent une oeuvre importante. II y a
dl'abord a Douera un hospice oi sont revus dans les six cents
vicillards. La plupart d'entr'eux sont catholiques, et grAce A la
bonte des soeurs et au devouement de I'aum6nier, notre confrere
M. Vonken, leur sejour dans cette maison accueillante les rapproche de Dieu, si besoin etait; et ils meurent apres avoir
demande et recu les secours de la religion. Ii y a encore ici
des enfants anormaux, des 6pileptiques et quelques alienes des
deux sexes. Parmi les infirmes incurables que la maison abrite
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encore, il v a un petit groupe d'Enfants de Marie bien ferventcs.
Elles ont coinpris la beauti de leur vocation de inalades, et
elles offrent genereusement pour leur Association et pour 1'Eglise
leurs souffrances physiques et morales. C'est a elles que M. le
Superieur general fait sa premiere visite et porte sa premiere
benediction, apres avoir donne la benediction du Saint-Sacrement dans la chapelle provisoire. Dans des pavilions clairs et
entoures de fleurs, nous allons visiter les allonges. Deux cents
garcons et jeunes filles, atteint de tuberculose osseuse, sont
soignes ici. Le bon air et la nourriture saine et variCe secondent
les traitements medicaux, et on obtient des guerisons ou des
ameliorations encourageantes. En mnme temps qu'on soigne les
corps, on s'occupe de la formation intellectuelle et professionnelle des malades; et a leur sortie de la maison, on procure
aux adultes un travail proportionne a leurs aptitudes et i leurs
forces. Soeur Guitton et ses onze compagnes, deji bien occupees
par leurs ceuvres existantes, n'ont pu se charger de l'interessant
pavilion de reeducation-readaptation, recemment cree A Douira.
On y voit les instruments les plus recents et les plus perfectionnes construits pour rendre aux muscles atrophies force et
souplesse : appareils pour les doigts, les jambes, la cage thoracique, etc. II y a m~ie un tapis roulant dont on pent accelerer
f'alure. Et nous admirons un matelas de caoutchouc o l'on
s'Mtend pour des massages par ondes 0lectriques detendant merveilleusement les muscles ct les nerfs. Quelques minutes de ce
traitement scraient bien opportunes au soir de journees particulibrement enervantes. Ce serait tout benefice pour les interesses et pour leur entourage.
Nous sGmmes guides dans notre visite des divers services
par le directeur et I'econome de la maison. Ils nous donnent
tous les renseignements dbsirables, et ils nous disent leur satisfaction du travail que font ici les soeurs. On sent qu'ils cherchent
i crier dans I'itablissement une atmosphere familiale. Ils y
reussissent; et I'on comprend que la perspective de rentrer Ai
Alger. pour faire A l'h6pital un sejour plus ou moins long, jette
les enfants dans la desolation. Ils sont si bien, tout au long du
jour, sur leur terrasse, dans un cadre de verdure, oil l'air est
si vif et si leger.
9 mai. --- Sur la paroisse de Kouba, et non loin du Grand
seminaire, soeur Wiart et ses trois compagnes dirigent un orphelinat au nom bien appropri6 de la Sainte-Enfance. C'est chez
elles que le T.H. PNre passe aujourd'hui le debut de la matinee.
Nous sommes au lendemain de I'anniversaire de I'armistice.
Et coninie c'est demain dimanche, les enfants qui sont alles
celbrer en famille la fete d'hier ne rentreront que lundi. Mais
il en reste quelques-uns qui nous donnent une idee de l'ceuvre
qui se fait ici. Elle est tres bienfaisante. Soeur Wiart nous fait
connaitre sa nature, sa situation actuelle, et elle nous dit ses
projets pour I'ameliorer. La maison date de 1849. Elle recoit des
enfants des deux sexes, de 3 a 14 ans, A qui des institutrices
font la classe dans la maison. L'oeuvre a blen prosp6r6 en ces
derniires annies. Le nombre des internes est passe de 45 en
1946 a 92. auxquels s'ajoute une soixantaine d'externes. Notre
confrere M. Bruel a la charge de la formation spirituelle de ces
enfants. Le prix de la pension est bien modique. Encore, un
certain nombre des pensionnaires ne le verse-t-il pas, et le
tiers des sommes percues est absorbi par le traitement du per-
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sonnel. Heureusemen! la maison possede une propriete de quelque deux hectares et demi. Payant de sa personne, et reussissant par un vrai miracle a entrainer au travail les ouvriers
indigenes qu'elle emploie, soeur Wiart a mis ce terrain en valeur
par des cultures maraichires d'un assez bon rendement. Mais il
ne suflit pas de vivre au jour le jour. La vieille maison reclame
des reparations urgentes. Certaines out deji etW effectuees, et
des ameliorations apportees aux dortoirs, a la cuisine et a la
cour de r6creation. La chapelle est trop reduite, meme pour les
enfants de la maison, et I on y etouffe. Intrepide, soeur Wiart
envisage la construction d'une chapelle aux dimensions suffisantes dans la cour centrale de I'etablissement. Elle s'excuse de
ce que sa maison ne donne pas de vocations. Cela s'explique,
puisque les enfants n'y restent que jusqu'A l'Age de 14 ans et
que le cure de Kouba garde ses oeuvres paroissiales a l'exception
des catdchismes. Mais Dieu ne demande a chacun que ce qu'il
peut faire avec les moyens du bord. Et ce n'est pas peu de
chose que d'arracher a la mis6re physique et morale ces centaines d'enfants sur qui le spectacle du d6vouement des soeurs
ne peut manquer d'avoir ine influence profonde et durable.
En quittant I'autre jour Saint-Michel d'El Biar, nous avions
promis d'y revenir pour voir les enfants alors absents pour
la plupart. Nous achevons done la matinee a Saint-Michel. Les
enfants nous accueillent par des compliments et des chants.
Puis c'est le tour des gymnastes. Leur troupe est de creation
toute recente, quelques semaines seulement. Et deja iUs font
tris bonne figure aux barres parallles. On admire la souplesse
de leurs muscles et la precision de leurs mouvements. 11 y a
la un excellent complement de I'oeuvre de formation intellectuelle et morale dont ils b6neficient par ailleurs. Le T.H. Pere
jette un coup d'oeil sur les divers stands de la kermesse qui aura
lieu demain,et nous regagnons la maison de la rue EdmondAdam. Nous aurons avant notre depart pour Constantine un
jour et demi de repos. Ce loisir est le bienvenu par la detente
qu'il nous procure et la possibilit6 qu'il nous apporte d'ecrire
quelques lettres.
11 mai. - Nous prenons cong6 des chers confreres de In
maison de mission d'Alger avec qui nous venons de passer deux
semaines bien agreables. Mais M. Piet, leur sup6rieur, qui est
en mnme temps Directeur des soeurs de la province d'AlgerieTunisie, nous accompagne a Constantine. Le trajet prenait
douze heures par chemin .de fer, il y a encore quelques mois;
il est reduit a sept heures depuis la mise en service de 1'" Inox >.
Sept heures consecutives de train, cela peut paraitre long. Mais
quand on fait le parcours pour la premi6re fois l'attention est
sans cesse en eveil. La r6gion que nous tra.ersons n'a pas la
richesse de celles qui nous avons parcourues pr6cedemment;
mais elle a plus de pittoresque et de grandeur. La voie ferree
suit pendant longtemps les montagnes qui delimitent au sud
la Kabylie et dont certains pics ont encore un pen de neige.
Nous franchissons les defiles ce61bres des e portes de Fer > ou
passbrent nos colonnes a l'epoque de la conquete. Aux environs
de Setif, le regard se repose sur de vastes champs de ckriales,
et pres de la ville nous apercevons un pittoresque march6 de
chevaux et de mulets. La nuit tombe, le ciel s'est couvert de
nuages d'oit tombe une pluie longtemps attendue. Et quand
nous arrivons i Constantine, c'est un joli spectacle que celui
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des milliers de luminres s'echelonnant sur les pentes qui descendent vers le ravin du Hummel. A la gare, M. Jordi, superieur
du Grand seminaire, nous attendait avec un representant de
Monseigneur. Quelques minutes d'auto nous suffisent pour atteindre la rue du 3' Chasseurs d'Afrique oi se trouve le Seminaire.
12 mai. - De la terrasse du Seminaire, le coup d'ceil est
nagnifique. On a sous les yeux une grande partie de la ville.
A travers la gorge du Rummel nous apercevons la plaine qui
s'etend a perte de vue. Franchissant cette gorge, une passerelle
conduit a l'H6pital civil, dirige par les Filles de la Charite. II
a belle allure avec ses vastes batiments et ses coupoles rouges.
Devant nous, la ville indigbne escalade la hauteur qui surplombe
le ravin du Rummel, ses maisons grisatres etroitement serrees
les unes contre les autres. Derriere la ville, lui faisant un fond
tres heureux, le massif du Chettabah, qui culmine A 1.156 m6tres.
Dans la matinee, les superieures des trois maisons de Filles
de la Charite de Constantine viennent au Seminaire offrir leurs
hommages au T.H. Pere et recevoir sa benediction. A dix heures,
c'est le tour des seminaristes. Nous nous r6unissons dans la
bibliolheque. M. le Superieur dit d'abord quelques mots tres
sentis debienvenue au T.H. Pere. Puis, un seminariste, qui sera
ordonn6 pretre dans quelques semaines, expose la doctrine du
sacerdoce d'apres l'Ecole fran9aise du xvn' sikcle et se felicite
d'avoir ete prepare a devenir pretre par les fils d'un saint qui
a si profondement gofit et vecu cette doctrine. M. le Superieur
reprend alors la parole, et il fait un interessant expose de I'histoire du Seminaire de Constantine. Ce Seminaire a connu des
annees de remarquable prosperite. Puis ce fut I'arr&t A peu
pres coinplet du recrutement sacerdotal. On remonte actuellement la pente. Les locaux ne peuvent plus recevoir en mnme
temps grands et petits siminaristes. Aussi Mgr Duval se proposet-il de faire construire un Petit seminaire qui sera en meme
temps un College catholique, afin de repondre au disir de nombreux parents. M. le Superieur general, visiblement interess6 par
tout ce qu'il vient d'entendre, felicite le seminariste qui nous
a lu une si belle page de theologie. II dit a ses auditeurs combien
ils doivent s'estimer privilegies et reconnaissants pour la grAce
de leur vocation sacerdotale. II leur rappelle les exigences de
cette vocation dans le double domaine de la valeur humaine et
de la saintete; et il leur promet de prier le saint pretre que fut
Vincent de Paul de les aider par son intercession a repondre
a ces exigences.
A midi, Mgr Duval, sa maison 6piscopale et quelques autres
ecclesiastiques sont les h6tes du Seminaire. L'eveque de Constantine nous dit combien il est heureux de voir dans sa ville
episcopale, le successeur de saint Vincent qui lui a toujours
fait a Paris I'accueil le plus cordial et le plus comprehensif. II
exprime sa reconnaissance du beau travail que ses enfants
realisent dans le diocese de Constantine, et il exprime le voeu
que le personnel des maisons des Filles de la Charite soit renforce pour que s'etende le rayon de leur activit6 si bienfaisante.
Le T.H. Pere promet de faire tout ce qu'il pourra dans ce sens.
Enfin, pour mieux souligner le passage a Constantine du Supirieur general des Lazaristes, Monseigneur annonce aux seminaristes qu'ils auront quelques jours de vacances supplementaires,
et que r'ordination generale aura lieu le 24 juin, au lieu du 29.
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Aussitbt apres le repas, nous allons visiter la Creche ou
nous attendent soeur Daniel et ses compagnes. Leur ceuvre a
emigre plusieurs fois, depuis sa fondation par la marichale de
Mac Mahon, en 1868. Elle est situee actuellement a la pointe
nord de la ville, en bordure du boulevard de l'Abime. Le nom
est bien choisi, car du parapet qui borde ce boulevard, on
doinine une impressionnante falaise et on jouit d'une "
iirzie
veilleuse sur la campagne environnante. dans la direction de
Philippeuille.Les petits de la creche et du jardin d'enfants nous
font un accueil charmant. A ces oeuvres s'ajoutent une bonne
garde scolaire pour les enfants de colons ou de fonctionnaires
de l'interieur qui frequentent les 6coles officielles, et une
bonne garde pour les jeunes filles que leur travail retient loin
de leur famille. II y aurait deja 1I de quoi occuper la superieure
et ses six compagnes. Elles ont en outre un fourneau economique et s'occupent des oeuvres paroissiales. Ce n'estpas encore
tout. A 1'extremitd opposee de la ville, an dela du Rummel, et
tout pres du Seminaire, dans le quartier d'EI Kantara, la Creche
a ouvert une annexe. Les sceurs qui s'en occupent font plusieurs
fois par jour le trajet qui separe les deux maisons. Et comme
le clerge leur a demande
d'assurer la visite des pauvres et de
s'occuper ici encore des oeuvres paroissiales, il y aura bient6t
ici une maison ind6pendante. Des travaux sont en cours pour
le logement de la future communauti; on attend, pour les terminer, que l'Assemblke algerienne ait vote les credits necessaires.
Comme nous quittons la maison, de nombreuses mamans viennent chercher leurs enfants, et dans leurs regards on sent leur
reconnaissance pour le d6vouement des sceurs.
13 mai. -- L'Hdpital civil, oi le T.H. Pere celCbre ce matin
la niesse, est la maison la plus importante des Filles de la Charite A Constantine, puisqu'elle compte une vingtaine de soeurs.
Elle n'est pas, il s'en faut de beaucoup, la plus ancienne. Sa
superieure, soeur Le Paul, nous le dit dans un rapide mais tres
interessant expose de son histoire. II v avait d'abord un Collge
qui fut ensuite transforim en h6pital confie aux soeurs de la
Doctrine chretienne. Des procedes disobligeants de 1'Administration les contraignirent a se retirer; et pendant quelque temps,
la direction de I'h6pital fut confide A des laiques. En mars 1885,
quatorze Filles de la Charite, en prenaient possession. Elles
pouvaicnt alors, avec ce chiffre, suffire aux exigences de la
situation. Mais depuis, l'h6pital a pris un developpement qui
demanderait facilement une quarantaine de sceurs. Les indigines
temoignaient autrefois beaucoup de repugnance A etre soignes
dans un h6pital europeen, et ils en interdisaient rigoureusement
l'acces A leurs femmes. Ils v viennent actuellement si nombreux
que l'element catholique des malades n'est que de 2 %, le reste
etant compose de musulmans et d'Israelites. Et les 950 lits de
1'Rtablissement sont bien insuffisants pour accueillir tous ceux
qui se prCsentent ou meme pour coucher tous ceux que l'on
admet. Dans les salles et sous les galeries de nombreux malades
sont etendus sur des matelas A m&me le sol. Et c'est pour 1'Administration un problBme embarrassant et insoluble. Car la loi
oblige, sous peine de sanctions, de donner asile aux malades
qui se reclament d'un cas d'urgence, et les exigences de l'hygiene
doivent, d'autre part, etre respectees. Aussi, non content de
perfectionner 1'equipement des divers services de I'h6pital, les
autorites civiles font-elles construire de nouveaux pavillons sur
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les terrains en pente qui dominent I'h6pital. Apres avoir, en
Iabsence du directeur, salue M. 1'Econome, qui nous dit son
admiration pour le d6vouement des sceurs, nous visitons, sous
sa conduite, deux services : celui de la chirurgie pulmonaire
et celui des tuberculeux, dotes d'un equipement tres moderne.
Nous allons ensuite au monument aux morts, tout voisin de
I'h6pital, et nous gagnons la Prefecture. M. le Prdfet nous fail
on accueil trbs courtois. II s'informe aupres de M. Piet du
nombre des Filles de la Charite et de leurs oeuvres dans le
departement de Constantine, et il promet d'appuyer de tout son
pouvoir les demandes de subventions faites par certaines de
lears maisons. II nous fait part des questions qui le preoccupent,
notamment celle de 1'enseignement, probleme qui parait vraiment
insoluble. II y a, en effet, dans le departement de Constantine,
chaque annee, un excedent de 80.000 naissances par rapport an
chiffre des decbs. Pour assurer I'instruction a tous ces enfants.
il faudrait construire chaque ann6e des classes pour une somme
de six milliards, sans parler du recrutement et du traitement
du corps enseignant. C'est absolument impossible; car ni les
collectivites locales ni le Gouvernement de l'Algerie ne peuvent
assumer de pareilles depenses. Peut-6tre, en attendant mieux,
faudra-t-il se contenter de donner aux enfants quelques notions
de morale et une formation professionnelle elementaire.
Mgr Duval nous reooit aujourd'hui a sa table, et il n'a voulu
inviter avec le Sup6rieur general et son secretaire que M. Jordi
et son assistant M. Lefrancois. Pendant le repas, la conversation
est toute familibre. On parle de l'Eglise de France, du diocese de
Constantine, du monde musulman. Monseigneur nous cite le
cas d'une localite jadis sous le controle des francs-macons, et
oi ii n'y avait pas de prktre resident. La paroisse a ete transformee en quelques annees par iaction d'un catholique de condition modeste et de sa femme. Et I'on pense a ces premiers
chretiens, tels Aquila et Priscille, dont le z&le ardent et la vie
exemplaire furent le levain qui transforma le monde palen. Dieu
venille qu'ils aient de nos jours, de nombreux imitateurs, comme
ceux dont nous parle Mgr Duval.
Nous passons une partie de I'apres-midi au Musde de Constantine dont Ie chanoine Charlier, collaborateur de nos confreres an Grand s6minaire, nous fait les honneurs avec competence et simplicite. Nous remontons, sous sa conduite, jusqu'a
la prehistoire de Constantine. Mais ce qui nous interesse surtout,
ce sont les souvenirs chretiens, qui occupent une large place
dans le musee. Nous admirons les vases reliquaires, decouverts
en si grand nombre dans les ruines des basiliques chretiennes.
Quelle idie cela donne de l'importance de la chretient6 africaine
i. Npoque de saint Augustin! Et dire que l'invasion vandale,
pis i'invasion arabe ont ruin6. pour des siecles, une eglise si
florissante! Instinctivement on pense aux pays chretiens actuellement sous I'emprise du communisme. Que restera-t-il de leur
vie religieuse apr6s vingt et trente ans de ce regime?
14 mai. - Le T.H. Pere va cel6brer la messe dans la chapelle de I'Orphelinat alsacien-lorrainde Constantine. Le nom
de cet itablissement dit & lui seul sa nature et ses origines. Au
lendemain de la guerre de 1870-1871, un grand nombre d'Alsaciens qui avaient opt6 pour la France 6migrBrent en Alg6rie.
Le climat de ce pays mit leur sante a rude 6preuve. Beaucoup
d'entr'eux moururent de paludisme ou de misire, laissant un
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grand nombre d'orphelins. Une alsacienne au grand'cctur, qui
etait allee se fixer A Constantine dks 1835, conIut le projet de
creer a Constantine un orphelinat pour y recevoir ces pauvres
enfants. On y rebut d'abord des fillettes. En 1877, on logea
quelques garcons dans un ancien fort militaire. Puis, une maison fut construite qui permit de recevoir garcons et filles au
nombre d'environ 120. Les lois contre les Congregations religieuses interdisant aux Filles de la CharitB de donner elles-mnimes
l'instruction a leurs orphelins, ceux-ci vont suivre les cours de
1'ecole publique. Mais il n'y a qu'a se feliciter de l'attitude des
maitres laiques'envers les enfants de I'orphelinat.
Pen a pen d'autres oeuvres se sont ajoutees A l'keuvre primitive. Ouvroir, Associations d'Enfants de Marie et de Louise de
Marillac, patronage et colonies de vacances font appel au devouement de soeur Lambert et de ses compagnes. En 1927, on appreno
que les Methodistes se proposent d'ouvrir dans le voisinage une
garderie d'enfants. Comprenant le danger que cela constituerait
pour la foi des enfants et de leurs parents, la superieure resolut
de prendre les devants. Une garderie fut done installe dans la
maison, et on est en train de la completer par un jardin d'enfants. La meilleure preuve de I'excellence du travail qui se fait
ici se trouve dans le nombre des vocations religieuses qui se
sont epanouies dans ce milieu. Une quarantaine de jeunes files
formees par les sceurs sont entrees en Communauti. Parmi elles.
environ trente Filles de la Charit6, dont dix-sept encore vivantes
et qui, sauf une, se devouent dans les maisons d'Algerie ou de
Tunisie. Dieu veuille exaucer le d6sir de sceur Lambert et de
ses compagnes que leur chire maison soit toujours, et de plus
en plus, une pepiniere de vocations religieuses. De vocations
sacerdotales, aussi. Car il faut noter que deux orphelins de la
rue Pinget sont devenus pritres, qu'un autre est au Grand seminaire, et qu'un quatrieme entrera au Petit seminaire dans quelques mois.
Apres le repas pris chez les sceurs de l'Orphelinat, je fais
une promenade dans les gorges du Rummel. Le spectacle est
impressionnant de ces falaises qui atteignent par endroits deux
cents metres de profondeur. Au-dessous du pont d'El Kantara,
je m'arr6te avec emotion. C'est la qu'hier une fillette arabe de
treize ans s'est jetee dans le vide. A quel mobile a-t-elle obei?
Mystire! Tout A l'heure, M. le cure du Sacre-Cceur, qui etait notre
commensal, evoquait a ce propos le souvenir d'une enfant du
mime Age, elev6e chez les religieuses, et que sa mere voulait
reprendre chez elle. Sachant que c'etait pour trafiquer d'elle,
cette petite s'est jetee A la mer, et la population la venere comme
une martyre de la chastetN. Qui sait si la patlvre suicidie d'hier
n'a pas fait un geste analogue!
15 mai. - Nous partons de bonne heure de Constantine
pour aller visiter les Filles de la Charit6 de Djidjelli. Un ami
du Seminaire, originaire de Djidjelli, nous y conduit dans sa
Vedette. C'est une bonne fortune pour nous. Car ce Monsieur
connait admirablement le pays. II prend l'initiative de nous
donner de tres interessants renseignements, et il r6pond de
bonne grAce aux questions que nous ne nous privons pas de
lui poser. n nous fait faire un petit crochet au sortir de Constantine, pour que nous puissions admirer les falaises du Rummel
a l'endroit des Cascades, et jeter un coup d'ceil sur les piscines
dont 'une est de creation romaine et qu'alimente une source
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d'eau chaude. Les environs de Constantine sont soigneusenimnt
cultives. Les cereales y viennent tres bien. Les procedes de cullure y sont, il est vrai, encore rudimentaires. Mais, stimules par
I'exemple des colons frangais et alleches par les resultats qu'ils
obtiennent, certains indigenes ont modernise leur equipement
agricole, et l'on aperc.oit, dans leurs champs, quelques machines
perfectionners. Etonn6 par le spectacle d'un attelage de deux ou
trois paires de boeufs precedes de deux mulets, j'en demande
la raison A notre chauffeur, et il me repond que c'est pour
stimuler les bovins.
Nous cotoyons de fagon iA peu pres constante le Rummel
jusqu'a son embouchure, non loin de Djidjelli. 11 passe quelquefois dans des gorges tr6s pittoresques. L'oxyde de fer abonde
dans le pays, et il donne A la terre une couleur d'un rouge fonce
qui tranche agreablement sur le vert des cultures. On avait
projete de relier Djidjelli a Constantine par voie ferree. La route
que nous suivons suit assez habituellement le trace de cette ligne.
Mais on a compris que le rendement de la voie projetee serait
insuffisant, et I'exploitation en a Wtc abandonnde. Nous apercevons un grand nombre de gares qui ont 6te pillkes par les Arabes,
et dont les ouvertures sont beantes comme celles d'une maison
ditruite par la guerre. Enfin, nous atteignons la mer a une vingtaine de kilometres de Djidjelli. C'est de nouveau la vegrtation
que nous avons trouvee en Oranie et dans la region d'Alger :
vignes, orangers, primeurs. Puis, la route fait un coude A I'i-:tsrieur des terres, et nous remontons ensuite vers la mer. Voici
Djidjelli. C'est une petite ville d'une dizaine de milliers d'habitants dont un cinquieme environ sont europeens. 11 y a eu ici
d'abord un comptoir carthaginois auquel succederent une colonie romaine, puis une ville arabe. Prot6eg par une jetee, le port
offre un excellent abri aux bateaux de tout tonnage par les plus
mauvais temps. II exporte du vin, des fruits et surtout du liege.
Car la region est riche en chenes-liege qui couvrent quelque
500.000 hectares. Sur les quais; on voit par centaines des ballots
d'ecorce de cet arbre qui attendent d'etre expedids dans tous
les pays du monde.
Les Filles de la Charite ouvrirent i Djidjelli, en-1886, une
ecole municipale. Les lois de laicisation les obligerent a quitter
cette ecole. Elles ouvrirent alors une ecole libre qui se doubla
d'une pension pour les enfants qui venaient de trop loin pour
rentrer. tous les jours, chez elles. Les classes se completecrent
par des cours post-scolaires bien suivis. On ouvrit aussi un
dispensaire ous sont surtout soign6es les maladies des yeux. Enfin,
les sceurs assurent les catechismes paroissiaux et le chant i
I'eglise. Pendant les vacances. sceur Sagazan et ses compagnes ne
jouissent que d'une tranquillite relative; car les locaux, laisses
libres par leurs ecolibres, sont occupes par des colonies de
vacances. Les enfants qui frequentent 1'cole des sceurs sont
toutes des chretiennes. Les musulmans voudraient bien aussi
leur confier leurs filles, et ce serait deja, du point de vue financier, une solution tres heureuse, sans parler de l'influence bienfaisante i exercer. Mais il faut encore tenir compte de 1'etat
d'esprit des chretiens. Si les musulmanes etaient recues a 1'cole
des sceurs, ils n'y enverraient plus leurs fillettes. II v a la un
probleime d6licat que les soeurs voudraient bien pouvoir resoudre. Mgr Duval, qni a donn6 la confirmation hier a Djidjelli
et a vouiu par un geste gracieux retarder son depart de quelques
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heures pour dejeuner avec le T.H. Pere, fait allusion pendant
le repas A cette situation regrettable, et il dit son espoir qu'avec
de la prudence on pourra ouvrir aussi aux enfants des musulmans l'bcole des soeurs qui exercerait sur elles une heureus?
intluence. Grace i la cordiale simplicite de Monseigneur, la
conversation est d'une charmante liberte. On parle de l'actualite
en Afrique du Nord, mais aussi des origines chretiennes dans
ce pays. Monseigneur signale que l'an prochain verra le seizieme
centenaire de la naissance du plus illustre de ses diocesains,
saint Augustin. II devine que la c6elbration de ce centenaire
lui vaudra bien des fatigues et des soucis; mais il ne peut laisser
passer une telle occasion de glorifier une si noble figure.
16 mai. - Nous quittons Djidjelli vers 6 h. 30 du matin.
Nous prenons la route qui longe la mer, dans la direction de
Bougie. M. Piet est parti ce matin en car a 4 heures pour se
rendre dans cette ville oit il prendra le train qui doit le raintner
a Alger. Nous nous sojunes dit adieu hier au soir, et nous
1'avons remerci6 de l'obligeance avec laquelle il nous a recus
dans sa maison d'Alger et s'est fait notre compagnon de route
jusqu'aujourd'hui. Nous longeons la mer pendant une heure. La
route fait des contours continuels, car elle suit de trbs prbs le
rivage qui est tr6s decoupe. C'est un des plus beaux chemins en
corniche que j'aie vus. Notre conducteur connait par cceur cette
region, et tout au long du chemin, il nous donne d'interessants
details sur son evolution. Elle est aujourd'hui bien cultivee :
mais ii v a un demi-siecle, on y chassait encore la panthire.
Pen avant d'arriver a Mansouriah, nous nous arretons pour visiter la t Grotte merveilleuse -. C'cst une grotte en bprdure de la
route, qu'une explosion de mine a fait decouvrir, il y a une
cinquantaine d'annees. Elle n'est pas tres grande, mais on y
voit de splendides stalactites et stalagmites formant des figures
variees : Vierge avec l'Enfant, Temple hindou, divers animaux,
etc. Tous cela est mis en valeur par des jeux de lumiere, notamment par des rayons ultra-violets qui produisent un effet saisissant. Peu apres la grotte, nous laissons la c6te pour penetrer
dans l'intreneur du pays et nous rendre B Djemila. En roLte,
nous rencontrons la voiture de Mgr Duval. 11 vient de donner la
confirmation dans un village voisin, et nous sommes heureux de
pouvoir le saluer une fois de plus.
Quand nous arrivons A Djemila, il est pres de midi. Aussi
commencons-nous par aller prendre notre repas au petit restaurant qui se trouve pres du mus6e. Nous avons ensuite ula bonne
fortune d'etre guides dans notre visite des ruines par M ' Allars,
la directrice actuelle des fouilles. Elle nous fait d'abord les
honneurs du musee. Celui-ci est surtout remarquable par les
magnifiques mosaiques decouvertes dans les ruines de Djemila.
L'une d'elles est particulierement intiressante, parce qu'il y est
question d'un eveque de la ville. Nous admirons aussi quelques
fragments de sculpture, notamment une delicieuse tite d'enfant,
en marbre. 1 y a aussi, au musee, des curiosites, comme des
fragments de tuyaux de plomb pour l'adduction de 1'eau, et un
fragment de toiture tres bien comprise.
Nous nous rendons ensuite sur le site de I'ancienne ville.
Les fouilles y ont mis A jour des ruines dont la variet6, I'ampleur et par endroits 1'etat de conservation nous 6merveillent.
Djemila, I'ancienne c Cuicual , fut fondee dans les dernieres
annees du premier siecle de l'6re chretienne. C'etait une colonie

-

371 -

romaine, situte entre Silif et Constantine, dont les veterans
avaient charge de veiller sur la route qui serpentait dans les
vallies et la defendre, au besoin, contre les attaques des Berbires. Le site manquait d'ampleur. On s'installa sur un eperon
triangulaire dont la partie septentrionale fut d'abord occupee.
La ville s'etendit ensuite vers le sud, et c'est dans cette region
que se trouvent les vestiges de la cite chretienne. II y a dans
la'ville paienne les restes bien conserves de plusieurs temples
de deux forums. Tout particuliirement remarquables sont un
arc de triomphe, les thermes et le narche. Les tables des marehands sont quasi intactes; sur l'une d'elles ont 6et gravies ou
creusees les mesures de longueur et de contenance permettant
aux clients de s'assurer qu'ils en avaient pour leur argent. Les
thermes couvraient une surface de 2.600 nmtres carres. On y
trouve piscines, salles d'exsudation, bains chauds et bains froids.
Une canalisation tres bien comprise faisait circuler l'air chaud
sous le pave des salles. Et tout cela etait couvert de dalles de
marbre et cnrichi de statues.
Mais c'est naturellement la ville chretienne qui attire notre
attention. On y voit les ruines de trois kglises, dont I'une avait
une trentaine de metres de long. Elle possedait un pave de
mosaique. Un fragment de cette decoration, qu'on peut voir au
musee, imentionne 1'eveque Cresconius qui, au v* siecle, fit restaurer Fl'glise. Le joyau precieux, entre tous de cet ensemble
de ruines chretiennes est le baptistere. I e6tait constitu6 essentiellenient par une cuve carrke o6 l'on descendait par des marches. Une galerie circulaire l'entourait, munie de sieges pour
les neophytes qui attendaient leur tour d'etre baptisss. En face
de I'entree, une niche encadree de deux autres servait probablement a 1'6veque et a ses assistants. C'est 1a que les nouveaux
baptises recevaient la confirmation avant d'entrer dans 1'eglise
adjacente ou ils recevaient pour la premiere fois 1'eucharistie.
U semble que la ville de Cuicul etait en plein essor quand l'invasion musulmane l'aneantit.
17 mai. - Nous quittons de bonne heure Constantine pour
nous rendre i Bone ou les Filles de la CharitA ont une maison.
La voic ferree contourne la ville, et nous admirons les rochers
aux falaises abruptes sur lesquels est bftie Constantine. Nous
arrivons a B6ne vers dix heures du matin. Les Ames vaillantes
nous accueillent chez les sceurs. Car c'est aujourd'hui dimanche,
et ces fillettes doivent prendre part ce soir a un grand festival.
Vers la fin de la matinee, les membres des Conferences de SaintVincent de Paul viennent saluer le T.H. Pere. Leur president
est des plus sympathiques. Nous apprenons par ses confreres
qu'il vient d'etre elu membre de la municipalite de B6ne et que
parmi les nouveaux conseillers, il v a un bon tiers de membres
des oeuvres catholiques. Les conferenciers s'adonnent avec joie
et generosit6 anisoulagement des pauvres. Ils envisagent la creation d'un centre d'accueil pour ceux qui passent quelques jours
a Bone et qui n'ont pas les ressources suffisantes pour loger a
I'h6tel.
Sceur Bayon, superieure de la maison de B6ne, nous lit un
interessant rapport sur les oeuvres dont les Filles de la Charite
ont ici la charge. II y avait de quoi occuper les quatorze soeurs
qui composaient jadis le personnel de la maison; et cela en dit
long sur le d6vouement de celles qui, bien moins nombreuses,
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assurent tant d'activites : Creche, Bonne garde, Catichisie,
Fourneau economique, Dispensaire, Service d'Oto-Rhino-Laryngologie, Colonies de vacances, C'est aussi dans leur iinumeuble
que se reunissent divers groupements catholiques : Dames de
la Charite, Ligue feminine d'Action catholique et ses filiales,
Groupement des nmembres catholiques de I'enseigneiment public.
Dans l'apres-midi, nous faisons une promenade en auto le
long de la plage qui s'etend A l'ouest de Bone. La temperature
est deja assez douce pour que de nombreux baigneurs prennent
leurs ibals dans la mer ou s'etendent sur le sable, conili des
lezards au soleil. Puis nous gagnons le quartier de Jou•tmontrille.
Une nouvelle paroisse, sous le patronage de sainte Monique, s'
developpe rapidement. Les offices s'y cel6brent encore dans une
petite chapelle. Mais en avant de ce modeste lieu de culte, on
construit une eglise. Tous les jours, une Fille de la Charitt vient
ici et assure les lourdes charges : Dispensaire, visite des pauvres,
catechismes et la chorale. On comprend que la prisidente des
Enfants de Marie, dans le petit compliment qu'elle lit au T.H.
Pere, demande deux soeurs de renfort pour Sainte-Monique. C'est
aussi, et plus encore, le vceu des deux Peres Augustins qui sont
charges de la paroisse. De tout coeur, le T.H. Pere fait sien ce
souhait, sans pouvoir, helas! prendre aucun engagement. Dieu
veuille que la paroisse naissante de Sainle-Monique donne bient6t aux Filles de la Charite des vocations qui assurent A la
inaison de B6ne, le renfort dont elles out tant besoin!
18 mai. - Bdne est I'ancienne Hippone, la ville dont saint
Augustin fut l'eveque ct oil il mourut le 28 aoAt 430, pendant
que les Vandales en faisaient le sibge. Nous consacrerons done
la matinee i ce grand saint et A sa ville episcopaie. Au sommet
d'une colline qui domine la ville actuelle d'une soixantaine de
metres, une majestueuse basilique a etc elev6e en 1'honneur de
saint Augustin. Le corps du grand docteur de I'Eglise est a
Pavie; mais la basilique d'Hippone possede un fragment de son
bras, rclique bien precieuse. L'6difice manque un peu de sobriete,
son architecture est composite. Mais elle demeure belle et digac
de celui a qui elle a 6et d6diee. AprBs l'avoir visitee, nous descendons vers Pancienne ville. C'est seulement depuis quelques
annees qu'on y fait des fouilles. Car, sur la foi de quelques
icrivains chrieiens, on croyait que les Vandales, et plus tard
les Musulmans, avaient fait disparaitre tout vestige d'Hippone.
Heureusement, il n'en est rien! Pendant deux heures, sous laimable conduite du directeur des fouilles, aussi simple et gracieux que competent, nous parcourons ce qui reste d'Hippone.
On y voit un forum qui est le plus vaste de ceux actuellement
connus de PlAfrique du Nord, et qui mesure 76 mbtres sur 43.
Son anciennete est attestee par une inscription aux belles lettrcs
bien conservies, que 'on voit encore sur le sol, et qui date de
1'epoque de Neron. De belles mosaiques constituaient le pavement
des villas romaines. L'une d'entr'elles represente les mets quc
degustaient les gourmets de 1'6poque : perdreaux, canards,
homards, ecrevisses. pieces mont6es, etc. Remarquables aussi
les Thermes qui offrent bien des analogies avec les Thermes
de Caracalla a Rome. Mais cc qui attire surtout notre attention,
ce sont les vestiges des edifices chr6tiens d'Hippone nolamment
une basilique de 42 metres de long et ses diverses annexes :
baptistbre, fontaine. etc. Divers indices convergents laissent
croire qu'il s'agit de la basilique de la Paix oi officia et pricha
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saint Augustin. Ce n'est pas sans 4motion que ]e regard s'arrite
sur le bane de pierre semicirculaire qui fait le tour de I'abside
et qui s'interromipt en son centre, i 1'endroit o6 devait se trouver le trone e 'eveque. C'est done ici qu'auront ete prononces ces sermons de saint Augustin qui constituent I'un des plus
precieux joyaux de la litterature chretienne!
Dans I'apres-midi, nous prenons 1'avion pour Tunis. C'est
une promenade tie cinquante minutes. A I'a6rodrome de Tunis.
nous etions attendus par M. Verhas et les confreres du Grand
seminaire. Mgr Gounot avait tenu a ktre 1A lui aussi; et c'est dans
sa voiture que nous gagnons le Grand siminaire. Apr6s avoir
imigre plusleurs fois, les grands seminaristes de Tunis sont
renus occuper, il y a quelques annees, dans le quartier de MuInelleville un beau bitiment, construit pour eux et qui domine de
quelques metres la plaine environnante. De leurs fen6tres, les
siminaristes ont un beau coup d'uoil sur la campagne et sur le
lac de Tunis, dans la direction de Carthage. Ils y sont, malhe:reusement trop au large. Car il y a place ici pour une cinquantaine de sieminaristes, et ils ne sont actuellement que quatorze,
en comptant les absents. Cette crise du recrutement du clerg6
de son diocese est I'une des grandes preoccupations de Mgr Gounot. Du inoins, les s6minaristes qui sont ici nous font la meilleure
impression; et il y a lieu d'esperer que sous la direction des
Peres de Chavagnes, le Petit seminaire fournira bient6t au grand
le noimibre td'leves qu'il lui faut pour rtpondre aux besoins du
diocese.
19 nia. - Les superieures des trois maisons des Filles de
Is Charit6 i Tunis et quelques-unes de leurs compagnes assistent A la niesse que le T.H. PNre cel6bre dans la chapelle du
Grand smrninaire. Au repas de midi, M. le Superieur a invite,
avec Migr Gounot et sa maison episcopale, les cures de la ville
et les superieurs des Instituts religieux. Le repas se deroule
dans une atmosphere tres cordiale. Avant les toasts, deux siminaristes racontent, sous forme de stances alternees, l'histoire du
Grand seminaire de Tunis. Et c'est pour ceux qui les ont connus
et aim6s une joie d'entendre 6voquer superieurs et professeurs
qui. depuis quarante ans, se devouerent a la formation du clerge
tunisien A lui seul, le superiorat de M. Verhas couvre plus de
la Imoitie de cette histoire, puisqu'il arrivait ici voili bient6t
vingt-cinq ans comme superieur. II prend la parole apres les
seminaristes pour offrir au T.H. Pere ses voeux respectueux et
reconnaissants. II rend hommage A tous ceux qui, a des degres
divers, le secondent dans sa tfche : Mgr Gounot, ses confreres,
le clergc regulier et seculier de Tunis. On le sent tout devoue a
cette eglise de Carthage i laquelle il consacre le meilleur de luimeme et ou il est apprecie et aime de tous. Mgr Gounot cl6ture
avec sa bonne grace et sa simplicite habituelles. II parle au
T.H. Pere en enfant toujours tres attache i la Petite Compagnie.
Qn comprend que ce soit pour nos confreres du Grand seminaire
et de la maison de missions de Tunis une grande joie de travailler en union avec lui. Qui done, en le voyant si alerte, si
cordial, si gai, aurait pu s'imaginer qu'un mal terrible le minait
depuis quatre ans et nous l'enl6verait un mois a peine plus tard?
(Cf. Annales supra p. 52-58.)
20 mai. - C'est par la maison de la Creche que le T.H.
Pere c(..1mience la visite des Filles de la Charite de Tunis. Elle
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ya droit, coume etant la plus ancienne. Antiquite relative, il
est vrai. Car I'installation des entants de saint Vincent A Tunis
est posterieure au traite qui mettait ce pays sous le protectorat
de la France. C'est en 1896 que debuta la Creche. Les premieres
soeurs n'avaient pas d'aum6nier, et il leur fallait traverser i
cinq heures du matin, une grande partie de la ville arabe pour
aller entendre la messe a 1'gglise Sainte-Croix. Dis le debut, elles
trouverent dans la femme du Resident de France une protectrice
et une amie. A la Creche, on ajouta des 1898, de concert avec la
direction de I'Instruction Publique, une ecole maternelle qui
permit de garder les enfants jusqu'a sept ans. En 1910. avec
i'aide de la Residente generale M'- Alapetite, les Filles de la
Charite bftirent et organisbrent un Dispensaire. Enfin, I'(Euvre
de la Goutte de lair est venue completer 1'activite charitable de
la maison qui a garde son nom primitif de < La Cr&che 3. C'est
ainsi pres de 300 enfants que 1'on atteint. Et tandis qu'au debut
les musulmans n'etaient qu'en nombre infime, ils constituaient
le tiers des enfants, en 1952. C'est dire la confiance que les
indigenes timoignent aux soeurs.
Mais le soin des enfants de la maison n'absorbe pas entiirement 1'activith des sceurs de la Creche. II faut y joindre 1'Association des Enfants de Marie, la cooperation avec les Dames de
la Churitb et les Louise de Marillac. 11 y a enfin les cathchismes.
Le cure de Notre-Dwne du Rosaire, un salesien, dit au T.H. Pere
sa reconnaissance pour l'aide que lui apportent les Filles de la
CharitN de la Creche. Faut-il s'etonner que de cette maison
soient sorties vingt-cinq vocations religieuses, dont dix-neuf
pour les Filles de saint Vincent? C'est au sein de 1'Association
des Enfants de Marie que ces Ames se sont 6veillees au sens et
a I'amour de la vie religieuse. Cette Association f&tera, cette
ann6e, le cinquantenaire de sa fondation. Apres la messe du
T.H. Pere, rapidement parce que I'heure du travail les presse,
les Enfants de Marie de la maison de la Creche offrent leurs
hommages au successeur de saint Vincent, lui disent leur affection pour les soeurs A qui elles doivent tant et promettent d'intensifier encore leur activiti religieuse et sociale.
Les Dames de la Charite de Tunis ont voulu, elles aussi,
offrir leurs respectueux hommages au T.H. Pere, lui donner un
tableau de leur activit6, recevoir ses directives et sa biendiction.
Au nombre d'environ 250, elles se sont done r6unies dans une
grande salle mise A leur disposition par les Dames de Sion. A
ces Dames a voulu se joindre la Residente generale M" de
Hautecloque, si devouee aux Filles de la Charite de Tunis. Apres
le rapport si interessant de M"* la presidente, M. Dulau, qui en
avait et6 pri6 par Mgr Gounot, adressa quelques mots A 1'assistance. II invita les Dames de la Charite A se renouveler dans
1'esprit de leurs origines, A s'inspirer toujours plus des enseignements donnes A leurs devancieres par saint Vincent de Paul.
C'est lI qu'elles trouveront le secret d'une tendresse maternelle
pour le pauvre, d'un devouement genereux et totalement disinteresse. La pratique de la charite ainsi comprise leur permettra
de travailler avec succes i cet apaisement des esprits et des
coeurs si n6cessaire aujourd'hui. M. le Superieur general dit
ensuite sa joie de se trouver A cette reunion et d'apprendre le
bien qui se fait par les Dames de la Charitb dans un pays si
cher a saint Vincent. Puis Mgr Gounot, apres avoir rendu un
temoignage autorise a la generosit6 de celles qui l'coutent, sou-
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ligne l'acuite du probleme de la misere dans le monde arabe. 11
souhaite que la disparition de cette misere favorise le rapprochement des ccurs. Et c'est la grace que tous souhaitent pendant la benediction du Saint-Sacrement qui cl6ture cette belle
reunion.
Dans I'apres-midi, nous allons passer deux heures an musee
du Bardo. Les salles du musee arabe sont en reparation, et des
lors inaccessibles. Mais il reste de quoi nous occuper une soiree
entikre. Le musle du Bardo possede notamment une collection
de mosaiques sans egale, dont plusieurs sont de grandes dimensions, telle celle qui couvrait le sol d'une salle a manger de 1'6poque romaine. II y a IA des reussites de composition et de dessin
vrainent etonnantes. Mais d'autres mosaiques nous retiennent
davantage encore. Ce sont des 6pitaphes chretiennes, tres nombreuses, qui font 1'eloge du d6funt et souvent donnent son portrait. II y a la pour 'histoire des origines chretiennes en Afrique,
des donnees interessantes. Nous terminons notre visite par un
coup d'aeil rapide dans les salles des palais attenants. Elles sont
:astes, richement dcorees : salle du jugement, salle du conseil.
Mais c'est surtout la salle des fetes qui nous emerveille surtout
par ses dimensions, ses magnifiques tapis et ses objets d'art.
Cest ici que le Bey de Tunis donne ses audiences officielles,
notamment pour la cloture du Ramadan. Cette reception pour le
Ramadan aura lieu bient6t, car le grand jeane va commencer
ces jours-ci. On nous dit que les infractions a ce jeuine sont
asses frequentes de la part de ceux qui peuvent s'y soustraire
sans etre remarques. II n'en reste pas moins que la plupart des
musulmans s'y assujettissent encore. Et cela ne va pas sans un
certain heroisme pour ceux d'entr'eux qui doivent travailler
pour vivre, surtout quand il s'agit de travaux fatigants. Car
depuis 'aurore jusqu'a la tomble de la nuit, les fideles du Coran
doivent s'abstenir de toute nourriture, de toute boisson; et, ce
qui leur coite davantage encore, parfois, ils se privent mnme
de fumer. En voyant des terrassiers s'adonner a leur rude travail,
vers midi, sous un soleil bruilant, on ne peut s'empicher d'etre
emu et t'ieprouver une certaine admiration. Pour bien des chretieis, il y a l une legon qui devrait les aider a accepter plus
genereusement les prescriptions de 1'Eglise, beaucoup plus
Iegeres, en matibre de mortification corporelle.
21 mai. - C'est lOrphelinat Saint-Vincent de Paul de La
Marsa qui recoit aujourd'hui la visite du T.H. PWre. Dans les
environs de Carthage, un ancien palais abrite une centaine de
jeunes enfants. C'est la plus recente maison des Filles de la Charitb A Tunis, puisque fa superieure, sceur Saubusse, prisida A
cette fondation, il y a vingt ans, en 1933. Les enfants y demeurent jusqu'a la fin de leurs etudes primaires. nI est bien regrettable qu'il n'y ait a Tunis aucune ecole agricole on professionnelle qui pourrait les recevoir alors et continuer 1'ceuvre
commnencee a l'Orphelinat. Cette premiere formation est excellente. Le T.H. Pere se declare tres content de la maniere dont
les enfants ont particip6 par leurs pribres et leurs chants a la
messe qu'il vient de celebrer dans la chapelle provisoire de la
maison. Ils ont aussi tres bonne facon dans la seance de gymnastique qu'ils nous offrent ensuite et qui nous prouve le souci
de leurs educatrices de mener de front la formation physique
des orphelins et leur d6veloppement intellectuel, moral et sparituel. Dieu veuille que des liberalites, qui ne sauraient etre mieux
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placces, permettent a cette belle oeuvre de s'epanouir encore
davantage!
Une bonne partic de la matinee est ensuite consacree a la
visite de Carthage. Ce nom prestigieux evoque la ville fondte
par les Ph6niciens qui fut longtemps la rivale redoutee et
detestee, l'ennemi niumero un de Rome. Mais c'est aussi la glorieuse chrktientW qui s'enorgueillit de saints comme Cyprien,
Perpetue et Felicite. C'est la encore que le jeune Augustin passa
quelques annees comme etudiant et qu'il revint souvent tandis
qu'il etait eveque d'Hippone. Nous revivons tout cela en parcourant les champs de fouilles de Carthage. On y voit les ruines
de grandes basiliques. Mais notre emotion est particulieremnent
profonde a I'amphitheatre qui vit le martyre de Perpetue, FBlicite et leurs compagnons. Quelle splendeur de vie chretienne
dans ces Irmes! Comme on se sent fier d'etre de leur fainille
spirituelle, mnais bien humiliee de leur ressembler si peu! Nous
allons ensuite prier dans la basilique moderne de Carthage oiu
se trouvent les tonbes du cardinal Lavigerie et de ses successeurs. Puis nous visitons avec beaucoup d'interet le magnifique
'nusee tout voisin des Peres Blancs.
Nous allons diner a Sidi Drif. C'est le nom d'un ancien paiais
actuellement proprieth de l'archeveche de Carthage. C'est ici
qu'en 1915, le bon M. Durand ouvrit avec M. Duhour le Seminaire de Tunis qui nous Rtait confie par Mgr Combes. Actuellement,
la maison est un centre de retraites, individuelles ou collectives,
qui rend de precieux services. Elle est dirigee par M. Martin
Ocepeck, un confrere yougoslave, ancien eleve du Berceau et
de Dax, qui a pu quitter son pays avant que le communisme
n'y 6tablit sa domination. M. Ocepeck ne se contente pas d'assurer la marche spirituelle de la maison, d'y accueillir les retraitants et de leur en rendre le sejour agreable. Par un travail
acharn6, ii a su mettre en valeur les terrains environnants; au
diner c'est son jardin qui fournit la majeure partie des legumes
et fruits que comporte le menu. Le repas est anir.d d'une gaieti
franche, et nous evoquons avec joie les souvenirs du Berceau
et de Dax, bien que cela nous vieillisse de quelque cinquante
ans.
Nous faisons une halte au Petit siminaire situ6 en contrebas
de Sidi Drif, et dirig6 par les Peres de Chavagnes qui nous font
un accueil cordial. Puis nous allons assister a /'interessante
seance de gymnastique de 1'orphelinat de la Marsa que preside
M"" de Hautecloque, grande amie et bienfaitrice de la maison.
A peine rentres au Grand s6minaire, nous en repartons pour
aller a la reception que la municipalite de Tunis offre en I'honneur du cardinal Roques dans les locaux de 'Automobile Club.
Le cardinal, en effet, doit presider la cer6monie de la consecration de la procath6drale, samedi prochain, et il pontifiera Ie
lendemain, jour de la Pentec6te. II etait eveque de Montauban
quand le futur Mgr Gounot'y dirigeait le Grand seminaire;
aussi a-t-il volontiers repondu A I'invitation de r'archeveque
de Carthage. La reception terminee, nous gagnons la residence
de Mgr Gounot, pour prendre part au repas que Son Excellence
offre en l'honneur du cardinal, et auquel sont invites, avec les
dignitaires ecclesiastiques, quelques personnalites laiques de
Tunis.
22 mai. - C'est par le Foyer de Chariti que se termine la
visite des maisons de Filles de la CharitB a Tunis. On appelle
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aussi cette maison la c Maison du Fourneau . Ses origines
remontent a 1903. Les Dames de la Charite demanderent d'abord
aux swurs de preparer le bouillon des malades. Les deux Filles
de la Charite qui s'en occuperent faisaient partie de la Creche.
Mais quelques temps apres, deux autres sceurs leur furent adjointes, et la maison eut desormais son existence distincte. Sur un
terrain doinn par Mgr Combes s'6leva une partie des bAtiients que l'on voit aujourd'hui, et les sueurs s'y installerent en
1906. On leur confia les catechismes de la Cathedlrale. Un jardin
d'enfants et un. Dispensaire vinrent s'y ajouter. Le service des
pauvres s'amplitia. Le Fourneau distribue tous les jours de nombreux repas, et le Vestiaire vient en aide a trois cents families.
Mais les ceuvres de jeunesse occupent au Foyer de Charite une
place importante. Nous en entendons I'expose aussit6t apris la
messe du T.H. Pere. Car beaucoup de ces jeunes filles, travailleuses ou Rtudiantes, quittent la maison de tres bonne heure.
L'Euvre de la Protection de la jeune fille, fondee ici en 1907,
se complete par une Maison de famille qui recoit une trentaine
de pensionnaires. Cette oeuvre a pour aumonier Mgr Herve-Bazin,
vicaire general de Carthage (cf. Annales supra p. 55-58), dont le
divouement est si apprecii de soeur Rout et de ses compagnes.
1 est I'animateur d'un groupe tres fervent d'Enfants de Marie.
I.es Louise de Marillac font preuve. elles aussi, d'une grande
vitalite. II faut mentionner la belle oeuvre dont elles assurent It
fonctionnement .: une maison appelee C Mon Toil 2, qui abrite
douze vieillards defrayes de toute depense de loyer, d'eau et
d'ilectricite. Nous allons les voir en fin de matinee, et nous
sommes touches du honheur de ces braves gens, de la spontaneite
avec laquelle ils nous disent leur reconnaissance pour leurs
bienfaitrices. Rien d'etonnant que dans cette atmosphere du
Foyer se soit 6panouie la vocation de 14 Filles de la Charit6 et
de 15 religieuses.
La matinee s'acheve par unc. visite & M. le Resident gEneral
de France. M. de Hautecloque nous recoil avec le cardinal
Roques, Mgr Gounot, Mgr Duval, eveque de Constantine, Mgr
Perrin, auxiliaire de Mgr Gounot et Mgr Chazelles, vicaire g6neral
de M1gr Duval. La conversation roule principalement sur le marchal Leclerc, cousin du Resident. Nous y apprenons notamment
que I'un des fils du glorieux soldat est prisonnier du Vietminh
et qu'on est sans nouvelles de lui. M. de Hautecloque est d'autant
plus peine de cette situation que l'une de ses filles est fiancee an
jeune officier.
A midi, c'est le Grand seminaire qui recoit le cardinal,
Mgr Gounot et diverses personnalites ecclesiastiques. Dans la
soiree, visite A la maison des missionnaires de Tunis. Tous les
trois sont Tunisiens d'origine.' Leur connaissance du milieu et
des langues que I'on y parle leur sont d'un precieux secours
dans leur apostolat. Tres aimablement le supirieur, M. Muscat,
me fait visiter un quartier de la ville arabe. Cette promenade
dans les souks est interessante, amusante aussi par moments.
M. Muscat sait distinguer, dans les etoffes peintes on brodees,
celle qui est authentiquement berbere de celle qui vient en droite
li"ne de Roubaix ou Tourcoing. II sait ce que sont les c prix
d'amis a demand6s par tous les marchands, et je m'emerveille
de voir le visage souriant des boutiquiers a qui il a donne la
moitie ou le tiers de ce qu'ils demandaient tout d'abord. Its ont
reconnu quelqu'un A qui on n'en raconte pas, et ils s'inclinent.
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23 mai. - A 7 h. 30, commence la ceremonie de la dedicace
de la procathedrale de Tunis. Durant quatre heures, sans fatigue
apparente, Mgr Gounot parcourt en tous sens le vaste edifice,
asperge les murs, trace des lettres de f'alphabet grec et de
I'alphabet latin sur le lit de cendre dispose en forme de croix
de Saint-Andre, entonne des chants et recite des prieres. Grfce
A la petite brochure editee par Desclke qui nous a ete remise
avant la ceremonie, nous pouvons suivre tous les details de cet!e
ceremonie un peu longue, mais si belle et si instructive! Tel
de ses details pourrait etre simplifie. Mais quelle predication
dans ces gestes, ces chants, ces prieres! Comme tout inculque le
respect de la maison de Dieu et inspire la confiance dans les
prieres qui y seront faites! C'est A saint Vincent que cette eglise
est dediee. Quel contraste entre l'exhibition du jeune esclave
oblige de courir, de lutter, sommairement vitu, sur les quais de
Tunis, pour faire preuve de sa valeur marchande, et la procession trionmphale qui escorte ses reliques de l'archevech6 a ]a
cathedrale! Et comme elle est heureuse la pensee de faire chanter
par le successeur de saint Vincent la premiere messe celebree
dans ce sanctuaire, apres sa consecration!
La messe A peine terminee, nous partons pour la Marsa oit
se trouve la Residence. M. de Hautecloque nous y invite A
prendre part au dejeuner offert en l'honneur de Son Eminence
le cardinal Roques. Les h6tes du Resident de France sont au
nombre d'une vingtaine. Beaucoup d'entr'eux ont ete nos convives ces jours-ci. Mais nous rencontrons ici, pour la premiere
fois, plusieurs notabilites du monde diplomatique. Au premier
rang de ces personnalites, il v a M. de Boissezon. II est heureux
de parler avec le cardinal, tarnais comme lui, du pays natal.
Ancien ministre A Pekin, M. de Boissezon nous parle avec eloge
ide ceux de nos confreres qu'il y a connus, notamment de
MM. Tichit et Cartier.
2- mai. A dix heures, le cardinal Roques chante la
grand'messe en ce dimanche de la Pentecote dans la procathedrale, consacree hier.- M. de Boissezon remplace M. de Hautecloque parti pour la France, dans I'apres-midi d'hier. A peine
le cardinal a-t-il pris place a son tr6ne, l'orgue joue successivement la Marseillaiseet 'hymne beylical. La melodie de celui-ci
ne se double d'aucun accompagnement. L'impression y perd,
mais la melodie de l'hvmne beylical ne se pr&te guere A une
harmonisation. La messe commence. Les chanoines de Carthage
sont revetus de la chape et coiffes d'une mitre blanche bordee
t'un liser6 de couleur. C'est le cardinal Lavigerie qui a obtenu
ce privilege pour son eglise, la seconde apres Rome comme le
dit un texte de Leon XIII que Pon peut lire dans la basilique
de Carthage. La manecanterie et une maitrise qui se tient A
l'orgue, se partagent les chants de la messe et les ex6cutent avec
beaucoup de precision at de nuances. AprBs 1'evangile, le cardinal donne I'homelie. II rapproche la descente de I'Esprit Saint
au Cenacle de la manifestation du Sinai lors de la promulgation
de la Loi. II proclame les grandeurs de la charit6 chretienne et
dit sa particuliere n6cessitN dans le monde si divisk ou nous
vivons.
A midi, Mgr Gounot nous reoit de nouveau A sa table. Dans
l'apres-midi, nous assistons aux vepres dans la chapelle du
Seminaire. Le contraste est sensible avec la splendeur de la
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ceremonie de ce matin. Mais le recueillement est plus facile
dans ce cadre, et la priere liturgique y prend un caractere plus
inlime. Le soir, c'est M. l'archipretre de la cathedrale, Mgr Champenois, qui nous reCoit a sa table. Le repas termine, un des
vicaires nous prend dans sa voiture pour nous reconduire au
Siminaire. Mais au sortir de la cour intirieure, qui n'est pas
eclairie, notre chauffeur benevole, aveugl6 peut-etre par les
lunuires d'une devanture du magasin qui lui fait face, Jette sa
voiture sur le portail de fer qui separe la cour de la rue. Nous
nous en tirons avec quelques contusions sans gravite. L'auto
repart. Mais au bout de quelques minutes, il est evident que la
direction nc fonctionne plus normalement; il est prudent de ne
pas insister. .Nous revenons i pied chez Monseigneur, et
gr Legendre, qui doit ramener un convive chez lui, a l'amabilite de nous prendre aussi et de nous conduire au Seminaire.
25 mai. - Les missionnaires du Boulevard Bab Benat nous
offrent le dernier repas que nous prendrons en Tunisie. Puis
nous nous rendons A l'aerodrome. Car c'est par la voie des airs
que nous regagnons la France. Le T.H. Pere a decid6 de profiter
de lescale que l'avion fait i Nice pour accorder une journee
aux confreres et aux sceurs de cette ville. Nous pensions reprendre ensuite l'avion pour rentrer A Paris. Mais il n'y avait plus
de places libres, et c'est par la voie ferree que nous ferons cette
dernicre etape de notre voyage. Nous prenons cong6 de
Mgr Gounot qui doit venir A Paris dans quelques jours pour
sacrer le nouveau vicaire apostolique de Fort-Dauphin, Mgr FresneL (Cf. Annales supra p. 35-38.) A l'a6rodrome, Ic confreres,
un certain nombre de sceurs et les petits orphelins de La Marsa
assistent a notre d6part. Dans 1'expression de leur visage se
joint A une joie reconnaissante pour la visite du Pere la trislesse de le voir s'kloigner. C'est en des moments comme celui-lI
qu'on se rend compte que i'expression la famille de saint Vincent n'est pas une vaine formule. Les mains se tendent et s'agittent tandis que notre avion gagne la piste d'envol. Et voici que
diji nous quittons la terre. Deux heures et demie suffisent pour la
travers6e de la Mediterran6e. Nous arrivons A 1'aerodrome de
Nice avec un quart-d'heure d'avance. Mais nos confreres nous
y avaien! preced6s, ainsi qu'une quarantaine de soeurs; et la
pr6sence de tant de cornettes en ce lieu intriguait fort les passants. Apres que le T.H. Pere a dit quelques mots aux soeurs
rang6es sur son passage, nous nous rendons au Grand s6minaire
avec M. Duhour et ses confreres.
26 nmai. - Le programme de cette journee est bien charge.
II comporte naturellement une visite A Son Excellence Monseigneur Remiond et un passage rapide dans les diverses maisons
(et elles sont nombreuses!) que les Filles de la Charit6 poss6dent
dans cette ville. Malgri ses quatre-vingts ans, Mgr Rimond reste
d'une jeunesse d'Ame etonnante qui se double d'une jovialite
l1gendaire. C'est un plaisir de I'ecouter. II se montre tres cordial
pour le T.H. Pere et lui dit sa reconnaissance pour tout le bien
dont le cirgA et les fid6les de son diocese sont redevables A nos
confreres t aux Filles de la Charite. Nous partons ensuite pour
aller saiitir chez elles les sceurs qui ont hier offert leurs hommages an T.H. Pere et sont venues ce matin assister A sa messe
et y condnunier de sa main. Nous ne disposons que de queiques
minutes pour chaque maison quand lelle d'entr'elles, 'h6pital
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Pasteur notanmmnnt, demanderaient des heures. Les suurs le
comprennent. Elles voicnt dans cette courte visite une premiere
prise de contact et la promesse d'un sejour plus long dans cette
ville. A midi, M. le SupCrieur a invite quelques ecclesiastiques i
sa table en I'honneur du T.H. Pere. Monseigneur aurait bien
voulu i-tre ici. Mais aussitot apres nous avoir donne audience,
il est parti pour Monaco dont ii est 1'administrateur apostolique
en attendant I'arrivee de Mgr Barthes qui vient d'etre promnu a
ce siege. C'est I'un de ses Vicaires generaux, lgr Giraud. qui
le remiplace. II fut jadis, an Grand seminaire, le collaborateur
tres ainable et tres apprecie de nos confreres. Aussi le toast
qu'il fait a la fin du repas est-il dcs plus delicats. On sent que
les mots partent du cueur d'un ami sincere. A leur tour, les
seninaristes offrent leurs hommages et leurs vu-ux i M. le Supirieur general et ils lui disent la reconnaissance qu'ils eprouvent
pour leurs maitres si competents et tout devoues.
La soiree passe rapidement, et il faut songer an depart.
C'est sans enthousiasme, apres le vol de la veille, que 'on envisage une nuit de voyage en train. Heureusement, ii n'y a pas
foule dans le n6tre. On pent sommeiller de temps a autre et
tromper ainsi la longueur du trajet. Nous arrivons a I'beure prevue en gare de Lyon ou plusieurs confreres se sont joints i
AMM.
les assistants pour saluer le T.H. Pere. C'est avec plaisir
que l'on retrouve l'existence calme et reguli6re de la MaisonMere apres ces semaines d'une vie si mouvementee mais dont
les diverses etapes furent, il taut le dire avec reconnaissance,
si interessantes, si instructives et si consolantes!
Pierre DuLAU.

PANAYA

De par la proclamation du doyme de I'Assomption de la
Vierge (voir Annales, p. 116, p. 10-15), EphBse et Panaya oni
repris d nouveau de l'importance et ont attire l'attention dr
certaitis. Evidemment, le dogme nouveau nest li6d
aucune localisation qdographique : toutefois le fait merveilleux s'est accompli qucique part. C'est ce problBme, cette recherche qui, indritablement se pose decant nombre d'esprits. La question reste
ouverte et soumise d l'dtude.
Tres au courant de ces doctes prdoccupations,M. Louis Ma,signon, eminent professeur au College de France, islamisant de
mondiale rdputation, fervent des dtrivains mystiques arabes et
chretiens, pelerin infatigable de I'Extreme-Orient, prdsente dans
le journal Le Monde (4 janvier 1954), la Maison de la Vierge ejt
honor6e A Ephese.
Ces lignes, qu'il faut lentement lire et soupeser, sont & leur
place dans nos Annales (t. 117, pp. 445-450 ; t. 118, pp. 241245). Ces observations introduisent fort bien la note de notre
confrdre M. Euzet sur la situation l1gale de Panaya.
Pour cette maison mariale, Lazaristes et Swurs de SaintVincent se sont dVpensds a Smyrne depuis 1891. Souvenirs et
histoire de famille !
F.

COMBALUZIER.

. DE LA VIEilGE EST HONOREE A EPHESE
LA .MA1St~
par Louis MAssmIGON

Professeur au Collye de France
LUe tradition discrete, mais ancienne, localise i'A-soimption
a EphIse : elle revit actuelleient chez des chretiens et nimme
chez des IJu.1ulnianis.

Des cherchelurs improvises, sur la foi de , visions ,,en 1881
WGouvet,, puis en 1891 (les Lazaristes de Smyrne), out cru remlaison , de la Vierge au sud d'Ephese, a
trouver I'liumble
Panaya-Kapulu. Dix ans apres, la mission arclhologique autrichieine Keil-Miltner- identifiait ddtinitivement A l'est d'Ephise
la tombe de saint Jean, le ( tils a Idgue par Jesus i sa mere
'L IV, publid a Vienne, 1932-1951).
En Turquie, depuis que I'nme turque reprend le sens du saer, le djsir d'une pure adoration de la Transcendance, elle tend
a typitier sun vocu aucien d'union mystique dans r'Eternel fdmiain, a inosqude el-Aksa, ila fois temiple de J'Ascension nocturne
et Mihrab de Zacharie. De son cot6 1'Etat turc protege le site
Snational , de Panaya. crde une route (1951), des timbres.
Les autres localisations de r'Assoniption ne se fondent que
sur des spd'.ulations textuelles (antidaltes, au huitieme sikcle, de
deux sitcles pour Jdrusalem ; basees sur le refuge chretien de
ian 70 pour Pella), Ephbse a pour elie de tenaces fiddlitis, celle
des Eglises monophysites (Moise bar Kepha), celle des paysajns
kirkiidjiutes. A quoi s'est ajoutL le timoignage aussi imprevu
que gacitil d'uie coinpatiente Allemande itlettrde, A.-C. Emmerich, imorte en 1824 ; ses visions de 1821-1822 out guidd en
1881-i891, pour C retrouver , Panaya.
Si bien qu'Ephise pose maintenant aux sociologues deux
questions : I° la critique archdologique suffit-elle pour detruire
les localisations traditionneiles ; 2" la psychologie collective
peut-elle constater des cas d'hierognose, veritier objectivement
l'instinct du sacre ?
Halbwachs, en 1941, avait rdpondu que l'imprdcision documentaire des Evangiles etait telle qu'il fallait attribuer A des
spdculations thtoriquies tardives toutes les localisations envisagees, intiiie pour le Saint-Sepulcre. et qu'il excluait tou+e possibilit. d'hiirognose, a invention ) au iv* si~ele.
Le t6moin de 'Assomption
En fait, notons qu'en localisant mal un evdnement, un tdmoin peut indiquer combien ii en a dt6commotionn6. Et qu'inverermentt I'instinct du sacrd peut extdrioriser un temoignage
.iutime. Visiter la tombe d'un ami, c'est vouloir retrouver , vivante , son espdrance en la justice sociale. Comme la Madeleine
au sdpulcre, comme le petit-fils de commuiard au mur des f6d6rds pas de laissez-passer B demander a l'archcologue ni au
psychia• re.
II (st maintenant prouve qu'Eph6se garde la tombe du tdmoin iprdestind de I'Assomption : saint Jean, celui A qui Jesus
a ligu. -a nmere. Apres avoir vu l'Assomption apocalyptique de la
femnie. i I'orient de Patmos, saint Jean aimait se recueillir sur
une bcl'.e colline qui, dans I'itindraire des pblerins du vie sikcle,
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cldt leur visite d'EphBse : tombes de Jean, de Madeleine .crypte
des Sept Dormants jusqu'en 900 : graffiti jusqu'en 1498) basili.
que de la Thdotokos (concile de 431). enfin colline de 1' bhospitiolum
de saint Jean : qu'avec le Dr Uschwiud, j'identifierais
avec Panaya-Kapulu.
Comprenons maintenant que si A.-C. Emmerich a fait cette
identification avant nous c'est parce qu'elle a compati avec saint
Jean. par le sang et les larmes de la stigmatisation, a la subline
douleur de Marie, mourant exilee hors de Jerusalem, bannie
concevoir le Justicier ,,et u incarner n la
pour avoir ose6
ranscendance, la pitid divine pour jes malheureux.
Du cOts de l'Islam ture, les 6tapes vers la Maison de 1'Assomnption h Ephese, vers la premiere des Femmes parfaites, vers
Maryam, sont jalonn8es par ses sceurs : Assia, Fatima, a la fois
fille, mbre et epouse de la Clart6 prophetique, Fitra crcatrice.
Nuit du destin. temple de l'Ascension nocturne, crypte oii les
Sept Dormants attendent la Resurrection : crypte localisae par la
priere turque a Turfan (Mongolie), Albistan, Tarse ; veu virginal d'adoration de Maryam au Mihrab de Zacharie, inscrit apres
1453 dans les niches des mosquies d'Jstanbul, exauc i Ephese,
aupres des Sept Dormants honores dans toutes les mosquees. A
la priere du vendredi.
SITUATION

LEGALE DE PANAYA-KAPULU

Les lecteurs des Annales peuvent savoir que M. Euzet avait
fait un testament en faveur d'une Fille de la Charit6, citoyenae
turque. C'dtait alors la seule chose possible. Cela donnait le
moyen de revendiquer la propriLtd et de gagner du temps, avec
tres peu d'espoir d'un bon rdscltat. Si rien ne s'6tait produit
depuis 1947, il fallait s'en tenir ta.
Ce qui s'est produit en 1951 (Annales de 1952, t. 117, pp.
415-450), q'a.dtd la resurrection subite et quasi miraculeuse de
ce que l'on pouvait croire, pour toujours, dans le tombeau. Ma-nifestde au nionde pour la premiere fois. entre 1891 et 1914,
Panaya est devenue, tout d'un coup, des 1950 l'objet des preoccupations du monde entier, sans exageration.
Dans le premier moment de cette r6surrection, Son Excellence Mgr Descuffi, archeveque d'Izmir, forma une association
(Dernek) a but exclusivement religieux, composde de catholiques, tures pour la plupart, et reconnue par 1'Etat comme pouvant recueillir des fonds pour d6velopper I'oeuvre renaissante.
En quelques mois, la ruine v6ndrable dtait restaurde, une
maisonnette etait construite pour la famille gardienne dtablie
lh depuis 1931, et 'on posait les fondations d'un immeuble plus
considerable destind h etre l'abri du pelerin. Simultanement le
tourisme turc improvisait une route en montagne de sept & huit
kilombtres environ oil pourraient courir les taxis et les cars,
ce qui rendit possible le grand pelerinage (le premier depuis
1914 1) du 19 ao0t 1951 (Annales, t. 117, pp. 357-359 ; 445-450'.
Avec son titre de propridte en main, M. Euzet avait le droit
de faire interdire par voie judiciaire toute entreprise dans les
limites du a domaine ,. Disons tout de suite que si cette idae
absurde a pu lui traverser I'esprit, ce n'a W6t que pour etre
exclue absolument. Summum jus, summa injuria... Au fond de
son coeur bien que sentant tres bien les r&nes du gouvernement
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lui echapper ii benissait Dieu des 4venements extraordinaires
dont il etait l'heureux t6moin.
II devenait ainsi de plus en plus evident que Panaya avee
tout le bruit que l'on faisait a son sujet, cessait d'etre une propriet6 ordinaire, comme une mnaison sur les quais d'lzmir, que
ceder couramment. DIja, il v avait eu en
l'on peut \endre ou
1947 (Annales, 194 8 ), une alerte d'expropriation a litre de forets.
Des demarches personnelles du propridtaire avaient arrete le
coup. Mais, a sa mort, qu'arriverait-il ? Enfin, ii est remarquable que sur le titre qu'il avait en main (tapou), mention etait
faite : 1* de 1'achat par la Sour de Grancey ; 2° du transfert
'a M. Poulin ; 3" de la transmission par testament a M. Euzet.
Ce troisienie article redig- assez mysterieusement : < Cette propridet a ett cue dans les registres du cadastre au nom de M. Euzet ), formule 6trange, qui semble dire : Comment ce noin a-t-il
pu se glisser 1& ?
Reprenons cet enchainement de difficultes. L'achat de 1892
n'avait pu aboutir qu'apres des tractations longues et multiples
dont 1'issue n'avait tenu qu'd un fil. De mdme, le transfert en
1912, combien laborieux ! Enfin, I'inscription du nom de M. Euzet dans le registre du cadastre, qui a bien dtonnd celui qui a
ddlivrT le tapou (1). 11 est done tout A fait certain qu'une quatrieme operation ne se ferait pas toute seule. De fait, on a entendu, h Panaya mmme, des personnages hauts places, s'6crier :
a Le proprietaire. un Btranger I II faut que cela soit h nous , (2).
On a prteendu que M. Euzet, affaibli par l'age ;il venait
d'entrer, le 12 ddcembre, dans sa quatre-vingtieme annde), disons le mot, ramolli, n'avait pas eu la force de resister a la pression exerede sur lui par 1'archeveque. Rien de plus faux que
eette prdtendue pression. La veritd, c'est que, depuis long.nemps
soucieux de l'avenir de Panaya, il avait pensd que le scul moyen
de mettre 1'oeuvre en sOrete, serait d'en faire la propri6te de
l'Archevecht
d'Izmir. -Mais la personne morale n'etant pas reconnu'. !'operation n'6tait pas possible.
Cependant, Mgr l'Archevdque redoublait d'activit6. Apres
avoir fait reconnaitre le Dernek comme capable de recueillir des
fonds, ii cherchait A le faire reconnaitre comme capable d'etre
, proprietaire ,. Et grace au divouement et au zele des membres du Dernek qui multipliaient leurs d6eiarches aupres des
Autoritis compdtentes, le but desire semblait pros d'tre atlteint
Sur la fin de 1952, Monseigneur m'annonugait que les demarches pour la permission reglementaire avaient abouti. Mais.
poursuivait-il, une autorisation n'est pas un ordre. Elle m'impose le devoir de r6flechir. C'est pourquoi par deux fois il
opposa une assez vive r6sistance, non pas que rette donation lui
fit que!que peine, mais parce que, malgr6 les assurances qui lui
dtaient donnees, il ne croyait pas encore la chose possible et ii
lui repuanait de donner une signature inutile.
(1) Que 1'on n'oublie pas que Panaya avait 6t1 inscrite au Tr4eor
(Bazind) en 1917, et qu'il a fallu un proces long et coOteux pour la
recouvrer.
(2) U'n rapprochement s'impose entre cette exclamation et le cri
spontanz. d(es ddcouvreurs, en 1891, quand ils eurent constate l'6tonnante cotr:spoadance des lieux & la description qui se trouve dans la
Vie de !a Sainte Vierge, d'apres C. Emmerich :
l ftaut que nous
aoons cela ! .
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Or. dans la secunde quinzaine de decembre, les demnariches
aupres des autorite compctentes ayant reussi, toutes difficultes
\aincues et toutes cihoses mises au point, il n'y avait plus i hesiter. Et M. Euzet n'ihsita pas. II kcrivit d'abord une demande
au cadastre expriliant son disir.de faire cette donation. Quelques jours aprcs, le 18 d&cemibre, il partait pour Kouchadasi,
dont releve Panaya. avee MMI. Clark et Linguris, I'un prf, ident
et l'autre \ice-prdsident du Dernek. L'operation fut pour lui,
tres facile. Ses conipagnons se chargeaient de tout, allies et venues d'un bureau A l'autre pour acquitter telles ou telles taxes
etc... Quand tout fut prit, avant de lui laisser apposer sa signature, il iui fut demaund par trois fois a si c'ttait bien une donation absolulemat gratuite , (hibd). Et c'est seulement apris la
troisijene reponse qu'on lui mit le stylo en main. II dcrivit donl
son nom au-dessous de sa photo dans le registre du cadastre.
- I)-onnais, ii n'etait plus rien. ldgalement. pour Panaya. Le nou\(au tapou a Rt6 d6pos6 aux archives de l'Archeveche.
Moment aussi 4mouvant que rapide. Mi. Euzet, hdritier e16al
,ie la Seur de Grancey et de M. Poulin, etait surtout leur hltritier moral et comme eux (il le savait les ayant connus 'un el
I'autre pendant des annies), il n'avait qu'un desir au sujet de
Panaya-Kapulu : assurer 'avenir de rceuvre (3), qu'ils avaient
couniience et. mende a si bonne fin pendant pres d'un quart de
siecle (1891-1914).
Ah ! sans doute en achetant ce , domaine ), la So·ur de
Grancey pensait h la Compagnie des Filles de la Charit6, et sur'.mut a la Congregation de la Mission. A aucun moment, AM.
I'ou;in n'eut I'ide d'en faire son bien propre (4), (M. Euzet, pas davantage). L'un et l'autre, en bons fils de saint Vincent avaient eu
d'abord en vue la double Famille. L'un et 1'autre, aussi, excellents patriotes, avaient pens6 A la France et, sans doute, eprouv6
une fiert6 bien legitime A voir lotter A Panaya meme, au soutmret
d'un grand mAt. les trois couleurs de la o Nation protectrice',
suivant le mot de M. Poulin iui-mnnme. Mais 'un et l'autre. entin,
vovaient plus loin que leur patrie terrestre et plus loin que liem
famnille religieuse. Us voyaient l'Eglise Catholique, la chretient,
entikre et surtout la gloire exterieure qu'ils desiraient procurer
a. la Vierge Marie, par de pieux pelerinages.
Ainsi, M. Euzet se sentait en quelque sorte soutenu. inspir. ,
par eux qui semblaient lui faire signe.
Enfin, ii se regardait comme representant la noble et nomhreuse fainille de Grancey. dans laquelle a tante Marie ,, tait
\Cundre de tous comme une sainte. Car, en toute verit6, c'est la
famille tout entibre qui a donn6 au monde chr6tien ce sanctuaire precieux entre tous (5).
;3) Le T.H.P. Fiat dcrivait A M. Poulin, le 24 septembre 1891
, Quand mýme la chose serait vraie, cc n'est pas f notre Compagnie
qu'il appartiendrait de faire de cette question son affaire propre. a
(4) On a trouv6 dans ses papiers le brouillon d'un projet assez
6trange. Vexd et depitt par l'hostilitO et plus encore par I'indifflrence
de la Maison-M~re (A 1'exception de M. Fiat et de M. Mott). il avait
done songd serieusement A passer la propridtd aux Assomptionnistes
qui, eux, sauraient mettre en valeur le pelerinage.
(5) Le chateau familial des Grancey se trouve dans le diocýe de
Dijon. La dot de la Sueur prise sur le revenu des forets domaniales lui
-lait servie regulirelnent et integralement. Elle a 6td consacrie au
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On a parle de nos droits sur le " domaine a de Panaya. De
quels droits ? La Maison-MWre n'a jamais avane6 un centime.
pas davantage notre Maison de Saint-Benott, mnme au temps de
M. Lobry, pourtant si zd16 partisan de la Cause. Toutes les d6penses oat t6t faites par la Sceur de Grancey depuis 1891 jusqu'en
1915. Seule, la Maison d'Izmir depuis 1931 jusqu'en 1953, a d&
faire les frais du recouvrement de la propridt6 et de F'eutretien
de la famille gardienne.
Encore est-il vrai qu'une bonne partie de ces depenses a 6ti
couverte par les indemnit6s de guerre revenant h Panaya (oih
tout, sauf les quatre murs de la Sainte Maison, avait 6t6 detruit). dans la somme globale attribube a la Maison d'Izmir (8).
Fallait-il done, avant de signer, r6clamer ces arriIer-s ? Tel
n'a pas dt6 le geste spontand de M. Euzet qui, voyant le montant
des taxes (environ 2.000 livres turques), a dit sBrieusement aux
membres du Dernek : ( Messieurs, si j'6tais assez riche, je vous
.
dispenserais de cette d6pense .
Demander une contre-valeur, une compensation quelconque ! N'eut-ce pas dti une espece de simonie que de vendre. de
On Favait
bazarder en quelque sorte ce territoire sacr6 ? Mais on I'avait achetd uniquement
bien achet6, dira-t-on. pour le preserver et lui conserver son caractkre de lieu saint.
II a ete donn6 exactement pour le meme but. n
Ce but sera-t-il atteint ? Dans quelle mesure et pour combien de temps ? II est evident que si les plus hautes autorit;turques ont favorisd cette operation, c'est en se rdservant un
droit de haute surveillance. Mais I'Etat 6tait au-dessus de
M. Euzet, ou d'un successeur 6ventuel encore plus qu'il n'est audessus du Dernek. I1 reste toutefois qu'il y a ce Dernek entre
1'Etat et Panaya et, de toute facon, c'est une garantie.
Ajoutons que I'attitude de I'Etat Lure a 66 prise. en cetie
affaire. A la face du monde entier : il y a done l8 de sa part
un engagement d'honneur bien propre h inspirer confiance.
Combien significative, a cet dgard, la phrase que Rdfik
Koraltan, president de la Grande Assemblee Nationale, a ecrite
sur le registre prdsentd aux visiteurs de marque : u II est juste
de vitnrer pour I'eternitd la terre qui a portd la Yierge Marie.
Hazret Meryem Ana. n Citde par le Yeni Asir d'Izmir et traduite
ainsi dans l'stanbul du 23 mai 1953.
8 septembre 1953.
Joseph EUZET.
un didaln transcendant pour EphBse. II y promet d'dtudler plus s6'ieusement la question. Les brochures de M. Poulin lui en offrirent l'occasion et aussi plusieurs lettres qu'ils 6changerent directement. Mais,
peine perdue I Son siege 6tait fait. Rien pour Ephtee. tout pour .F:.usalem.
(8) Seule la famille de Grancey aurait des droits. Mals il n'y a rien
& craindre de ce cdt6. Noblesse oblige. Voici ce qu'4orivait -M. Euzet,
le chef actuel, le comte Charles de Grancey, qui rdside au chiteau :
a Votre lettre me comble de joie... Ce dont je vous remercie surtout.
c'est de votre prdoieuse perseverance a ne pas laisser s'eteindre le souvenir de ma tante Marie, et de mettre en 6videnco ele rle capital qu'ellr
a joud dans la ddcouverte (et non pas seulement dans I'acquisition;
de Panaya. II faut souligner cette parenthese, qui revient a dire :
* les d6penses ne comptent pour rien. * De tante & neveu, c'est la
meme noblesse d'me. Le comte Charles vient de c61lbrer son quatrevingt-troisl~me anniversaire. Sa lettre est datde du 6 juin 1951.

COSTA-RICA
MONSIEUR FRANCOIS ACOSTA
Prdtre de la Mission
(1865-1953)
Le 12 janvier 1953, M. Frangois Acosta, doyen d'Age de la
province d'Allemagne, quitta cette terre A San Jos6 de CostaIica, pour s'envoler vers la Mission du ciel. Essayons de caractiriser en quelques lignes la vie de ce vaillant missionnaire.
NE le 17 mai 1865, a San Jos6, capitale de la R6publique de
Costa-Rica, M. Acosta poursuivit jusqu'en 1884 ses etudes secondaires daus sa ville natale. Exild en Colombie avec plusieurs
compatriotus. futurs pretres eux aussi, a I'occasion des diff6rends entre I'Eglise et l'Etat qui avaient donne lieu a l'expulsion
de notre confrere Mgr Bernhard Thiel, d4vque de San Jose, le
jeune seminariste s'adonna A I'etude de la philosophie A Popayan. Uiie fois le calme rdtabli, il retourna au Costa-Rica, en
1886, et lit ses etudes de thdologie. Ce fut Mgr Bernhard
Thiel, C.M. qui, a San Jose. I'ordonna pretre. le 23 mai 1891.
(Sur Mgr Thiel, lire dans Annales, quelques renseignements.
L 50, pp. 171-174 ; t. 61, pp. 394-396 ; t. 62, pp. 109-111 ; t. 64,
pp. 493-496 ; t. 66, pp. 190-191 ; t. 89, p. 516 ; t. 101. pp. 678-

689).

IDabord, on lui confia la paroisse d'Orosi ; peu apres, cure
a Paraiso, il travailla encore, en 1895, a Limon. Mais Dieu avait
dautres dusseins sur lui. Le jeune pretre comprit et embrassa
la vie religieuse. C'est le 28 juin 1896 qu'il entra au Sdminaire
interne a Paris, pour prononcer les saints vteux A Port Limon,
le 29 juin 1898, en presence de M. Nicolas Stappers. Tout porte
Secroire que le jeune Acosta s'est engage dans le seutier de la
vie de commrnunautl, parce qu'il avait eu sous ses yeux l'attrayant exemple de nos confreres au Grand Seminaire de San
Jose.
Le jeune missionnaire, retourn6 en Amdrique Centrale, fait
ses debuLs a Limon, sur le littoral atlantique, grande paroisse
au cliniat humide et chaud ; il y restera jusqu'en 1906. De 1906
A 1909, ii se vouera a l'easeignement au CollUge San Jos6, sp6cialement a la formation des futurs prktres s6culiers. Pendant
un an, it travaillera dans le saint ministere i Guapiles y Santa
Clara. En 1911, ii s'occupera avec zBle des pauvres indiens de
Boruca rt retournera, en 1912, A Guapiles. Nomm6 cur6 de la
populeuse paroisse de Turrialba,dans le vicariat apostolique de
Limon, ii s'y devouera jusqu'en 1921. Replace comme professeur au College d San Josd, I'annde suivante, il s'occupera encore de la pauvre population de Siquirres. Enfin, de 1927, jusqu'au moment de sa mort, M. Acosta donnera le meilleur de son
caur A la paroisse de Limon, oh il trouvera aussi son dernier
repos. Ajoutons encore que notre zdl6 confrere occupa longtemps la haute charge de provicaire du vicariat apostolique de
Limon et qu'il exerca cet emploi, surtout lors de la double vacance du sige, en 1934-1935, et en 1937-1938.
Arrt:ans-nous maintenant quelques instants au physique
et an earactsre de cette figure remarquable. De taille plutat
moyenne et svelte, d'un teint presque blanc, tel un metis dans

-- J88 les \eines duquel couiait le sang espagnol et l'indien. Stricteinent parlant, le sang espagnol - son nom de famille t'indique
dtja - semble avoir eu le dessus. Son ardeur belliqucuse sa
\ive energie et son devouemcnt A toute 6preuve semlibent dgalement corroborer une telle deduction. Et toutefois, ce missionnaire inergique ne payait pas de mine. L'expression de son visage elait nettenient sdvere ; pourtant, A l'occasion, elle s'~elairait d'un sourire attrayant, mais egalement se colorait sous une
indignation significative. Le earactere de ce missinniaire au
coeur magnaninme correspondait au physique : homnme ferme,
energique, vaillaut, ne reculant ni devant les difficultes, ni
de\ant les sacrifices inherents A sa mission. 11 est vrai qu'il cut
A lutter jusqu'h la tin contre les outrances de son caractere,
surtout I'inpitpuosit6 native. Mais cette lutte acharnie ne fut
pas toujours. hlas ! couronnee de succs, car une certaine fougue dejoua. par moment, ses plus beaux projets. Et pourtant,
il s'etait mis au travail avec une ardeur infatigable aid de ferSentes prieres et de nombreux sacrifices ! La durete de son caractere, voilA la ddficience de sa vie ! Peu de jours avant sa
mort encore, emportement et indignation rivalisaient avec son
ciiergique poignde de main. Mais on fausserait singulirement
le portrait moral de cet excellent soldat du Christ, si on ne vouJait pas recounaitre en mnýme temps, A sa gloire, qu'il fut un
honmue foncierement bon, aimable et aimn. Qu'ils dtaient rares
ceux qui gardaient rancune contre un esprit d'une si bonne
trempe !
S'i] est vrai que M. Acosta r~alisait en un haut degrd I'iddal
de pidt4 du bon pretre de la Mission, ii faut ajouter de suite
qu'il s'agit ici d'une pidtd solide, virile et sans exageration.
Souvent, les jeunes constataient avec une edification singuliere
que ce prntre aux cheveux blancs, s'adonnait a ses exercices de
pi6td avee la ferveur et la regularite d'un fervent semiuariste.
Ainsi, au soir d'une journee de vacances s'il constatait avoir
oubliU la lecture d'un chapitre du Nouveau Testament ct de
'lmitation, il ne manquait pas, alors, de prier un confrere de
lui preter les livres en question, pour s'acquitter de ce devoir
sacre. C'est A I'glise ou A la chapelle qu'il rdcitait son breviaire,
et autant que possible 1 genoux. Jusqu'a quatre-vingt-sept ans.
il disait toujours la messe avec beaucoup de recueillement, observant exactement les rubriques. On peut se demander, a-t-on
observe, si la g6nuflexion de ce v6nerable vieillard, si p6entrd
d'esprit de foi. ne valait pas souvent un sermon sur la prsence
du Christ au saint sacrement de 1'autel. Mais les mauvais jours
se presenterent, ohi i ne put rien faire, au sens courant du
mot, pour le salut des Ames C'est alors qu'il se mit a 6tudier,
autant que possible, des livres asc6tiques de premiere \aleur,
tels les Berits de Th6rese d'Avila et de Jean de la Croix. qui
semblent avoir dt,, apres saint Vincent, ses auteurs de predilection. Les dernieres anndes de sa vie, il lui arrivait souvent de
s'endormir, pendant la lecture, epuisd par la chaleur excessive
de la ville de Limon, ce qui l'indisposa chaque fois, parce qu'il
y voyait une impardonnable paresse. Condamn6 A rester dans
sa chaise roulante les derniers mcis de sa vie, et n'en pouvant
plus de douleur, il s'int6ressa encore tout particulibrement aux
problmes des missions. Dans cet 6tat, il assura les jeunes
confreres de son entourage vraiment surcharges : a Je ne puis
plus rien pour vous decharger. II y a encore beaucoup A faire.
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Je Youdrais tant travailler. Mais je prierai et je presenterai
au Bon Dieu ines sacrifices. Voila tout ce que je puis. n Ainsi, sa
vie, coamme celle d'un bon missionnaire, peut se resumer en
deux niots : , Ora et labora ,, Priere et travail.
Le z&le de notre confrere avait pourtant une note speciale :
ii etait ilntepide. Aussi. quel feu sacrd dans ses sermons I Un
beau jour, les francs-magons avaient organis6 un defil6 a Turrutlba, aussit6t le courageux pasteur les attaqua du haut de
la chaire. Dans ce sens, son attitude dnergique alla parfois jusqu'k I'intransigeance, ainsi dans le cas d'une jeune fille qu'il
voulut ddtuurner du mariage avec un jeune homnme peu recommandable. Cela irrita certains esprits au plus haut point. D'ot
un attentat sur son presbytere ! On lanca une bombe qui fit
du degAt, mais providentiellement epargna notre confrbreLa construction d'une nouvelle eglise a Turrialba rencontra
aussi nomire de difficultes et d'enormes sacrifices personnels.
En effet. chaque dimaache, apres la messe, le cur6 allait voir
une partie de ses fideles dans les boutiques et maisons et les inNitait aimablement a verser une obole. Ni difficultes, ni sacrifices n'entraient en ligne de compte des qu'il devait administrer
a un malade les derniers sacrements. II partait a cheval I n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Pour le bien des Ames,
de petits villages qui ddpendaient de Turrialba furent dotes de
belles chapelles : ainsi a La Suiza et Sitio. A Siquirres, it fit
construire une chapelle a ses propres frais. L'a-t-on jamais remboursc ?
Jusqu'au bout. M. Acosta voulut avoir la conscience nette
par rapporTaux obligations des saints vceux. Au sujet de la pauvreti. it faut constater qu'il I'aima de la bonne facon. Tdmoins
ses ddelarations et sa vieille soutane- rapidece, mais toujours
propre. Inutile de dire qu'il menagea A l'extreme les objets mis
A sa disposition. Sa chanbire respirait la pauvretd : pas d'objets
inutiles. Dans ses armoires. il maintint le bon ordre. II s'indignait de chaque sou depensd sans raison suffisante. A en juger
sur l'apparence, il pratiqua l'dconomie des bouts de chandelles.
Mais les apparences sont trompeuses. Ainsi, plus d'une fois, de
ses propres ressources, ce bon confrere remit h son supdrieur
des somiiies respectables, quand la caisse de la maison 6tait A
see. Pour les malheureux ii tenait sa bourse toujours ouverte.
Muni de permission, ii aimait a faire plaisir. aux confreres, aux
depens de son porte-monnaie.
- Quant k la chastetO, je n'ai jamais entendu qu'on ait exprime le moindre soupcon ,, mande un ancien superieur du
cher defunt. Bel dloge ! M. Acosta aimait la propretd ; mais
pour la belle vertu, il resta d'une grande d6licatesse d'Ame. Avec
les femimes, it procddait selon la maxime : amabilitd r6serv6e et
rdserve aimable. L'unique reproche qu'on puisse lui adresser
dans ce domaine ddlicat, ce serait d'avoir parfois donnd libre
cours ! une sveiritd poussde jusqu'h l'exces. Aussi meme les
mauvaisss langues respectaient un tel pretre. Certaines plaisanteris d'usage dans quelques milieux clericaux ne trouvaient
pas grace aupres de ce digne pretre. Elle lui ddplaisaient.
Pour l'obeissance, le temoignage d'un ancien sup6rieur de
notre vertueux confrere merite d'etre ici mentionnd. u M. Acosta n'eprouvait pas de difficult4s en matiere d'ob6issance, et ii
n'en cau'sait pas non plus. , Homme de foi, il ne put Utre qu'un

-

3'0 -

homme d'ob6issance. Sans hisiter, il alla IA ou les -uperieurs
jugerent bon de le placer. Ainsi, lorsqu'il travaillait chez les
Indiens, comme ii venait de poser les fondements d'un presbytere, son supdrieur, Mgr Auguste Blessing, le pria de quitter
Terraba pour Guapiles. Immidiatement, ii y transporta ses peiates. Durant ,sa derniere maladie, un mddecin lui dit un jour :
' Monsieur. la gangrene fait de tels progres dans \otre jambe
gauche, qu'il faut l'amputer jusqu'au-dessus du genou. Que vous
en semble ? , Et M. Acosta de rdpondre laconiquement : , Si
mes sup6rieurs y consentent, je le veux bien ; sinon, c'est
lion.

II va sans dire que cet excellent fils de saint Vincent pratiquait bien la vertu de mortification, a b c de la vie interieure.
FrugalitE et sobri6td, voila ce qui le distinguait. A table surtout Bien sir, il prit assez de nourriture, pour soutenir ses
forces et pouvoir tra\ailler. II ne fuma jamais. Rarement, a
contre-eo-ur, et uniquement pour faire plaisir A des confrlbres,
il se prkta, de temps en temps, aux ddlices des liqueurs ou d'autres boissons. En effet, il n'dtait pas du nombre de ceux qui par
un faux asetisme, troublent la joie de leurs confreres. Au contraire, ii appreciait les agapes fraternelles, lors meme qu'il y
eit une notable difference d'Age.
Get esprit si bien qquilibr4 a-t-il pouss4 A I'extreme la mortification ? A-t-il passi la mesure ? II est delicat de porter un
jugement personnel dans un tel domaine. En tout cas, voici
quelques faits. Pendant son repos de nuit, sur son matelas deji
assez dur, eet ascete avait alignd des plauches. En guise de
coussin ii avait un morceau de bois qui ressemblait A un gros
missel. Parmi les objets decouverts A sa mort, on trouva plu*ieurs disciplines A neeuds, des chainettes a pointes, des cilices
de crin; des bracelets et ceintures garnies de piquants. Je suis
str que M. Acosta ne se servait de ces objets que dans la mesure oh l'obbissance le lui permettail. De fait, ce cher confrere.
sa vie durant, avec de tels instruments de penitence, a mate son
pauvre corps, afin de se rendre maitre de lui et attirer les benedictions d'en haut sur les travaux de son ministkre. N'a-t-il pas
passd de longues annies dans la chaleur 6nervante du littoral
oriental de Costa-Rica ? Voila une p6nitence qui, a mon avis.
depasse toutes celles qu'il aura pu s'imposer pendant sa longie
vie.
En effet, durant la plus grande partie de son existence.
M. Acosta s'est livrd h des travaux apostoliques d'une durete
exceptionnelle, dans des contrdes nettement malsaines. Mais,
M. Acosta 6tait missionnaire jusqu'au bout des doigts. Les indiens de Terraba, de Borruca. et de Talamanca se souviennent
fort bien de lui. Les negres du vicariat apostolique de Limon
l'ont pleurd, apres sa mort, comme on regrette un phre. Presque
septuagenaire et courb4 par I'Age et les fatigues, il entreprit des
tourndes au profit des Ames qui auraient fait honneur a un
jeune. C'est un fait : pour se rendre utile aux Ames, rien ne le
retint ni contretemps, ni pluie, ni chemins impossibles. A ses
yeux, tout devait s'effacer devant ce devoir sacrd, dont il portait la responsabilit6, en tant que pere spirituel. Faire le cat.chisme A la jeunesse, aux personnes Agees lui tint h coeur. Touchant presque A sa fin, ii entreprit encore, sous ce rapport, plus
qu'il ne fallait. Bien volontiers, il adressait encore la parole.
mmme A un moment de sa vie, oh ses pauvres cordes vocales se
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relusaient presque a tout service. Mais Iignorance du peuple
chritien en matibre religieuse lui serrait le coeur. Immobilise
dans sa chaise roulante, il essayait encore d'enthousiasmer quelques jeunes devant la grandeur du sacerdoce. 11 n'a jamais Wte
vieux, si on veut dire par IA d6goutt du combat. Ainsi, h quatreviagts ans, il voulut encore apprendre h circuler en bicyclette
(en vain, heias !) afin d'etre en mesure d'aller plus vite au se cours de scs chers malades A I'hupital de Limon ou en ville.
A proprement parler, sa volonLt si ferme dans les combats pour
leChrist, ne fldchit qu'au moment de la mort.
En vrai fils de saint Vincent, il aurait Wt6 surprenant que
M. Acosta n'ait pas eu une grande devotion envers la Sainte
Vierge. Daiis ses sermons, il parla d'elle, le plus souvent possible et du fond du coeur. Vers la fin de sa vie, il assura encore
toute une neuvaine en l'honneur de l'Immaculee Conception.
II n'y a pas de doute qu'il ail manifesto un profond amour
pour saint Vincent et la petite Compagnie. Tou.lours avec une
piett filiale, dans ses sermons et conf6rences, il parla de notre
saint Fondateur. En fils d'obeissance, il prit connaissance des
cireulaires de nos Sup6rieurs G6ndraux. avec un profond respect
et la resolution de se soumettre A leurs instructions. Jamais ii
i'a pu comprendre qu'un confrere quittit la Congr6gation.
Aussi ses derniers jours et sa mort furent-ils inspires de
belies vertuls Fin juillet 1952, on dut amputer d'urgence sa
jambe gauche. Cela eut de disastreuses cons6quences pour I'auIre : le sang ne circulait plus rdgulirement ; la gangr6ne s'en
empara. Par moments, le malade hurlait de douleur, tout en restant totaltement soumis I la volontd de Dieu. Vint le moment
oitil n'eut plus de repos, ni de jour, ni de nuit. En cet dtat
lamentable, ce qu'il dut subir jui causa vive peine : il fut certes
bien traii,t, mais de se voir rdduit I la situation d'un nourrisson, et contraint de se laisser faire, le fit specialement souffir. Les mains serviables et le d6vouement ne luI manquerent
pas. Alors, de pr6fdrence, le malade entretenait son infirmier
de la beautl de la vie religieuse. Six fois seulement durant sa
maladie. M. Acosta put se servir de la permission diment accordee, de celdbrer la messe assis, apres avoir lu, la veille au
soir, les texte- liturgiques, selon l'habitude de toute sa vie sacerdotale. Au dehut de janvier 1953, les douleurs de sa jambe droite
devinrent i nsupportables, et son amputation parut s'imposer h
son tour. Transportd en avion a San Josd, le 12 janvier, il s'y
endormit subitement dans la paix du Seigneur, ce jour m4me I
trois heurcs de I'apres-midi, A la suite d'une attaque d'apoplexie,
sans avoir subi l'opdration envisagde.
Limon le lendemain, il fut inhumd le 14 janTransportd6
vier, dans le beau jardinet entre la cathddrale et le presbyt6re
eu presence d'un nombreux clergd et d'une foule considdrable.
Mgr Johannes Odendahl prdsidait. Au milieu de ses ouailles, le
Lon serviteur attend d&s lors le jour de la grande resurrection.
Mais il nous semble qu'il a pu se pr6senter deji en toute tranquillit6 devant le juge supreme, au moment de son tr6pas.
Cologne. le 30 novembre 1953.
Jean-Baptiste MEYER.
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PANNINGEN
NOCES D'OR DU SEMINAIRE SAINT-JOSIP'H
(25-29 juillet 1953)
En juillet 1953. le Seminaire Saint-Joseph de Panningen a
fele ses noces d'or. Le 20 de ce mois ii y avait exactement ua
demi-siecle que M. Hubert Mleuffels, premier supirieur, et
.M. Thtodore Kieffer, premier directeur du s4minaire interne,
en prirent possession. Nous inserons utilement dans nos Annales, un rdsumn de l'histoire et un compte rendu des fNtes jubilaires de Panningen.
Le maison de Pauningen, en juillet 1903, n'4tait pas neuve.
Elle aurait pu, comme bAtiment, c61•brer bient6t ses no•es d'argent. Saint Joseph, son patron, souriait depuis vingt-cinq ans
au frontispice. mais humainement parlant ii n'y avail pas lieu
d'eclater en cris de joie. Depuis quelques jours , le couvent ,
avait Wetabandonni pour la troisieme fois. Des religieuses Ursulines I'avaient inaugur6 en mars 1879 (en la fete de saint Joseph), pour mieux assurer enseignement et education des jeunes titles de la paroisse, et pouvoir y continuer en mnme temps
un pensionnat d'instruction secondaire et superieure, que les
agents du Kulturkampf leur avaient ferme A Geilenkirchen.
pros d'Aix-la-Chapelle. H4las ! le pensionnat, dont les revenus
devaient etre le principal soutien de 'ceuvre, ddpdrissait bient6t : pour les parents et pour les pensionnaires, presque toutes
d'Allemagne, ii se trouvait trop retird dans la n brousse ,. La
gare la plus proche 6tait h dix kilomitres et le service des coches n'etait alors ni frdquent ni commode. Apres six ans. h Piques 1885, on se transplanta A Venlo. et ce d4part crea pour une
nouvelle p4riode de six ann6es, un certain vide : plus de religieuses. plus d'kcole sp4ciale pour les jeunes filles. Quelques
h6tes, il est vrai, mais d'occasion seulement.
Ainsi, vers 1887. quand, a I'ecole communale, on se trouva
trop & 1'etroit, et qu'il fallut agrandir, quelques locaux de I'immeuble abandonne accueillirent temporairement la gent enfantine. On y vit et entendit aussi, quelques annees durant, la vente
publique des mottes de beurre que les fermiers y pr6sentaient
au plus offrant. Au debut de 1889, le nouveau cur6, M. Lucas,
occupa quelques chambres de la maison pendant qu'on reconstruisait son presbytere, tandis qu'un autre local, cette annie-IA.
rdunissait les enfants du cat6chisme. Et quand, i partir de 1890,
la commune de Helden eut son poste permanent de gendarmes.
en attendant que fft prepare leur casernement, quoi de plus
naturel que la grande maison vide servit de refuge pour eux
aussi.
Cependant, en octobre 1891. le a Sankt Josephskloster , reprit sa premiere destination. Une seconde fois le Kulturkampf
cxpulsa des religieuses d'Allemagne vers la tranquille Hollande.
Elles appartenaient & une congregation toute jeune encore, fond4e quelques six ans auparavant, a Mariannhill, au Natal (Afrique du Sud), par I'abb4 trappiste Franz Pfanner. Le 8 septemhre 1885 les premiers mtmIbres recurent un habit rouge-san;
et le nom de , sceurs missionnaires du Pr4cieux Sang . Elles se
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chargeraicnt de 1'edueation de la jeune fille indigene. Pour des
raisons pratiques, il leur fallait une maison de recruternent en
Europe, et comme le sejour en Allemagne, qui avait fourni les
premieres religieuses, s'av6rait trop incertain pour s'y deployer.
on chercha ailleurs, et la maison de Panningen, toute proche et
toute prete, attira I'attention : elle fut achet6e. Pendant douze
ans, elle fut une vraie p6piniere de Soeurs missionnaires : trois
cent trente religieuses successivement y feront un stage plus
ou moins long, et cent soixante-dix d'entre elles partiront pour
'Afrique. En 1898, la maison, jusque IA postulat, sera canoniquement 6rig6e en noviciat. Les candidates affluaient en abonance : de 1896 t 1903 - au temoignage des archives de la
commune - il y en eut de trente-cinq A quarante par an. Fautil s'ktunner que I'espace vint a leur manquer ? On ne vil pas
comment resoudre la question sur place. Un endroit plus favorable ne se pr6sentait ni dans la commune, ni au Limbourg.
Les Seurs acquirent un terrain au diocese de Bois-le-duc et
construisirent une nouvelle maison. Des lors, en 1903, ce fut un
nouveau depart, qui contrastait singulierement avec celui de
1885. D'un c6tL, la disette, et ici la prosp6rit contrainirent ii
lever les tentes ! Et les Seurs du Precieux Sang. les Soeurs
rouges comme on disait A Panningen, avaient eu la belle aubaine de trouver sans retard bon acheteur (1).
LES LAZAIiSTiE

A PANNINGEN (1903) (2)

Panningen, comme seminaire interne et scholasLicat, prolonge ses racines jusqu'A Wernhout. Non pas seulement parce
que ses candidats proviennent de cette 6cole apostolique (1882),
mais aussi parce que depuis le mois d'octobre 1900 un vrai seminaire interne et un scholasticat quelque r6duit que ftA leur
6tat, y avaient pris naissance. Les lois militaires neerlandaises
exemptaient du service les seuls clercs qui &tudiaient dans les
sdminaires situds en territoire nderlandais, ce qui cr6ait des
difficult6s pour les notres. On avait tout d'abord trouve un moyen
terme. Les 6tudiants hollandais de Saint-Lazare (Paris), venaient
pendant quelques semaines A Wernhout, se faisaient inscrire
au Grand S6minaire du diocese de Breda, et y assistaient a quelques cours. Ainsi etait satisfaite la iettre de la loi. Mais cette
interruption, quoique brAve, de leurs propres 6tudes, - ce ddrangement compliqu6 et coOteux, - avait amen6 les sup6rieurs
A une solution meilleure : l'drection d'un s6minaire interne et
d'un scholasticat i Wernhout. On pourrait en profiter d'ailleurs
pour assurer aux santds plus faibles. le bon air de la campagne.
Et le 8 octobre 1900, M. Theodore Kieffer fut nommb premier
directeur M. Auguste Halinger, ddjh present, se chargerait de
donner aux scholastiques le cours de thdologie et d'histoire ecciesiastique, M. Jean Reynen enseignerait le droit canon, M. Guillaume Meufels, la philosophie. On 6tait pen nombreux, ii est

(1)En 1906, lors de l'approbation pontiflcale, la Congr6gation de
la Propa•gnde fit remplacer la cou!eur ýcarlate de leur habit par le
noir. - ;n petit detail : ces religieuses rendent ictuellement de bons
services pour le m6nage A nos confreres des Etats-Unis, dans nos
maisons de Princeton (New Jersey. 1925), et Germantown (Philadelphia 193.').
:2 :•f asushi : Annales, 1904, p. 36.
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vrai. mais ,< on manceu\rait comme si la conunuautB6

tait conm-

posee de cent personnes n. Le nouvel institut cependant se deleioppait : tin 1902, on comptait six 6tudiants en thliulogie :
les frires Lebouille Eugene, Reynen Jacques (t 11 janiier 1949),
Sneeker Jean ;t 14 decembre 1939), Van Gijsel Andre malade,
le premier qui mourrait a Panningen, le 30 decembre 1904),
Scl.aid Louis a Susteren), Geoffroy Andr6 (t Beyrouth. le 30
niai 1944) ; deux philosophes : les freres Hbofstee Pierre + 18
juillet 1906), et Janssen Henri, qui fut secretaire de xMr Vincent Tasso (1908 & 1909), puis pendant de longues annies auniirier h Funchal '+ 21 avril 1940). Au s6minaire interne se
trouvaient Kuenen Bernard (f 14 aoit 1938), et Kuenen Jean,
de Boer Jean '1 5 octobre 1938, et Fromentin Jean (ft 1: mars
Au mois d'avril 1903, le Tres Honor6 Pere Fiat chargea
M3.Guillaume Aleuffeis de chercher, soit au Brabant, soit an
Lirmbourg, un endroit favorable pour constituer unt6ablissement separe. En visite chez Mgr Drehnians, Bvoque de Ruremonde, Sa Grandeur lui paria de la Maison de Panningen, qui
bientit serait disponible, et ajouta qu'il serait heureux d'accueillir dans son diocese les fits de saint Vincent de Paul. et
pr6terait bien volontiers son concours pour mener a oonne tin les
i-g3ociations. La Maison-Mbre avertie deputa. M. Philippe .leugnot 'nous sommes encore fiers que ce fut le neveu de sainte
.latherine !) pour voir les choses sur place. En compagnie de
31M. Guillaume Meuffels et Th6odore Kieffer, il visita le t coucrnt Saint-Joseph ,, alia saluer 6galement Mgr de Ruremonde :
d'un bon fruit, dit aimablement le pr-lat.
,* Quand on a goft~
on en d6sice la paire. L'annde derniere, votre Supdrmeur genfral nous a envoyd ses filles pour la paroisse de Susteren ; diteslui que cette annee il nous envoie ses fils. v L'arrangement ne
se fit plus attendre longtempa. Le 30 mai, ja Congregation de la
Propagande permit la nouvelle fondation au diocese de Ruremonde. L'achat se fit le 25 juin, en 1'6tude du notaire Oscar
liaffmans ; M. Jean Gracieux, supbrieur de Wernhout, signa le
contrat au nom de la Congregation, pour entrer en possession
le 15 juillet suivant. A cette date exactement eut lieu le ddpari
des Seurs du Precieux Sang. Une employde de ces bonnes retigieuses, alors toute jeune encore, maintenant toute vieiile, h
qui I'an dernier nous demandions quelques souvenirs, nous
avouait qu'elle avait laissd I~ quelques chaises : les Peres, ?
clur arrivee. auraient de quoi se reposer des fatigues du voyage '
Un envoi de meubles et objets de premiere n6cessit4 partit
de Wernhout. Le 17, M. Henri Romans, assist6 du frere Joseph
van Tiggel, beige (t 29 mars 1944, A Tientsin) etait h Panningen
pour les premiers dispositifs.
Le 20, au lendemain de la fete de saint Vincent, jour da
ddc&s de Ldon XIII, eut lieu la prise de possession, et le 4 aoOt,
jour de I'Mlection du bienheureux pape Pie X, arrivaient 6tudiants et sdminaristes. De la gare de Reuver, il y avait encore
dix kilometres h faire. Ils passaient la Meuse A Kessel ion e1
garde encore la photo !) et s'acheminaient allfgrement ver.
leur nouveau sejour ineonnu. La population, qui savait ce qui
se passait en France, les prenait pour des victimes de Ja persecution religieuse et les salua avec respect et sympathie (Annales,
1904, pp. 36-40).
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Quel serait le nom de la nouvelle fondation - Le Tres Honord PAre trancha la question dans sa lettre du 21 juillet, qui
mirite d'etre citee : elle respire sa piWtd, saine et solide.
* Voici ma premiere lettre officielle d Panningen. Elie a
povr objet de vous fixer sur le nom d donner a cet 6tabliss.ment.
Saint Joseph etant le premier occupant, et le plus digne
apris la Sainte Vierge, nous n'avons garde de vouloir le ddpossider au contraire, nous sommes heureux de le prendre a notretour comme patron de la maison dont le titre devra tre :
SFminaire Saint-Joseph de la Congregation de la Mission.
J'appell. sur la maison et sur tous ses habitants prdsents
et futurs routes les bneddictions de saint Vincent en l'amour duquel je reste, mon cher Monsieur Meuffels, votre tout ddvoue
serviteur.
A. FIAT, i.p.d.l.m.,
Sup. gen.
Peu a peu arrivaient aussi les professeurs que le Tres Honor6 Pere venait de nommer, et qui tous avaient dejh fait preu\ e
de leur savuir faire. Le choix n'avait pas Wth difficile. En cette
aande douloureuse, la petite Compagnie avait dd quitter en
France, dix-neufs Grands s6minaires, et tous ces corps enseignants se mettaient a la disposition de leur Superieur g-neral.
Panningen en eut sa part tres appreciable.
11 y axait le supdrieur, deja nonmed, ag de trente-deux ans,
qui, depuis 1896, avait enseignd philosophie et dogme au Grand
Seminaire de Saint-Flour ; il y avait pour le dogme, M. Henri
Bodenstaft, de Poitiers ; pour la morale et le droit canon, M.
Georges Foussemagne, du Grand Seminaire de Sens ; pour 'ecriture sainte, M. Henri Romans, depuis six anndes au Grand Sdndinaire d'Amiens ; pour la philosophie, M. Joseph Guichard,
qui venait de Troyes, et qui serait en meme temps le socius ddvoud du bon M. Kieffer. De Wernhout arrivait M. Jean Reynen
pour la prddication et les sciences naturelles. M. Kieffer se chargerait 6galement de I'6conomat. II paratt que M. Halinger aussi
aurait dG ctre du nombre, mais pour le moment il se serait
dtiol6 hors du sol wernhoutois I On l'y laissa et c'6tait tres bien.
idlas I le pauvre M. Bodenstaff ne put bient6t continuer sa tAche et fut remplacd, dAs le mois de janvier 1904, par M. Eugene
Vidal, d'inoubliable memoire, venant de Nice.
Arriva aussi, -au mois d'aoft, un professeur dmerite, 3M.
Francois Nicolaux, qui pendant quarante-quatre ans, avait enseign6 la Morale au Grand Seminaire de Saint-Flour, son pays
d'origine. !! avait deja soixante-huit ans. M. Meuffels, qui avait
travaille avec lui, avait sollicite pour ce v6ndrable vieillard une
place en :;on sdminaire pour qu'll pOt terminer ses jours dans
un milieu qui lui dtait familier, et encourager les jeunes par
Iexemple de ses vertus, sa bonte surtout et sa grande amabilit6.
11 vdcut :tPanningef encore une dizaine d'annees, consold le
29 janvier 1909, par la visite de Mgr Paul Lecceur, son dvoque
CAnnales, 1909, p. 198). II mourut le 30 septembre 1913, et, le
premier, fut ddpose dans le caveau rdcemment construit sous
Ia sacristic, seul confrere frangais attendant parmi nous sa glorieuse rs-:rrection.
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Signaloas aussi parmi les freres coadjuteurs de la premiere
heure, frere Edmond Wouters (1903-1918), qui le 9 decembre
1953. cle6brait ses noces d'or de vocation a Madagascar, frere
Charles van den Heuvel (1903-1914), actuellement a HlouraingLessines ;Belgique), et frere Victor Nederveen (t 1" mai 1949,
A Wernhout).
DEIVELOPPEIMENT ET NOUVELLES ACQUISITIONS

Les anciens 6tudiants et seminaristes de 1903, qui sont encore en vie, se souviennent toujours des premieres
rcacances u.
On se reposait des etudes en se livrant a de rudes exereices corporcls. Le couvent de religieuses avait besoin de moditications.
Diverses salles communes devaient ,tre rIduites en chambres
d'etudiants. On aidait les ouvriers a dresser des cloisons... a bon
march6. On les reconnait encore aujourd'hui : tellement leggres. qu'au moindre choc, elles trahissent leur , creux ,.Au jardin, qui jusque lt etait potager, il fallait des all6es, bien faites. en dos d'a*e. Frre Theophile Smet en tracait le plan.
La ehapelle - aujourd'hui classe de th6ologie - cunservait I'autel de bois que les Sceurs nous avaient laiss6, et qui nous
sert toujours de maitre-autel. De combien d'ordinations depuis
lors, il a et6 le t6moin ! Le menuisier du village, Hendrickx, qui
savait bien son metier, nous fournit bientot les banes. Des le
9 aouit, on put chanter grand-messe et vepres solennelles.
Le i" septembre, la communaute fit une excursion a Ruremonde, ct le 23 du meme mois on se rendit . Kevelaer, au sanetuaire de Marie a Consolatrice des affligds ,, lieu de pelerinage
bien connu dans la contrde et tres frdquentd (un peu au dela de
la frontiere en Rhdnanie). C'6tait la recompense des travaux si
bien mends. Le 27, tout le monde entre en retraite : a savoir,
huit pr6tres. neuf etudiants, neuf seminaristes et six freres
coadjuteurs.
Le 19 mars 1904, en la fete de saint Joseph, deux wagons
de France, arriverent de Lyon, apportant quantit6 de meubles,
legs de maisons fermees. 11 y eut aussi la statue en fer de saint
Vincent : depuis lors elle a veille sur notre principale porte
d'entr6e.
II fallait aussi une maison de campagne. Le 23 noveibre
1904, on put acqudrir un terrain de t1hectares, planti de sapins, accrA depuis au cours des ann6es de divers lopins adjacents : terre inculte peu i peu ddfrich6e et transformee en jardins par les nombreuses g6n6rations qui s'y sent succed6 et
qui en ont emport6 le souvenir dans les missions lointaines.
C'est toujours le lieu du d6lassement : on y voit aujourd'hui ul
beau Calvaire, une grotte de Lourdes, un vaste bassin de r.atation. encercle d'une jetee haute de plusieurs m6tres, ddifi6e par
les ddblais. Ici et 1A de jolies maisonnettes surgissent parmi les
sapins et portent des noms dvocateurs, comme New-Baltimore
(Notre Tres Honor6 PNre M. Slattery en posa la premiere pierre
en 1949), on encore Belem (Brdsil, Para), et d'autres. On y trouve
un thietre en plein air avec gradins pour les spectateurs ; un
terrain de football, etc... Li, l'esprit se d6tend et le sens pratique, indispensable aux missionnaires, trouve ample matiiere
s'exercer.
En 1905, on put acquerir pour la modique somme de 40 florins une flaque d'eau a environ quatre kilombtres de la maison :
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erv -1rt m'lr: aiýaii du cvtl-Saze : auourduhti!i.
au debut o»:
auix nmateurs de paacer ilaniiquie
tout en htiv:. u;Iran t sa
tinage.
En liio. i ziiaison ijelitie- me dut s'agraitdir. !Onaiitwheia
la facade d ~'.i' qutiz•aitn de mnetre- vers I loulet. Ainsi oi put
avoir une n:eii•eur! sakie d-u seinmnaire interne etl Iancienne put
augmentel i i~ui•ile ides c~narmres.
Fort tpruiawteriment 0on en serait rest lia pour plusieurs annies, si, pour la uuatriemlt lois. la jwrsecutionr religiense a
l'tranger 1na\ui; ;,arqiut dE son empremte tes destinees de Ia
maison. 'Par tutx ois. it- Kutturftampf avail decide de sps hai. Painuuien i aurait jaumais vu ni le pensionbitants : saus
nat des Utrsuine-. nii le ptat.ulat. et no\iciat des Swaurs du Prei ilt . i per-sc-uuoii d I:hoInbes- nou. avait pourcieux Sal,. Lit
vus d'un exzt:lienui orp. d. prolt-seurs., tols' mi•ris par I'experence et pr-O\elnnt dr miilieux divers. Ce tut ta situation de
plus en pius criiique en France. qui lit actiewer notre Ihlisse
principale pour en faire Ie Lout sytnetrique qui existe a present.
Bien imprcltsiuxilante est la lettre. breve, iuais si simple et sur.
naturelle, que ie Tres Honore I'ere Fiat adressa le 3 jaivier
1907 a M. Meuffei.. superieur de Panniugen : , Voye: sans retard votrc arcfhitet't et votrc entropreneur pour savoir si on ne
i
i pernmcttra reprendre trts acpourrait pa!. des yque L temp
tivement la continuation dAc votre maison. de maniere a pouvoir
loccuper (- automne ; -vow avez le plan ce me semble ; noU
sommees i"m'.c:s
des. dernieres epreuves ma conflance nc
m'abandowine pas. maa lao pruderce veut pourtant que nus pirenions des prtc'autions. ,
En ce ;ij.me jour du ., janvier, M. Hertault et frdre Houppert, des i h. 15 du Ilatin..avaient pris le train Paris-Liege. II
emportaitant sans qu'on en efit trop par1e, une grande caise
renfermarit ie corps de saint Vincent et le? preciux restes de
nos Bienhiit-eux ;let et Periwyre. Le brnit courut que nos Sup.trieurs a\a.Eit! soiu a !-'annigen pour lui confier ce precieux
ddp6t. Mais on se decida pour ia Maison centrale des Filles de
la Charite, . Ans. en Belgique. L'exil durerait douze ans, jusqu'au 12 avril 1919. L'evenement marque bien combien la situation etait auoissante.
Le 23 a\ril. on put poser ia premiere pierre : la piece ca
pitale de-s tarandissements etait la nouvelle chapelle. avec un
chlaur bien spacieux, qui assurerait aux ceremonies religieuses
un dpploir.,ient haarmonieux et aise.
Dix mois plus tard. le 17 fevrier 1908. apres sa btnediction
toute simp e, on put I'inaugurer par une grand'messe celnbree
par M. Ki-ffer. qui en sa qualitW d'econome. avait porte le poids
du jour it ses soucis .Annales, 1908. pp. 425-430;.On reservait
la bnediction solennelle au Tres Honore Pere, lors de sa visite
annuelle. tes seminaires en Hotlande lui tenaient au cceur : il
y avail :A. quasi en exiL une grande partie de la jeunesse qui
devait as-urer l'avenir des missions. En 1912, il nous fera mwame
cadeau Wd'na beau petit orgue de Mutin-Cavaill-Coll. qui reste
toujours ie joyau de la chapelle.
M. Fiat vint done an mois d'aTril 1908 : le 28, il benit solennelleimxint le sanctuaire et le dedia & la Vierge Immaculee de
la Medail.e miraculeuse. A cette occasion il fit une de ces allocutions. do ;t il avait le secret. Toute simple, elle charmait tout
IP mondc pal f'elevation de la pensee : u NVe savez-rous pas que
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Signalons aussi parmi les freres coadjuteurs de la preliiere
heure, frere Edmond Wouters (1903-1918), qui le 9 dtcembre
1953. ccl•brait ses noces d'or de vocation & Madagascar, frere
Charles van den Heuvel (1903-1914), actuellement a HuuraingLessines iBelgique), et frbre Victor Nederveen (t 1" mai 1949.
A Wcrnhout)
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surau debut on y faisait du canotage ; aujourd'hui, elle sert
tout en li\er, offrant sa glace magniique aux amateurs de patinage.
En 19,05, la maison elle-mýme dut s'agrandir. On allougea

l'ouest. Ainsi on put
la Iafade d'une quinzaine de mitres vers
interne, et I'ancienne put
avoir une meitleure salle du sbminaire
le nombre des chambres.
,,,,1,cr
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En 1905, on put acqudrir pour la modique somme de 4t florins une flaque d'eau A environ quatre kilometres de la maison :
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Signalons aussi parmi les freres coadjuteurs de la premiere
heure, frlre Edmond Wouters (1903-1918), qui le 9 dkcembre
1953. c1edbrait ses noces d'or de vocation & Madagascar, frere
liouraingCharles van den Heuvel (1903-1914), actuellement B
"
mai 1949,
Lessiues (Belgique), et frere Victor Nederveen ( 1t
i Wernhout).
DEVELOPPENIENT ET NOUVELLES ACQUISITIONS

Les anciens dtudiants et seminaristes de 1903, qui sunt encore en vie, se souviennent toujours des premiires ( vacances ".
On se reposait des etudes en se livrant A de rudes exercices corporels. Le couvent de religieuses avait besoin de moditications.
Dixerses salles communes devaient iCtre riduites en chanibres
d'etudiaats. On aidait les ouvriers a dresser des cloisons... a bon
marchd. On les reconnait encore aujourd'hui : tellement !gueres, qu'au moindre choc, elles trahissent leur , creux ,. Au jardin, qui jusque 1l etait potager, il fallait des alles, bien faites, en dos d'ane. Frnre Theophile Smet en tracait le plan.
La chapelle - aujourd'hui classe de theologie - conser\ait I'autel de bois que les S(eurs nous avaient laissd, et qui nous
sert toujours de maitre-autel. De combien d'ordinations depuis
lors, il a UtC le timoin ! Le menuisier du village, Hendrickx, qui
savait bien son metier, nous fournit bientbt les banes. Des le
9 aolt, on put chanter grand-messe et vepres solennelles.
Le 1" septembre, la communaut6 fit une excursion a Ruremonde, et le 23 du m6me mois on se rendit h Kevelaer, au sanctuaire de Marie a Consolatrice des affligds ,,lieu de pflerinage
bien connu dans la contrde et tres fr6quente (un peu au deia de
la frontiere en Rhdnanie). C'(tait la recompense des travaux si
bien mends. Le 27, tout le monde entre en retraite : A savoir,
huit pretres. neuf 6tudiants. neuf smninaristes et six fri-res
coadjuteurs.
Le 19 mars 1904, en la fete de saint Joseph, deux wagons
de France, arriverent de Lyon, apportant quantitd de meubles.
legs de maisons fermdes. II y eut aussi la statue en fer de saint
Vincent : depuis lors elle a veill sur notre principale porte
d'entrde.
11 fallait aussi une maison de campagne. Le 23 novembre
1904, on put acqudrir un terrain de 11 hectares, plantd de sapins, accrl depuis au cours des ann6es de divers lopins adjacents : terre inculte peu & peu defrichee et transformde en jardins par les nombreuses g6enrations qui s'y sont succ6dd et
qui en ont emportd le souvenir dans les missions lointaines.
C'est toujours le lieu du delassement : on y voit aujourd'hui un
beau Calvaire, une grotte de Lourdes, un vaste bassin de natation, encercl d'une jetde haute de plusieurs m6tres, edifite par
les d6blais. Ici et IA de jolies maisonnettes surgissent parmi les
sapins et portent des noms dvocateurs, comme New-Baltinore
(Notre TrBs Honor6 Pere M. Slattery en posa la premiere picrre
en 1949), on encore Belem (Bresil, Para), et d'autres. On y trouve
un thdetre en plein air avec gradins pour les spectateurs ; un
terrain de football, etc... LA, l'esprit se d6tend et le sens pratique. indispensable aux missionnaires, trouve ample matiore &
s'exercer.
En 1905, on put acquerir pour la modique somme de 40 florins une flaque d'eau h environ quatre kilomitres de la maison :
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au debut on y faisait du cantage ; aujourd hui, cie sert surtout en hitz., offrant sa glace magnifique aux amateurs de palinage.
En 1905. ia umaisio elie-umime dut s'agrandir. On allongea
la facade d'une quinzaine de nitres vers I'ouest Ainsi on put
avoir une meiileure saile du seminaire interne, et I'ancienne put
augmenter Ie nouibre des chambres
Fort probablement on en serait reste 1A pour plusieurs annees, si, puur la quatrieme lois, la persecution religieuse a
'itranger n'avait marque de son empreinte les destinees de la
maison. Par deux fois. le Kulturkampf avait decide de ses habitants : sans lui Panningen naurait jamais vu ni le pensionnat des Ursulines. ni le postulat. et nuoiciat des Sc(urs du Precieux Sang. En 1903. la persecution de Combes nous avait pourvus d'un excellent corps de prolesseurs, tous mtlris par I'expdrience et pro\enant de milieux divers. Ce fut la situation de
plus en plus critique en France qui fit achever notre bitisse
principale pour en faire le tout symelrique qui existe A present.
Bien impressionnante est la lettre. breve, mais si simple et surnaturelle, que le Tres Honord Pere Fiat adressa le 3 janvier
1907 & M. Meuffels, superieur de Panningen : « Voyez sans retard rotre architecte et totre entrepreneur pour savoir si on ne
pourrait pas, des que le telmps Le pennettra reprendre tres activenent la continuation de votre maison, de maniere a pouvoir
I'occuper en automne ; rous eve; le plan ce me semble ; nous
sommes menaces des dernieres 6preuves ma confiance ne
m'abandonne pas, mais la prudence ceut pourtant que nous prenions des pricautions.
En ce wm.me jour du 3 janvier, M. Hertault et frAre Houppert, des 8 h. 15 du matin,.avaient pris le train Paris-Liige. Ils
emportaient, sans qu'on en eut trop parl6, une grande caisse
renfermant le corps de saint Vincent et les precieux restes de
nos Bienheureux Clet et Perboyre. Le bruit courut que nos Superieurs avaient soug4 a Panningen pour lui confier ce precieu.
dip6t. Mais on se decida pour la Maison centrale des Filles de
la Charite, h Ans. en Belgique. L'exil durerait douze aus, jusqu'au 12 avril 1919. L'evenement marque bien combien la situation etait angoissante.
Le 23 avril, on put poser la premiere pierre : la piece ca
pitale des agrandissements 4tait la nouvelle chapelle, avec un
chacur bien spacieux, qui assurerait aux edremonies religieuses
un ditploiement harmonieux et aise.
Dix mois plus Lard. le 17 fMvrier 1908, apres sa btnddiction
toute simple, -on put I'inaugurer par une grand'nmesse c61eihree
par AM.
Kieffer, qui en sa qualite d'bconome, avait portd le poids
du j*ur et ses soucis (Annales, 1908. pp. 425-430).On rosertait
la ben4diction solennelle au Tres Honor6 Pore, lors de sa \isite
annueile. Ses s6minaires en Hollande lui tenaient au coaur : il
y avait 1. quasi en exil, une grande partie de la jeunesso qui
devait assurer l'avenir des missions. En 1912, ii nous fora mInw
cadeau d'un beau petit orgue de Mutin-Cavaille-Coll, qui reste
toujours le joyau de la chapelle.
MI.Fiat vint done au mois d'avril 1908 ; le 28, il bo•it -olenneolement le sanctuaire et le dddia & la Vierge liiuna'eloel de
la "ldaille miraculeuse. A cette occasion ii fit uno de o's alltcutio;is, dont il avait le secret. Toute simple, elle charailttl tout
1o riionde pai l'61evation de la pens6e : A Ne saves-rous tpis joe
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au debut on y faisait du canutage ; aujourd'hui, elle sert surout enli,
offrant sa glace magnifique aux amateurs de paai 19 l5, la maison elle-meme dut s'agrandir. On allongea
la facade d'une quinzaine de mitres vers fouest. Ains
on put
aoir
lune mieilleure salle du seminairel initg,,
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Signalous aussi parnii les freres coadjuteurs de la premiere
heure, frere Edmond Wouters (1903-1918), qui le 9 d&cembre
1953, cl1dbrait ses noces d'or de vocation & Madagas.-ar, frere
Charles van den Heuvel (1903-1914), actuellement a flouraingLessines (Belgique), et frere Victor Nederveen ( 1" inmai
1949,
a Wernhout).
DEIELOPPENMENT ET NOUVELLES ACQUISITIONS

Les anciens 6tudiants et s6minaristes de 1903, qui sunt encore en vie, se souviennent toujours des premieres
cvacances ,.
On se reposait des 6tudes en se livrant A de rudes exerciccs corporels. Le couvent de religieuses avait besoin de moditications.
Diverses salles communes devaient ,tre reduites en chambres
d'etudiants. On aidait les ouvriers A dresser des cloisons... a bon
march6. On les reconnait encore aujourd'hui : tellement liegres, qu'au moindre choc, elles trahissent leur " creux ,.Au jardin, qui jusque 1 dCtait potager, il fallait des all6es, bien faites. Iedos d'Ane. Frire Theophile Smet en traqait le plan.
La chapelle - aujourd'hui classe de thoologie - cunservait I'autel de bois que les Seurs nous avaient laisse, et qui nous
sert toujours de maitre-autel. De combien d'ordinations depuis
lors, il a et6 le t6moin ! Le menuisier du village, Hendrickx, qui
savait bien son metier, nous fournit bient6t les banes. Des le
9 aoCt, on put chanter grand-messe et v6pres solennelles.
Le i" septembre, la communaut6 fit une excursion i lIuremonde, et le 23 du m6me mois on se rendit A Kevelaer, au .anctuaire de Marie , Consolatrice des affligds ,, lieu de phlerinage
bien connu dans ia contrde et tres fr6quent6 (un peu au deli de
la frontibre en Rh6nanie). C'4tait la rdcompense des travaux si
bien mends. Le 27, tout le monde entre en retraite : a savoir,
huit pretres. neuf etudiants; neuf s6minaristes et six freres
coadjuteurs.
Le 19 mars 1904, en la fete de saint Joseph, deux wagons
de France, arriverent de Lyon, apportant quantitd de meubles,
legs de maisons ferm6es. IIy eut aussi la statue en fer de saint
Vincent : depuis lors elle a veill sur notre principale porte
d'entrde.
II fallait aussi une maison de campagne. Le 23 novembre
1904, on put acqu6rir un terrain de it hectares, plant6 de sapins, accrf depuis au cours des ann6es de divers lopins adjacents : terre inculte peu & peu ddfrich6e et transformde en jardins par les nombreuses ge6nrations qui s'y sont succedd et
qui en ont emport6 le souvenir dans les missions lointaines.
C'est toujours le lieu du d6lassement : on y voit aujourd'hui un
beau Calvaire, une grotte de Lourdes, un vaste bassin de natation. encercld d'une jetde haute de plusieurs metres, 6difi6e par
les d6blais. Ici et IA de jolies maisonnettes surgissent parmi les
sapins et portent des noms 6vocateurs, comme New-Baltimore
(Notre Tres Honor6 Pbre M. Slattery en posa la premiere picrre
en 1949), ou encore Belem (Brdsil, Para), et d'autres. On y trouve
un theatre en plein air avec gradins pour les spectateurs : un
terrain de football, etc... La, I'esprit se d6tend et le sens pratique, indispensable aux missionnaires, trouve ample matibre i
s'exercer.
En 1905, on put acqudrir pour la modique somme de 40 florins une flaque d'eau h environ quatre kilombtres de la maison :
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au dbut tn y faisait du canotage ; aujourd'hui, elle sert surtout en hi\v-r, offrant sa glace magnifique aux amateurs de palinage.
En 1905, la maison elle-mime dut s'agrandir. On allongea
la facade d'une quinzaine de mntres vers I'ouest. Ainsi on put
avoir une meilleure salle du s6minaire interne, et l'ancienne put
augmenter le nombre des chambres.
Fort probablement on en serait rest6 lI pour plusieurs annees, si, pour la quatrieme fois, la persecution religieuse a
'rtranger n'avait marqut de son empreinte les destindes de la
maison. Par deux fois, le Kulturkampf avail decide de ses habitants : sans lui, Panningen n'aurait jamais vu ni le pensionnat des Ursulines, ni le postulat, et noviciat des Sceurs du Pr6cieux iSang.
En 1903, la persecution de Combes nous avait pourvus d'un excellent corps de professeurs, tous mdris par I'exp6rience et provenant de milieux divers. Ce fut la situation de
plus en plus critique en France. qui tit achever notre batisse
principale pour en faire le tout sym6trique qui existe A present.
Bien impressionnante est la lettre, breve, mais si simple et surnaturelle, que le Tr6s Honor6 Pere Fiat adressa le 3 janvier
1907 A M. Meuffels, supericur de Panningen : it Voyez sans retard rctre architecte et votre entrepreneur pour savoir si on ne
pourrait pas, d s que le temps Ic permettra reprendre tres activement la continuation de votre maison, de manidre d pouvoir
l'ocucper en automne ; vous avez le plan ce me semble ; nous
sommes menaces des dernibres dpreuves - ma confiance ne
m'abandonne pas, mais la prudence ?eut pourtant que nous prenio? s des precautions. ,
En ce meme jour du 3 janvier, M. Iertault et frere Houppert, des 8 h. 15 du matin,.avaient pris le train Paris-Liege. Its
emportaient, sans qu'on en eut trop parld, une grande caisse
renfermant le corps de saint Vincent, et les prkcieux restes de
nos Bienheureux Clet et Perbovre. Le bruit courut que nos Superieurs avaient song6 a Panningen pour lui confier ce precieux
d6pil. Mais on se d6cida pour la Maison centrale des Filles de
la Charite, A Ans, en Belgique. L'exil durerait douze ans, jusqu'au 12 avril 1919. L'6venement marque bien combien la situatiin etait angoissante.
Le 23 avril, on put poser la premiere pierre : la piece ca
pitale des agrandissements etait la nouvelle chapelle, avec un
chtuur bien spacieux, qui assurerait aux cerdmonies religieuses
un deploiement harmonieux et aise.
Dix mois plus tard, le 17 f6vrier 1908, aprbs sa benediction
toute simple, "on put I'inaugurer par une grand'messe c6l6br6e
par M. Kieffer, qui en sa qualitd d'econome, avait port6 le poids
du jour et ses soucis (Annales, 1908, pp. 425-430).On rdservait
la b6nediction solennelle au TrBs Honore Pbre, lors de sa visite
annuelle. Ses sdminaires en Hollande lui tenaient au coeur : ii
y avail la, quasi en exil, une grande partie de la jeunesse qui
devait assurer l'avenir des missions. En 1912, il nous fera mrme
cadeau d'un beau petit orgue de Mutin-CavaillW-Coli, qui reste
toujours le joyau de la chapelle.
M. Fiat vint done au mois d'avril 1908 ; le 28, il benit solennellement le sanctuaire et le d6dia A la Vierge Immaculhe de
la;iedaille miraculeuse. A c.ette occasion il fit une de ces allocutions, dont il avait le secret. Toute simple, elle cbarmait tout
Ir monde par l'616vation de la pens6e : it Ne savez-vous pas que
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rous etes un temple de Dieu (I Cor. III.16) : temple fondi sur la
foi, elevd et bdti par l'espdrance et les vertus morales, cunsacr6 par la charitd ,,. (Cf. Annales 1908, p. 422.)
ALLEZ DANS LE MONDE ENTIER

Jusqu'ici nous avons parid de la maison et de ses dependances, du sejour plutot materiel. Ce n'est 1l que le corps. C, ilui
nous intlresse davantage c'est I'ame. Or, dans chaque Grand Seminaire il y a un jour special oi convergent tous les mou\ements de I'annee : 11 en est la fin immediate et la cl4 : le jour
des ordinations. Pribres, formation, enseignement visent lt.
C'est un point d'arrivde qui couronne une vie de preparation ;
c'est aussi un point de depart qui commence la vie d'apostulat.
Le Seminaire Saint-Joseph de Panningen, pendant ses cinquante ans d'existence, a vu quarante-trois de ces jours de
gr&ce, et il remercie Dieu d'avoir pu donner A son Eglise, trois
cent soixante-dix-huit pretres, dont trois cent trente-huit v requrent I'onction sacerdotale.
Pendant les quatre premieres annees (1904 k 1907 inclus),
nous dtions trop peu nombreux, la chapelle trop dtroite, pour
pouvoir ddsirer 1'ordination chez nous. Trois jeunes confreres
francais, conformiment aux lois militaires devaient rentrer i
Paris pour y etre ordonnes (MM. Paul Monteil, Henri Serre et
Andr6 Geoffroy). Mais A peine la nouvelle chapelle fut-elle
prete que Mgr de Ruremonde voulut bien venir a Panningen.
Ce fut A la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin 1908 : les 6lus 6taeint
les deux frbres Kuenen Bernard et Jean (ce dernier toujours en
bonne sant6 au Br6sil). M. Jean Raemakers (t 19 novembre 19 i9,
Corneille Klamer (t 1" avril 1947), et Koenenberg Joseph (i 19
juin 1917, aux Etats-Unis).
Bien des fois, les dveques de notre diocese reviendront :
Mgr Laurent Schrijnen (1914-1932). ordonnera soixante-trois
pretrcs, son successeur, Mgr Guillaume Lemntens (1932) a
deja depasse les cent cinquante-cinq. D'autres fois c'etaient de~
eveques missionnaires, parmi eux six Lazaristes : Mgr Charles
Lasne (1910), Mgr Francois Geurts (1914 et 1926), Mgr FranCois Schraven (1925), Mgr Andrd Lefebvre, ancien Bleve de
Wernhout (1930), Mgr Eugene Lebouille (1931 et 1947), Mgr
Frangois Beckmann (1949).
Trois cent soixante-dix-huit pretres en cinquante ans, cela
donne une moyenne de sept par an. Ce n'est pas encore beaucoup.
Cependant, vu les circonstances, le resultat est satisfaisant. Pendant le demi-sikcle ecould nous pourrions distinguer quatre petites periodes.
La pdriode du debut (1903-1914), donne un rdsultat de quatre par an. En ce temps, Panningen dtait une division de la
Maison-MWre (elle le restera jusqu'en 1921). Les Btudiants de
Wernhout, qui avaient achevd leurs 6tudes secondaires, entraient
pour la plus grande partie au Seminaire interne de Paris :
quelques-uns seulement, ceux qui devaient rester en Hollande
pour etre liberes du service militaire, ou qui avaient a soigner
leur santd, prenaient le chemin de Panningen. ,
Pendant une seconde periode (1914-1926), la moyenne augmente jusqu'A sept par an. C'est qu'en 1914, la guerre venait
d'eclater. Tous les etudiants hollandais de Paris durent rejoindre leur pays et tous les candidats de Wernhout se rassembl6-
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rent a Panningeu. Au mois de septembre 1914, le nombre des
habitants se vit tout & coup doubld : un accroisseinent de plus
dt trente personnes. C'est alors que l'agrandissement du batirent principal fait en 1907 rendit d'excellents services : ii periit d'hiberger tout ce monde, et la vie regulikre put se poursuivre sans aucun inconv6nient.
UnL troisibme p6riode (1926-1934), denote un recul : de
nouveau une moyenne de quatre par an. C'etait le contre-coup
de la crise que Wernhout dut subir & la tin de la premiere guerre
.mondiale. Jusque-lI
l'ecole apostolique et beaucoup d'el6ves
moins favorisds des biens de la fortune, jouissaient des grandes
largesses de bienfaiteurs frangais. Miais par suite des 6v6ne.ments, ia Maison-MWre etait elle-meme daus le besoin. Deja elle
avait demandd u qu'A Wernhout on reduisit les d6penses autant
que pussible, et qu'on diminuat au besoin le uounbre des dleves. ,
La guerre finie, I'atmosphere politique 6tait plus sereine et I'avenir pour les ceuvres en France plus favorable. II semblait mieux
d'ouvrir des Ecoles.apostoliques en France mname et d'y consacrer les ressources disponibles. Wernhout avait dtd une dcole
apostolique en exil. Elie rentrerait alors dans la patrie... Qui
s'6tonnerait que cette decision fit tres penible pour les confreres
de Hollande ! Its y voyaient s'6crouler l'avenir des oeuvres de
la petite Compagnie dans leur pays. Par suite de la rumeur qui
s'itait repandue. plusieurs elives, pendant les grandes vacances.
avaient dedj demandd leur admission dans un autre sdminaire.
Depuis le mois de mai, M. Dillies 6tait appel6 en France, et
n'tlait pas encore de retour. On ecrivait, on tdelgraphiait, on
propsa des arrangements. Pas de r6porse. La poste 6tait d'une
lentlur d6sesperante, car e'etait encore avant I armistice du 1
novemibre. Rappelons ici avec une profonde gratitude, les instancrs de MM. Emile Hurier, Auguste Halinger et Hubert Meuffels joints aux efforts des 4conomes de Panningen et de Wernhout. M1M. Henri Romans et Jean Reynen. On proposait de chercher des bienfaiteurs, de faire une propagande discrete (c'est le
mot de M. Dillies), et d'autres moyens, afin de pouvoir maintrnir es oeuvres qui avaient dejh poussd de si profondes racines.
Dieu merci, le 28 aotlt A la Saint-Augustin, fete de M. Halinger.
tandis que le facteur venait juste de sortir de la maison. emportant les lettres, qui officiellement notifiaient aux l46ves la
lermeture de la maison, arrivait la lettre tant attendue et lib6ratrice du Tres Honord Pere Verdier, vicaire gdneral : a Si vus
troucez les moyens de maintenir en vie votre dcole apostolique,
i n'y a pas de difficultd de notre part. , Vite on put encore
ratfraper le facteur. Au mois de septembre, les classes reprenai nt avec quarante elIves seulement. Peu importe. La maison
etait sauv4e. G'est vers i927 que ces classes tres peu nombreuse-. d'alors achevaient leurs 6tudes du Grand Sdminaire. La baisse
durera jusqu'k 1934, oi Panningen commence a voir les r6sultats de la nouvelle prospdritd de Wernhoul. De 1935 & 1950, on
c(rnpte une moyenne de dix pr6tres par an. Aujourd'hui une
iiouvelle baisse se prdvoit, Ja mentalith d'apres-guerre ayant
ebranld certaines vocations. Mais, malgre tout, Dieu merci
\Wernhout peut d6buter, chaque annee, avec un total d'enviroL
cc<it quarante 616ves.
La journde d'ordination est aussi un point de ddpart. Quand
Notre-Seigneur eut achevd la formation de ses apotres, ii en fit
ses missionnaires. II les envoya a in mundum universum ,, dans
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le
umnde entier : a Alle: et enseignez toutes les nations. , Ce
ilot dordre du Maitre retentit & Panningen, presque littizaleIient jusqu'en i921. et egalement par apres, mais sur un terrain davantage reduit. Jusqu'a 1921, la Maison-M~re donna aux
jeunes pretres leur placement et les dispersa sur les nombreux
pays dont elle avait la charge. Apres 1921 (quand en la flte de
Saint-Joseph la liullande furl rigee en province independante,,
les jeunes missionnaires partirent principalement pour les regions a elle d6signees. Environ 70 % quitterent ainsi et famille
et patrie. Les autres se devouaient dans nos seminaires, et depuis 1916, dans quelques 6glises auxiliaires parmi les districts
miniers du Limbourg. Recemment une equipe fut reservee poui
i'euvre de la Neuvaine de la M1daille miraculeuse, qui est en
bionne voie dans une quarantaine de paroisses.
A. - Voici d'ahord la statistique jusqu'en 1921 :
En Asie : Chine, 25 missionnaires ; Palestine, 2 ; Syrie, I
Turquie, 1.
En Afrique : Abyssinie, 1 ; Madagascar, 1 (M. Joseph Briant%
En Amdrique du Sud : Argentine, I ; Bolivie, 7 ; Brdsil, 7 .
Chili. 2 ; Colombie, 4 ; Equateur. 2.
En Amerique centrale, 2.
En Amdrique du Nord, 1.
Partirent en Belgique, 1 ; en Allemagne, 1 : en Italie, I ,
au Portugal, 1 ; en l'ile de Madere, 1.
B. - Voici les chiffres depuis 1921 :
En Asie : Chine du Nord, 35 ; Java. 56.
En Amdrique du Sud : Bolivie (rattachie a notre province de
1923 a 1927), 4 ; au Bresil, 64 ; au Chili, 2.
En Amerique centrale : Panama, 2 (auxquels se sont joint3 expulsds de Chine).
En Amerique du Nord, 2 (avec 5 expulses de Chine).
A Madere, I ; au Danemark, 3 ; en Turquie, I ; aum6niers
de la Marine en Corde, 2.
De dix confreres francais qui firent partiellement leurs itudes a Panningen. I partit pour la Chine, I en Syrie, I en Alg6rie, 2 pour Madagascar, i en Grace.
De 8 confreres allemands, 5 partirent pour I'Amerique centrale.
De 2 belges, I un pour le Brisil, I pour le Congo.
La maison eut I'honneur de voir quatre de ses anciens alexes a 1'4piscopat : Mgr Eugene Lebouille, en 1928, coadjuteur de
.\Mg Geurts, auquel il suceda en 1940. - Mgr Francois Beckmann, en 1940, coadjuteur avec future succession de l'archev&que de Panama. et depuis 1945 son successeur. - Mgr Michel
Verhoeks, de 1942 a 1952, premier vicaire apostolique de Surabaia (Q 8 mai 1952). - Enfin, Mgr Jean Klooster, second vicaire
apostolique de Surabaia (1953).
Sans dignit6 tpiscopale, Mgr Theophile de Backere fut prdfet apostolique de Surabaia (1928-1936). II y ruina sa santO et
dut rentrer en Hollande (t 4 juillet 1945).
Depuis le ddpart de Mgr Lebouille, le diocese de Yungpingfu
fut gouverne par Mgr Jean Herrijgers, en qualitd d'administrateur apostolique. 'Ilfut expuls6 au mois de ddcembre 1953).
Nos chers freires coadjuteurs sont peu nombreux. Cependant, depuis bient6t vingt-cinq ans, deux d'entre eux travaillent
au Br6sil et rendent aux confrires des services tres apprci6s :
frbres Pierre Broeren et Theodore Neessen.
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LA BsNtlDCTION DES tPRBUVES

Le diwanche 18 juillet 1920, Mgr Laurent Schrijnen, evdque de Iluremonde, apres avoir promu au sacerdoce les trois
candidats de cette annde, fit comme de coutume une petite allocution A la fin du diner : 4 Je souhaite que vous soyes de bons
pritres, et que pour cela prdcisdment il vous soit donna de beaucoup souffrir : la vie la plus belle, c'est la vie qui abonde en sacrifices. ,
Un rapide coup d'ceil sur les cinquante ans passes fait voir
qu'au Semin'ire Saint-Joseph et a ses missionnaires les sacrifices n'ont pas manqu6 : ils ont fait murir les fruits.
Fait remarquable : jusqu'a 1920, sept freres clercs moururent sans avoir pu arriver au sacerdoce. Un frere coadjuteur
igalement mourut jeune. Depuis, c'est-i-dire les trente derni&res annees, il n'y eut plus de ces cas. Hygiene et prophylaxie
oat obtenu ici, semble-t-il de tr6s appr6ciables r6sultats.
Quant a ceux qui atteignirent l'iddal de leur vie, nous comptons parmi eux 53 morts : a savoir, 10 entre 25 et 30 ans, 10 entre 30 et 40 ans, 16 entre 40 et 50 (ainsi que 2 freres coadjuteurs), 7 entre 50 et 60 ans, 10 entre-60 et 70 ans (et 3 freres
coadjuteurs).
La plupart sont de la levee des 25 premieres ann6es (48 sur
137). Sur le total des missionnaires les morts ne sont qu'un septiWme : 53 sur 338.
II y en eut qui furent victimes d'un accident Tel M. Guillaume Janssen, natif de Panningen, qui se noya le 2 f6vrier
1918, en Bolivie ; allant dire la messe en une hacienda (une
ferme), ii voulut traverser a cheval un torrent dont il ne soupponnait pas la violence. II fut emport6, a I'age de 33 ans, apres
un professorat de deux ans et demi, au S6minaire de Sucre. Ldon
Lerouge, a Madagascar, Ag6 de 41 ans, sortit en motocyclette par
un temps brumeux. Un troupeau de bceufs vint A I'improviste lui
barrer le passage. 11 fit une chute qui ]ui cotta la vie (28 fevrier
1931. Jacques Bruno, missionnaire de Surabaia et aumSnier en
chef de la Marine pendant la derniere guerre mondiale, perit
dans un accident d'auto. II etait en route pour installer un jeune
aum6nier militaire a Makassar, en I'ile de Celebes. En 1942, il
avait au dernier moment 6chapp6 aux Japonais : le croiseur qui
le portait en Australie fut mitraill6 par leurs avions. I1 exerna
un bel apostolat & Colombo parmi les soldats de diverses nations.
qui respectaient en lui le pretre et aimaient sa bonne franchise
et son cceur ardent (f 24 juin 1946). - Corneille Breuker avait
cinquante-six ans, et presque trente ans de Chine (sane Wtre jamai retournd dans sa patrie), quand une culbute du camion le
tua (f 7 octobre 1948). II avait connu la captivit6 des rouges et
leurs mauvais traitements. 11 fut regrettd par tout le vicariat
de Kian.
D'autres furent emportes par une maladie contagieuse.
Francois van Meerendonk, en Chine, baptisa une jeune fille
mourante atteinte de'la variole. II s'y. tait rendu sans hdsiter.
L'enfant mourut rdg6ndrde, mais le missionnaire revint malade,
dBvor& bient6t par 40 degrds de fibvre, et crucifid par de violentes duuleurs. II mourut le 3 juillet 1913, a 39 ans, trois anndes
en Chine. Vocation tardive. Cinq mois plus tard, Maurice Philippe, de la mdme ordination, fut emporte par le typhus A Lisbonne. - Emile Roussez, du vicariat de Chengtingfu, comme
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Franrois \anIleereudonk, lui succeda dans la niort, \vilriie de
la typhoide. A 31 ans, quatre de Chine, 1914. -- En 19'0. toujours dans Ie Inmee vicarial, tomba Antoine Mommers : la typhoide l'abattit en quelques heures : 29 ans, deux de Chine.
Deux ans plus tard, Jean Nass, de Chengtingfu, rentrait en Hollande, espCrant pouvoir y retablir sa sante. II mourut t Shanghai le 15 juillet 1922. Peu auparavant, apprenant qu'un confrere se inourait dans une chambre voisine, il rainassa scs forces upuisies pour lui assurer une dernibre absolution et un
inot de rcuonfort. Le 15 juillet. dejk priv4 de la parole, il lexa
une derniere fois sa main et traqa lentement un signe de croix.
comme adieu a sa bonne mere qui, au loin, I'attendait. - Pierre
Homiie (27 ans) 6tait depui' une annie seulement A Yunigpiinfu
duand il succomba de la dysenterie (f 1" aoit 1927). - Laurent
Vonk fut. apres six ans de Chine, victime de la typhoide (4 17
aoit 1930). II avait 33 ans. Nicolas Dames, perit au calmp
d'internenient de Weihsien. le 12 ao0t 1943. Personne ne s'v attendait. lui-mnime moins que personne. Un cancer depuis iongtemps avait insensiblement mind sa constitution qui senmblait si
robuste. II avait 32 ans, six de Chine.
L'Anerique centrale et celle du Sud eurent aussi leur part.
Henri Vester, le benjamin des trois Vester, s'embarqua plein
d'espoir le 27 novembre 1917. pour se rendre, via New-York, au
Panama. Pendant la deuxiiOee tape, il ful saisi par la malaria. II mourut sur le bateau, deux jours avant d'aborder et la
iner devint sa tombe (14 avril 1918). Mort mystdrieuseiment.
a-t-on dit : il portait sur lui de grandes valeurs d'argent. Deux
mois auparavant, son frire Gerard, confrere, 6tait mort A Susteren, oil il 6tait en convalescence apres six annies de Chine. -Jean Aben partait pour le Br6sil, le 10 janvier 1923, en compagnie de Louis Gussenhoven, qui y travaille encore. C'etaient les
premices d'une maison de la province de Hollande. DI le 251fvrier un cAbiogramme annonCait sa mort. La fiUvre jaune I'axaif.
emportW a 30 ans. - Corneille Beekmans avait 29 ans quand il
fut emporti par le typhus, A Belem, le 28 juillet 1941. - Jeru6me
Litjens mourut A 31 ans (1924), retourn6 de Bolivie, et Jean
Stevens succomba A 37 ans, au Pdrou.
La mission de Surabaia dut faire-le sacrifice de son proprefet, Corneille van Hal, le 31 juillet 1936 (malaria), et du jeuri
Andr6 \Weda, Ag- de 30 ans (f 5 janvier 1937, typhus). Son premier prefet apostolique, Mgr Thdophile de Backere. s'dpuisa au
labeur. et dut rentrer en Hollande. fin 1936 (t 4 juillet 1945). et
son premier vicaire apostolique, 1Mgr Verhoeks, tomba i 59 ans.
suffoqu6 par de fr6quentes attaques d'asthme (t 8 mai 1952).
II y en aurait d'autres encore a nommer. Guillaume van
Rutten, mort a Beyrouth en 1932 ; Corneille de Wit, A Alitiena
en Abyssinie, apres vingt ans de labeur, en ce pays au climat
6enible. et qui tout au plus toldrait les catholiques. Nicolas
Sombroek. le 22 juin 1937, et Jean Vonken (le second des trois
Vonken), le 25 novembre de la meme annie. tous les deux di,-;des A l'Equateur.
Dieu demanda meme des sacrifices sanglants, ou pour mieux
dire : Dieu b6nit par le sang. Parmi les victimes de Chengtingfu, compagnons de Mgr Schraven, il y avait un jeune pretre
de 29 ans, qui avait fait a Panningen toute son ascension au
sacerdoce : G6rard Wouters. Depuis quelques mois en Chine
il avait dcrit le 17 fdvrier 1936 : , Je suis trds content. II ,ie
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sem•ble bien que ma vic icine sera pas us e vi facile, ma.'s
41
n
tout cas (lle sera belle. 'C'dtail comme une tcho a la parle de
Ie\Zqtue de Ruremonde en 1920. Une autre victiime 6tait !efr(re
Antoine Geerts. Aga de 62 aus. Aprbs de longues aniaes eii
Chine a Yungpingfu), itdeait rentre pour un stage en HoIlande
A Painnmgen. mais 11 avait sollicith et obtenu un nouveau depart pour la Chine, qui lui tendait la couronne du martyr. Dernierement. le 1" septembre 1950. dans la Chine du Sud. Joseph
Theunissen. ordonn6 & Panningen. en 1915, fut emmcnd de nuit
par les soldats rouges, et fusill dans une riziere. Le motif de
sa mort. dit-on, fut identique A celui des victimes de Chengtingfu : il avait proteg6 I'honneur des personnes du sexe.
En 1912, le 27 fdvrier, Girard van Ravesteijn, aum6nier de
la marinie. disparut avec le croiseur Java, qui fut torpill par
les Japonais. Un des survivants rapporta plus tard : " Oh ! certes, je l'ai connu ; il etait sur le pont, it souteuait le courage, et
priwit tandis que la mitraille sifflait autour de nous. ,
Et enfin, partageant le sort de tant d'autres, beaucoup de
nos anciens out subi les camps d'interuenment et la prison. Deux
confr•res, en Chine. MM. Jacques Huijsmans et Henri Hermans
sint encore aujourd'hui incarc6res.
Elle est belle, la gerbe de sacrifices, jointe aux sacrifices et
douleurs des parents, h ceux des confreres qui out port6 la chaleur et le poids de la journee. pendant vingt, trente annies et
davantage. Beaucoup de parents y trouvent une source de grande
fitrtdsurnaturelle : u Malgrd 1'6preuve et la douleur nous som'nmefiers de posseder un tel missionnaire dans notre faraille. ,
L'exeniple enflamma I'ardeur missionnaire. Lorsque M. Aben
fut fiitportd quelques jours seulement apris son arrivee au Bresil. !'archevque de Fortaleza, Mgr Gomez Manuel, grand ami
des confreres, interrogea M. Gussenhoven : a Du moins, cela ne
ditminuera pas I'enthousiasme de venir travailler chez nous ? Au *ontraire. Monseigneur, le mercenaire fuit, mais le bon pasteur donne sa vie pour les brebis. , - M. Romans, visiteur
d'aiors, put dire avec un contentement sensible : , Quand la
douloureuse nouvelle de la mort de M. Aben fut connue, aussit plusieurs
La
se sont offerts pour aller prendre sa place. ,
La btnediction des 6preuves ! La sainte Eglise, elle aussi.
colitinue toujours de binir en tracant le signe de la croix. parce
que son Epoux divin sauva le monde par elle.
LEs SUPERIEURS
La maison n'a eu qu'un seul et mnme sup6rieur pendant les
vii;gt-trois premieres annees de son existence. le Droit canoniq.e n'exigeant pas encore un changement pCriodique. Ainsi
M. Hubert Meuffels a form6 et bien trempd toute la serie de
;:isiionnaires de 1903 A 1926. II a vu presque tout le developpienient mat6riel ; il a pos6 les bases solides de nos bonnes relati
',s avec le clerg6 et la population. Nous lui avons consacrd
u;I-e
notice dans les Annales de 1951 (tome 116. pp. 85-90).
11. Guillaume Bervoets fut son successeur (1926-1932). II
uii echut de faire cl6ibrer les a noces d'argent , (1928), et d'acqucrir un terrain adjacent a notre propriete, ce qui dilatait un
pjin notre encerclement (1930).
En 1932, M. Joseph Lansu. actuellement visiteur, qui, en
1!43. avail succMd6 a M. Bervoets comme directeur du Semi-
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naire interne. prit sa place conime superieur (1932-1940 11 lit
prolonger l'aile droite de la maison, en 1934.
M. Pierre van Kuijck (1940-1946) connut et endura l-s ennuis et les angoisses du temps de guerre et M. Leon Tiniinermans (1946-1952) restaura les d6gLts des olus et de I'occupation
militaire et remit la maison dans sa marche rdguliere.
Enfin, sous le supdriorat de M. Emile Sarneel (1952), n us
venous de c1ldbrer les noces d'or.
Nous nous bornons a ces tres sobres d6tails. La vie des
supdrieurs de Sdminaire, en gdndral, a peu de saillant. Ils s'acquittent de ia t&che qui leur est confide, et qui glisse monotone
dans l'ornizre tracee par les lois de I'Eglise et de nos Directoires. Cette vie n'en est pas moins mdritoire. Leur conduite. leur
tact et leurs conseils, soutenus par la grAce de Dieu, maintiennent la maison dans son vdritable esprit, qui est pour nous.
'esprit de saint Vincent, et qui est f6cond en bonnes ocuvres.
Les fruits du Seminaire sont les fruits de leur vigilance.
LES FETES JUBILAIRES

Les fetes du Cinquantenaire en 1953 ont et6 belles parce
que bien prepardes : de la part de la maison elle-mime et de
.a part de la population si sympathique de toute la commune
de Helden et de la paroisse de Panningen en particulier.
DIs le d6but de i'annde, ii s'dtait constitud un comite d'lonileur compose du clergd (MM. le doyen de Helden, trois cur6s des
trois autres paroisses, deux recteurs de chapelles auxiliaires ct
deux vicaires), des autorit6s civiles (MM. le Maire avec son conseil municipal, puis le notaire, deux mddecins, le vdtdrinaire et
le dentisteL. La commune est entibrement catholique (comnie
d'aiileurs tout le Limbourg, sauf par-ci par-lk quelques employds d'Etat). Elle compte huit mille habitants et M. le Maire
tout recemment faisait remarquer qu'un tiers n'a pas encore
atteint I'Age de seize ans. Cela pronmet pour I'avenir ! A notre
arrivee en i903, il y avait deux paroisses seulement avec une
chapelle de secours. Actuellement, il y a quatre paroisses (Helden, I'Ecclesia mater a 1.500 ames ; Panningen, la fille ainde, en
a ddjh 2.500), et deux petites 6glises auxiliaires. La population
reste en majeure partie agricole et ouvriere. Les explorations
du sous-sol, qui ces derniers mois trUs frdquemment ont fait
trembler notre maison, rdv'lent une grande richesse de charbon : le deuxi6me demi-siecle que nous inaugurons pourrait biie
changer du tout au tout le paysage d'alentour.
A c6td du comitd d'honneur. se constituait le comitd du jubil6 : directeurs, directrices, prdsidents, prdsidentes de toutes
sortes de clubs et de socidt6s, personnel enseignant des coles:
etc.... en tout quarante-quatre membres. Enfin, le Comild exdcutif de dix membres.
On voulait une fete de famille vraiment g6ndrale, et tout
le monde contribuerait au cadeau, a savoir : une toiture neuve
pour la partie centrale du Sdminaire ; l'ancienne, en temps de
pluie, 6tait A ranger parmi les c tecta jugiter stillantia , (les
toits qui gouttent toujours).
Dans la maison. on travaillait de concert Quelques frdres
etudiants, pendant leurs recrdations, firent une belle maquette
de nos bdtiments, en carton solide, fort bien rdussie.. Mise sur
une voiture legere et tirde par un poney ardent, elle fit son
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apparition dans les rues, plusieurs dimanches de suite. et son
conducteur vendait des tuiles... en papier, a un demni-lorin la
piece, qui constituaient en meine temps un lot de la loterie jubilire. Tout autour de la voiturette, on lisait le mot d'ordre,
qu'on pourrait traduire :
Quelques tuiles, un pen de bois,
Tirent nos PNres d'embarras !
Puis on prdparait chez nous une piece de theitre. D'autres
fouillaient le pass6 et composaient une ( revue anecdotique a
des choses et situations du passe.
Entin le jour approchait. C'6tait d'abord les examens de fin
d'aiune, la retraite et I'ordination sacerdotale en la fete de SaintVincent, par Mgr Lemmens de Ruremonde. Le mardi suivant, au
soir. ce serait a le moment ),.
L'homnme propose, Dieu dispose ; auparavant. nous aurions
a rendre les supremes honneurs a M. Willem Boonen, qui venait de mourir, Ag6 de quarante-trois ans seulemient. Pour lui
c'*tait une delivrance, mais comme il aurait de tout coeur participde nos fetes ! Souffrant depuis plusieurs annees d'une tension arterielle trop dlevie, et finalenient rnmme privd du fonetionneinent des reins, ii s'6teignit le 16 juillet au soir. A i'hopital de VenIo. II avait fait, le mois precedent, le pelerinage de
Lourdes (9 juin) ; il rentra tres fatigud, mais console ; ii avait
vu. disait-il, de plus dprouvds que lui. AdministrA deux jours
apres son retour (20 juin), ii fit gendreusement le sacrifice de
sa vie. Une lettre d'adieu a ses parents, expression de sa derniire volontd, d6bute par ces mots : a Ne pleurez pas comme
ceux qui n'ont pas d'espdrance. Rdjouissez-vous plutbt de mon
depart de cette vaUle de larmes el de mon ascension vers une
vie meilleure. , Le 20 juillet eurent lieu ses obseques dans
notre chapelle. M. le Visiteur, assist6 de deux confreres de mAme
vocation, MM. Raphael Gijsel et Gdrard van Rijsbergen, chanta
la Mlesse de Requiem, suivie de l'absoute et de la ddposition dans
notre caveau. Bon nombre de confreres avaient avaned d'un jour
leur arrivde pour notre fAte afm de participer a ce debut tres
si-nificatif : le jubild unique et seul durable ne nous attend
que dans la mission du eiel !
Mardi soir a 6 heures : reunion d'ouverture. Parmi nos hdtes. nous remarquons M. Jean Meyer. visiteur de notre province
voisine d'Allemagne. M. Notre Tres Honord Pore n'avait pu venir, ni M. Thdodore Kieffer. ni M. Joseph Pumir, ces deux premiers directeurs du seminaire interne de Panningen, qui sont
el'core en vie. M. Menu, visiteur de la province voisine de Belgique. se fit regretter dgalement Le jubild simultand de la maison de Lidge exigeait sa prdefrence. Ces absences furent compensdes par la lettre delicate de Notre Trbs Honord PBre, fdlicitant Panningen de tant de bons missionnaires. donnis a la
Congr6gation et a la Sainte Eglise : « qu'elle continue dans le
hon chemin oit depuis longtemps eUe s'est engagde. ,
Une seconde lettre, arrivde elle aussi juste A temps, fit sur
tous une impression tres profonde. Elle dtait de M. Kieffer, Ie
seul survivant du corps dirigeant de 1903. Ce qu'il ne pouvait
donner de vive voix, il le donnait par crit : son souvenir pa-

ternel, son attachement, son coeur, sa priere.
Il y eut des reprdsentants de nos missions de Chine, de Java,
duiBr6sil. 11 v eut les superieurs de nos diverses maisons. II y
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cut au Iloins trois ninfirieurs , de la premiere heure : MlM.
Louis Schmid et Theophile Smet (tous deux viterans de !Chine.
le dernier egalem.ent de Java), et frrre Charles van den lhouvel,
qui, tout heureux, Ptait venu de Houraing-Lessines. II y a\ait
et les confreres natifs de la commune de Helden, et d'anciens
professeurs. etc... La parole de M. le Supdrieur et de M ol Visitcur nous fit vibrer a l'unisson dans un grand sentiment do joie
et de reconnaissance.
.Mercredi 25 juillet : le triduum comnnence. Chaque jiur
d.hute par une grand'messe solennelle.
Premier jour, k 10 heures. Messe d'action de graces, clibrhe par M. Louis Schmid, avec assistance pontificale au trnne
de Mgr Eugene Lebouille, notre doven daige et de vocation. arriv\ re matin. La Schola de N.C.F. Etudiants execute la Imes.-e a
trois voix tgales , Sponsa Christi , de H. Andriessen. Le lIergo,
de notre doyenni
assiste presque au complet
A midi : au diner, les , petits mots
sse suivent a peu
d'intervalles : reconnaissance, souvenirs, anecdotes. M. le Doyen
de Helden. qui porte encore vaillamment ses quatre-vingts ans.
remercie d'une \oiT forte et sonore, et temoigne de la sympathie du clergd et des ouailles : .,Nos fiddles, dit-il, nous 'obeissent, mais de temps en temps its cominencent par revyimber un
peu. Quand nous demandons quelque chose pour nos I~res : rien
quc de I'enthousiasme ! ,
A 5 h. 30, salut solennel. Dans la soiree, seance : piece de
theAtre joude par nos freres seminaristes. Les rdles 6taient bien
interpretds, costumes et decors heureusement adapt6s el confectionn6s par des mains artistes de la maison.
De toute cette journIe, on a dit : c'6tait vraiment bien,
beau. digne et artistique.
Jeudi 26, deuxiome jour : messe de Requiem, en chant grPgorien, ceiBbree par AM.le Visiteur, pour les defunts... et cela
dans l'encadrement des fleurs du jubi!6. Au diner, frbre Charles
van de Heuvel, qui fut notre premier cuisinier, de 1903 A 1914,
dit son mot tr s eloquent, parce que tout simple et tr6s senti.
Aussi fut-il chaudement applaudi. La soiree fut remplie par la
revue : Sous notre ancien toit La note dominante exhalait la
reconnaissance pour s'6lever dans la finale au don de soi pour
l'ideal missionnaire. Les d6cors vari6s rvi6laient de beaux talents dans le dessin et ie coloris.
27 juillet, troisieme jour. Messe solennelle c6ldbree par
M. Meyer. visiteur d'Allemagne. Intention : que nous sovown
toujours animes de l'esprit de saint Vincent.
Dans la matinee, nous arrive Mgr Alphonse Fresnel, le nouveau Vicaire apostolique de Fort-Dauphin, accompagn6 de M.
Charles Gielen. de Louvain. Pour plusieurs anciens eest le r, voir apres trente ans ; la guerre de 1914 nous avait s6pards au
depart de Wernhout. Mais la m6moire de Monseigneur est encore jeune et fralche. Il nous reconnait aussit6t, meme avec notre prenom hollandais. Monseigneur vient specialement saluer le
jeune confrere, M. Michel de Klerk, qu'il a obtenu pour son
vicariat. Et tandis qu'on est encore 1i A causer en groupe, voici
une autre auto qui nous amene Mgr Chen Job, 6v6que de Chengtingfu, successeur de Mgr Schraven. II est agr6ablement surpris
de rencontrer deux amrs de Chine, MM. Janssen Chritien et Antoine Ophey, et tout de suite la conversation s'engage en chinois
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Mgr Fresnel doit nous quitter deja dans I'aprs-tiidii. II
part en conmpagnie de M. de Klerk pour revoir Wernhout, et fait
en cours de route une petite visite aux parents de notre jeune
confrere.
Samedi 28. - Dans 1'apres-midi, nous n'avons qu'a nous
laisser faire : le comit6 exkcutif de la commune vient orner la
maison et le jardin : drapeaux, fontaine artificielle, guirlandes
de fleurs et de lampes Blectriques aux diverses couleurs, grands
plares qui pendant quelques jours baigneront la maison dans
une profusion de lumiere. Quand la nuit est tombee, I'ensemble
devient f'erique. Une deception : cette mrnme nuit, it pleut. Un
vent assez fort se leve. Le lendemain, I'ornementation en a souffert. .'importe. C'est vite remis. Le temps est bien un peu incertain, ilais. confiants, nous allons de l'avant. Le programme
sera executg
: grand'messe pontificale dans l'allte principale du
pare. A la paroisse, it n'y aura pas de grand'messe. Tout le
monde, aujourd'hui, vient chez les Peres. Hier on a apport6 en
eamion quantite de chaises (de diverses salles de divertissement
du village : tout se fait gratuitement) A 9 heures et demie,
toutes les places sont occupees. Sur deux rangs. en surplis,
nous nous rendons processionnellement a I'autel improvise.
Mgr Chen. avec mitre et crosse, et les ministres sacres, dclturent la procession. Un beau soleil perce les nuages.
G'est la messe de Sainte-Anne (neuvieme dimanche apres
la Pentec6te). toute en chant grigorien bien execute. Nos paroissiens savent I'apprecier. Apres l'evangile, sermon de M. Ter
Veer, qui rend graces i Dieu et au hon peuple de cette comSmune dont Dieu a bien voulu se servir pour former 1'arrieregarde de F'ouvre de nos missionnaires. En tout temps, mais surtout aux hqures difficiles, ii nous a toujours soutenus et aides
par le secours de ses aumrnes vraiment genereuses et de sa
constante sympathie. Le spectacle extrabrdinaire de cette solennilt pontificale a grandement satisfait nos bienfaiteurs.
La grand'messe finie : reception en plein air, prdsentation
officielie du cadeau de fete par le prisident du Comite executif, MI. Hermans, frere d'un de nos missionnaires du Bresil ;
discours de M. le Maire, qui, au nom du Conseil municipal,
ajoute pour la toiture quelques tres bonnes tuiles ! Mot de remerciement de M. le Supdrieur, au nom de la maison, de M. le
Visiteur au nom de la province, et de tdus ceux qui, de loin
s'unissent A nous.
S1. le Maire, quelques membres du Conseil municipal, M. le
Secretaire et notre mddecin, prennent le diner avec nous.
A 5 h. 30, salut solennel ofi assistent les membres des divers -omitcs.

A 6 h. 45, tout un rassemblement devant le seminaire. II y

a li quatre corps de musique et une foule immense. Ces corps
de musique ont fusionnd pour la circonstance ; i.s jouent avec
un parfait ensemble, magnifique symbole de l'unanirnitd des sentiments A notre egard. M. le Notaire Haffmans, se fait l'interp.r6te des sentiments de tous, et remarquant la presence de
Mgr I,:en. ii termine par quelques mots en franqais pour temoigner au prdlat de son respect et lui souhaiter la bienvenue.
La-dessus toute cette foule rentre au pare. Le soir tombe,
les lampes s'allument et I'ambiance feerique s'accentue au fur
et h mesure que l'obscuritO augmente. Le temps qui, le matin.
etait incertain, se met de plus en plus de la partie : plus de
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vent, une temperature agrdable. Sur la grande estrade, qui le
matin avait servi & la messe pontificale, montent tour tour trois
une a harmonie n et a Bel canto n, chceur inixte ina fanfares ,.
terparoissial, qui, aprbs une anu6e d'existence vient d6jh de remporter un premier prix au concours. Et chacun donne ses meilIWurs numeros, concert artistique qui, plusieurs heures de suite
ious tint sous son charme. C'etait vraiment le a cor unuin et
anima una ,. Mgr Chein disait que c'etait I'image du paradis
terrestre. Il dtait tard quand Monseigneur termina cette belle
journde, par sa b6nediction pontificale.
LE POINT FINAL

Les lundi, mardi et mercredi, 3, 4 et 5 aoft, de tres bon, e
heure. plusieurs groupes d'ouvriers de la commune, sacrifiant
une, ou m4me deux ou trois journees de leurs vacances ufficielles, et gaiement assist6s de nos freres etudiants et seminaristes enleverent I'ancien toit et le remplacerent par les tuiles
neuves. On le fit en trois dtapes, pour que chaque soir, on fit A
couvert de la pluie qui parfois menacait. Nos freres 6tudiants
el s6minaristes faisaient sur nos escaliers la chaine iinterrompue : les vieilles tuiles passaient de main en main pour
descendre : le record fut de boixante
la minute. Entre temps
on remplaca les poutres qui, par un service de soixante-quinze
ans, dtaient quasi vermoulues, et les tuiles neuves de remonter
par la meme manouvre peu codteuse et tres pratique. Aux moments voulus avait. lieu une refection fraternelle.
Un a Vivat a a pleins poumons resonne le mercredi soir
en I'honneur des ouvriers. D6sormais le vernis des tuiles neuves dtincelle au soleil et proclame ccdu haut du toit n la grandeur de notre reconnaissance et la grande g6ndrosit6 des bonnes
gens de Helden-Panningen.
Au debut de septembre, trois jours de suite, nos chers freres 6tudiants jouerent : La vie de saint Martin, par Henri
Gheon, dernier signe officiel de notre gratitude envers la population. L'assistance fut nombreuse malgr le temps deja frais.
La piece elle-m&me n'a que peu d'action ; mais ce qui saisit
I'auditoire, ce fut ]a belle pensde, la diction, les costumes. le
d6cor.
Journdes inoubliables de notre jubild d'or, que conserveront
pour toujours les Annales du Seminaire Saint-Joseph.
Panningen, en la fete de saint Joseph, 1954
Corneille VERWOERD, C.M.
LA CONGREGATION DE LA MISSION DE PERIGUEUX
L'histoire particuliere des maisons de la Conigrgation de la
Mission en France reste, en tres grande partze, d derire, d
esquisser tout au moins. (V. V. Valfleurv, t. 105, pp. 375-403 :
t. 106, pp. 219-238 ; Saint-Germain-en'-Laye, t. 105, pp. 119129. etc). Pour plusieurs, la documentation est peu abondante.
Mais pour nombre d'entre elles, les Archives notarialeset autres
renferment, ici et lI,maintes donndes qui n'attendent que des
esprits attentifs et soigneux pour en extraire les dlements d'histoire qui y sommeillent. Y suffisent (mais c'est ur. ideal), un
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patient labeur sagement poursuivi, un soin ciyilant partuurt atcessaire (l'acribie disent les gens du mitier), bref une milhod.
dans les recherches et la mise en teuvre.
Dans la prealable collecte des renseiynements, un esprit
attentif (tel un coUectionneur) les amasse et les classe, au fil
des occasions, I'ail toujours aux aguets. Dresser et assembler
des fiches denmeure un rdgal pour beaucoup, mais n'est qu'un lnbear prealable. Apres cette cueilletle soiyneuse et persvuiraute.
on doit, un jour ou I'autre, savoir profiter de quelques moments
dits de loisir, pour entasser ces javelles et lier la gerbe, si modeste soit-elle.
C'est precis6ment ce que l'on rencontre dans les pages suivantes, qu'a mises sur pied M. Feliz Contassot, aujourd'hui visiteur de Toulouse. Parmi ses autres occupations et au milieu
d'autres etudes, it a poursuici et mene d bien recherches et redaction.
Decant un tel labeur soigneux et persdudrant, les Annales
ont ddja eu l'occasion de se ffliciter du Superieur dte Prigueux.
Ainsi notice Bogaert, tome 106-107, pp. 356-374 ; Saint Vincent
et le Pdrigord, t. 114-115, pp. 161-203, etc...
Outre cette collaboration, les esprits tant soit pea avertis,
ont suivi avec attention les etudes pratiques de cette mdme
plume, longtemps restles sur le metier, et parues recemment
dans les colonnes de 1'Ami du Clerg6 en 1953 : Ies archives paroissiales, pp. 385-397 ; 433-440 ; 449-458 ; 465-470 ; 700-702 ;
en 1954 :Les pouvoirs des diacres, pp. 113-121, etc...
Ces divers travaux (une lemon pour tous) attestent un souci
exemplaire : se livrer a sa besogne professicnnelle et poursuivre quelques etudes d'histoire qui 6largissent t'horizon. Mime
pour quelqu'un d'occupd, une recherche, 6paulee par de la mdthode, arrive a faire avancer la connaissance fructueuse du passd
pour eclairer le present et prdparer i'avenir.
Parmi tant d'autres moddles que prdsentent plusieurs confreres, voici encore un heureux spdcimen, un exemple d imiter.
Fernand COMBALUZIER.
Avant la Revolution, existait en PIrigord, une Commnunaut
dioeesaine de pretres, connue sous le nom de Congrdgation de la
Mission de Perigueux. Cette congregation disparut, au bout d'un
sicle et demi d'existence, dans la tourmente revolutionnaire.
La similitude de son nom avec la congregation fondee par
saint Vincent de Paul, a 6t6 et est encore aujourd'hui pour les
historiens I'occasion de mdprises, dont on trouve trace meme
sur des documents des Archives nationales, attribuant aux Lazaristes ce qui revient en fait aux missionnaires p6rigourdins.
Qu'dtait cette congregation de la Mission ? Quelles attaches
ekt-elle avec saint Vincent de Paul ? Quels furent ses rapports
av:ec les Lazaristes ? Repondre a ces questions sera vraisemblablement Bclairer un point d'histoire religieuse encore fort peu
connu (1).

(1) Nous avons 6crit une 6tude documentaire sur la Congregation
de la Mission de Perigueux, dont un exemplaire a Ott ddpos6 aux Archives de Saint-Lazare, & la Soci6t6 Historique et Archlo!ogique du Pdrigorrl, et aux Archives d6partementales de la Dordogne.
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O)IGINE DE LA MISSION DE PEIRIGUEUX

Quand, \ers 1646. 1'archiprctre de Chanterac, Jean tie la
Cropte. dit Monsieur de Saint-Pierre, concut le dessein d'urganiser une Societl de pretres, en vue de l'evangdlisation du peuple et du retablissement de la discipline ecclesiastique, en P&rlgord, il ne faisait qu'tpouser une idWe ddjh rdpandue, et minrne
realisie, en de nombreux dioceses.
La fondation de la congregation de la Mission de Perigueux,
en elfet s'insere dans un \-aste mouvement de rdforme et d'es•rit missionnaire. d6clench6, au ddbut du xvir sicle, sur tous
Ies points du territoire francais, par un certain nombre d'homiues apostoliques, soucieux de remedier A I'dtat lamentable de
I'Eglise, consequence de la Reforme et des guerres de religion.
Une armne de missionnaires, au zele intr6pide, parcourt
les campagnes et les villes, et se recrute non seulement dans les
anciens ordres religieux, mais encore dans de nouvelles Societes, religieuses ou s6culieres, institutes principalement a cette
fin.

Tandis que les Jesuites evangelisent les Cevennes, le Velay
et le Vivarais. et que les Capucins organisent les missions de
I'Ouest et du DauphinO, la Bretagne est le theatre de l'activite
de Michel Le Nobletz, qui entraine A sa suite de nombreux pr6Ires et religieux, dont le bienheureux Julien Maunoir, et le PIre
Vincent Huby.
En 1611, le Pere de Berulle fonde I'Oratoire ; en 1625. saint
Vincent de Paul institue la Congregation de la Mission, et, en
1643 saint Jean Eudes ktablit la Socidte de Jdsus et de Marie.
A l'ombre de ces grands et nouveaux Instituts, surgissent
ici ou lA d'autres communaut6s de pretres seculiers. Saint Vincent 6crivait, le 1" juin 1657, A l'un de ses pretres : a Nous sommes dans un temps of les eccldsiastiques se lient pour former
de nouvelles communautds et s'appliquer d de bonnes teucres. ,
En 1632, Christophe d'Authier de Sisgau avait constitue la
Congregation des Missionnaires du Saint-Sacrement ; en 1636,
le chanoine Jean Fonteneil, ami personnel de saint Vincent. 6tablissait h Bordeaux, celle des Missionnaires du Clergd ; en 1648,
1'eveque de Rodez approuvait la communaut6 des Pretres de la
Visitation Sainte-Marie ; peu apres, en 1657, 6tait suscitee la
cumpagnie des Missionnaires du Forez ; puis. en 1659, !a Mission
de Limoges ; en 1666, A Lyon, les Missionnaires de Saint-Joseph,
on Josephistes ; en 1680, les Missionnaires de Besancon ; un
pen plus tard, A Avignon, les Missionnaires de Sainte-Garde,
tandis qu'h Nantes, debutaient les Missionnaires de Saint-CIdment.
a II fallait, 6crivait justement .Mgr Prunel, que le besoin
de telles congregations fit bien grand, puisque le Saint-Esprit
qui assiste I'Eglise, inspirait aux fondateurs de les instituer
toutes sur le meme modele. ,
Ce que fut l'influence de saint Vincent de Paul dans ce
nouvement missionnaire, on peut le deduire de son.propre aveu.
L'humble saint constatait lui-m6me : , Nos petites fonctionv
ont paru si belles et si utiles qu'elles ont donnd de l'dmulation
a d'autres pour s'appliquer, comme nous et avee plus de grdce
que nous, non seulement au fait des missions, mais encore des
seminaires, qui se multiplient beaucoup en France. >
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Ce disaint, saint Vincent faisait-il allusion, entre autres.
aux foadalions de Bordeaux et de PNrigueux ? En particulier.
a-t-il contribud A I'trection de la nouvelle communautz: de preIres, suscitLe en Perigord par I'archipr6tre de Cthalttrtac, Jean
de la Cropte ?
Les historiens locaux, qui out incideminent parl de la
Mission de tPrigueux, l'ont jusqu'ici soutenu. D'aucuns mininw
out pensd iAune intervention direcle du saint, en raison de lieti
d'amiti&e qui l'auraient uni h I'archipretre de Chanterac. Le
chanoine ioux, president de la Socidte historique du Perigord,
ecrivail : ,,Les deux principaux fondateurs de la Mission etaient
de yrandis amis du saint, et c'est d l'instar des La:zristes que
lean de la Cropte et Pierre de 3Mredieu fondcrent leurs missionnaires. ,
Mallieureusement, rien, pas le moindre document, n'autorise a adineltre le bien-fonde de telles affirmations ; au contraire. de serieux indices conduisent plutOt i ne leur accorder
que fort peu de credit.
En effet, alors que saint Vincent est en correspondance tres
suivie a\ec Jean Fonteneil, fondateur des Missionnaires bordelais. nulle trace ne subsiste, ni dans sa volumineuse correspondance, ni nuile part ailleurs, des relations qu'il aurait eues avec
Jean de la Cropte.
En uutre, le fait mnime que la congregation de IPerigueux
a conserv•, depuis ses origines jusqu'a la fin, sans qu'il lui soit
jamais contest&. le titre de Congregation de la Mission. laisserait
entendre que le saint ignorait. sinon I'existence, qu'il a pu conoaitre, du moins le nom et r'histoire de cette congregation.
Cuunne nous Favons dit jadis, dans notre etude sur Saint
Vincent de Paul et le P6rigord, parue, en 1950, dans les Annales, on sait que vers la fin de sa vie, le saint dtait. devenu tres
ombrageux. relativement au nom de Missionnaires, ou de Prdtres de la Mission, que se donnaient volontiers les nouvelles
eongr,-ations fondtes de son temps. It intervint ineime plusieurs
fois pour s'y opposer.
11 faudrait rappeler ici la longue lettre que, le 5 octobre
1657. i!adressait a un vicaire general de Lyon. et daus laquelle
it exprinait sans ambiguit6 le fond de sa pensee.. Apres avoir
preuves h I'appui, les inconvdnients qui resultaient de
iont.oiL.
la sinilitude de nom des congregations, et apres avoir propose
a son correspondant de donner A la compagnie projete@, par I'archevique de Lyon. un autre qualificatif que celui de Pretres de
la Mi.ssion, le saint concluait : a Que si mondit.seiyneur n'ayrie
pas ctte proposition, tris volontiers nous changerons notre nor
de Missionnaires en un autre, si mondit seigneur l'ordonne ainsi,
el qu, cela se puisse en suite de quarante ans et plus qu'il y a
que c-tte chktire compagnie a commence & travailler, et a etc
triyg' par feu ftgr I'Archevdque de Paris, confirmie par buties
d'l, .;inVIII et du Pape d'aujourd'hui, et par leltres patentes
du rai. cnregistrees au parlement... ,
: la lecture de cette lettre, qui nc verrait ee qu'aurait e6t
la reaction de saint Vincent, s'il avail su, qu'a PNrigueux. existait lue congregation de missionnaires, qui portait le nom propre
de
Compagnie ! Nul doute qu'il en aurait 6crit h son ami
cs
Mgr Je Brandon ou & son successeur, el que les Missionnaires
de !''rigueux se seraient empresses de lui donner satisfaction.
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Nous avons insinue plus hlaut que saint Vincent a pu connaitre au moins 'existence de la Mission de PNrigueux. 11 est
possible, en effet, et mtme vraisemblable, que dans les lettres
qu'il Ichangea avec M. de Bassancourt, frere et vicairet general
de Mgr de Brandon, au sujet du seminaire de Pdrigueux. mention ait ete faite de la Mission de PBrigueux, puisque ce fut le
motif du rappel des Lazaristes. le i" avril 1651. L';6que de
Cahors. Alain de Solminihac, tres au courant des affaires du
diocese de Perigueux, ecrivait a Monsieur Vincent, le 26 avril,
son regret du retrail des missionnaires, et, ajoutait-il : ,< Je
crois vous ovoir mande que (j'avais trouve M. de Bassaicourt)
dans le dessein qu'il est d present de conduire le sdminaire par
des eccldsiastiques particuliers..., mnais je l'en avais disiuadd et
fait rdsoudre d'en donner la conduite auz v6tres. Je me doute
qu'un traitd que M. le Cure de Saint-Sulpice a fait du semintaire,
des seminaristes ct de ceux qui en doivent avoir la conduite, y
ait beaucoup contribud et peut-dtre en est la seule cause. n
Ces ecclesiastiques particuliers, dont parle l'\evque de Cahors. 6taient assurement les Pretres de la Mission, que M. de
Bassancourt, conformeiment au trait6 de M. Olier, son ancien
maitre, destinait B la formation du clergd pbrigourdin. En fait,
ce fut un missionnaire, Poncet Cluniac, qui succida aux Lazaristes immediatement apres leur depart.
Mais, si saint Vincent apprit ainsi, au moins d'une mauiere
vague, I'existence des Missionnaires de Pdrigueux, il parait certain, pour les raisons que nous avons dites, qu'il ignorait alors
le nom donnd a la nouvelle Societk, et que, depuis, il n'en entendit plus jamais parler. Dans de telles conjonctures, peut-on
attribuer an saint une part prepond6rante dans rinstitution de
ces Missionnaires, ne ffit-ce que celle de conseiller ?
Quelle serait alors I'origine de cette congregation ? D'o
serait venue I'idde de sa fondation ?
A d6faut de rapports personnels entre Jean de la Cropte
et saint Vincent, bien d'autres causes pourraient Wtre mises en
a\-ant.
D'abord, 1'existence de toutes ces Socidtds de Missionnaires. dont nous avons parle ; ce qui n'dtait pas un fait ignore du
public. 11 est 6galement loisible de penser, qu'dtant donne les
fr6quents rapports administratifs et judiciaires do P6rigord
avec Bordeaux, Jean de la Cropte, qui eut maintes fois l'occasion de se rendre dans cette ville pour les affaires de sa communautd, a pu entrer en contact avec Jean Fonteneil et sa congregation, ce qui Jui aurait donnd I'idde d'en dtablir une semblable.
De plus, l'ebauche de la Mission de Pdrigueux est de 1646.
Mgr de Brandon, venu en Perigord en 1648, et qui avait connu
personnellement saint Vincent et ses oeuvres, a pu contribuer a
donner h cette dbauche sa forme definitive, en vue du remplacement des Lazaristes, ddcid6 et exigd par son frere. II est & remarquer que 1'v4eque drigea canoniquement la nouvelle Societd,
le 29 avril 1651, un mois h peine aprbs le depart des missionnaires de Monsieur Vincent.
Enfin, peut-4tre meme, arriva-t-il a Pdrigueux ce qui se
passa h Metz, d'ouf Bossuet dcrivait a saint Vincent, le 23 mai
1658 : a II a plu & Notre-Seigneur d'dtablir ici par (le moyen
de vos missionnaires) une compagnie - (traduisons : une confdrence ecclesiastique) - g peu pres sur le module de la vOtre,
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Dieu ayant permis par sa bontd que les reglemnenlt sYn suient
trouves parni les papiers de cet excellent serviteur de Dieu.
M. de Blampignon. ,
Or, vers 1651, ce meme M. de Blampignon 6tait prieur de
Bussiere-Badil, prieurd qu'il r6signa en 1655 en faveur du Lazariste Gilbert Cuissot, superieur du sdminaire de Cahors. II
Olait. lui aussi, en relations avec saint Vincent. Les circonslances n en ont-elles pas fait l'instrument de la Providence pour
suggerer 1'6tablissement a Pdrigueux d'une compagnie de missionnaires ?
Mais, laissons-lA ces vaines hypotheses ! Mieux vaut avouer
son ignorance que de solliciter I'histoire ! Confessons simplement que nous ne savons pas quand et comment I'archipretre
de Chanterac a eu connaissance des ceuvres du saint, au point
de les ihiter.
En lisant les quelques lettres que l'on posscde de Jean de
la Cropte, on sera peut-4tre surpris de retrouver sous sa plume
bien des traits communs de doctrine et mnme d'expressions,
qui sembleraient empruntis h saint Vincent. Ainsi, une de ses
lettres a un fr.re de la Mission porte F'en-tkte habituelle au
saint : a La gr&ce de N.-S. soit avec nous pour jamais ! , et au
dessous de sa signature on lit parfois les abreviations de la formule : ( indigne pretre de la Congrdgation de la Mission ,,
comme en usait Monsieur Vincent. Mais, on sait que ces formutes et ces usages 6taient de pratique courante a 1'dpoque, dans
un certain monde eccldsiastique ; leur emploi par le fondateur
de la Mission de Perigueux ne saurail certes servir de preuve
pour affirmer r'existence de relations amicales entre lui et saint
Vincent.
II. -

CONSTITUTIONS DE LA MISSION DE PERIGUEUX

Les historiens locatx ont 6galement pretendu que les reglements de la Mission de Pdrigueux avaient. dtd rediges par un
des premiers Missionnaires, Pierre de M~redieu, A l'instar de
ceux des Lazaristes. L'un d'eux, Bernaret, soutient mrme que
les rtgles de la Mission " etaient a pen prbs les memes que celles
des Lazaristes, avec tesquels, dit-il, les Missionnaires etaient en
relation depuis saint Vincent de Paul. ,
Voila encore des affirmations vraiment, contestables I
IIsemble peu probable que les Missionnaires de Perigueux
se soicnt inspires des r6gles des Lazaristes, qui ne furent imprimees pour la premiere fois qu'en 1658. Or, Pierre de Mdredieu
est mort en 1654, et ses rapports avec les disciples de saint Vincent demeurent tres probl6matiques. En dehors de leurs trois
mois de prdsence au sdminaire, en 1651 les Lazaristes n'ont
guere fr6quentd le Pdrigord, si ce n'est le diocese de Sarlat,
dont ils dirigerent le s•minaire de 1683 A la Rdvolution.
En outre, comme on le verra bient6t, la Mission de Pdrigueux n'avait constitutivement rien de commun avec celle de
Par.s. Celle-ci est une congr6gation seculibre, mais dont les
mem•eres mettent des:ceux priv6s, dits aujourd'hui privildgies. Or, les Missionnaires de Pdrigueux, nous dit Bernaret,
P n'avaient d'autres vieux que ceux de tous les pretres ,.
Enfin, la congregation de Pdrigueux dependait uniquement
de i'v que du diocese, tandis que celle de Paris est une con-
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grcgation elricale exempte de la juridiction des v\qi.tu.-, et est
,outernee par un superieur g6ndral autonome.
Le reste des r•~les de la Congrdgation de saint Vincent est
empruntl &A
la pratique de la perfection, telle qu'elle l*ait observie en de nombreux ordres religieux, notaiuent dans la
Coumpagnie de Jesus. II n'y a rien d'etonnant i ce quc la congregation de Perigueux ait pu se rencontrer avec celle de Paris
sur plusieurs points.
Sans doute. la tin poursuivie par les deux Instituts est sensiblement identique, mais. bien des communautes, nouve!lement
funddes a cette epoque-li, avaient aussi pris modele sjir SaintLazare.
Nous n'avons jamais pu retrouver, nalgre bien des recherches, le texte mime des Constitutions de la Mission de Perigueux. II est possible. cependant, d'apres les documents cliappds a la destruction, d'en reconstituer les lignes gendrales.
I. - Nature de la congyreyation
Placde sous le patronage de saint Charles Borromde, la Mission de Perigueux 6tait un Institut purement seculier. ddpendant directement de 1'dveque du diocese, qui en 4tait coulme le
superieur general.
Dans un m6moire, redig6 en 1698, l'Intendant de la (;ndralite de Bordeaux, Louis Bazin de Bezons, kcrivait : III y a
plusieurs s~atinaires... Celui de Pgrigueur est tenu par des prdtres sdculiers, qui sont sous un supirieur de la mn:me tmantiere
que ceux de Limoges ; is rivent conmme Messieurs de SaintSulpice et vont en mission dans le diocBse.,,
De m6me, dans un mnmoire adress6, en 1747, au chancelier d'Aguesseau. Mgr de Premeaux declarait que la llMission de
Periyucux 6tait a une congregation de pretres seculiers.... autorisee depuis plus d'un sidcle , et, ajoutait-il, 1 cette congrdyution, unique dans son espece - (ce en quoi il se trompait -ne depend que de 'devdque et ne s'dtend point hors du diocdse ..
II. - Fin de la congregation
La fin particuliere ou le but poursuivi par les mnembres de
ret Institut. a etd ddfini par Mgr de Brandon dans ses lettres
d'approbation. C'4tait : to de travailler A sa propre perfection ;
2° d'etre h I'entiere disposition de l'dvvque ; 3" de s'appliquer
at. service spirituel des ecclesiastiques ; 4* de contribuer i la
restauration de la religion et des mceurs par diverses foactions du saint ministire, plus particuliorement aupris des enfants, des pauvres et du bas peuple.
III. - Membres de la congregation
La congregation etait composee de pr6tres et de laics au
service de la Mission.
Les pr(tres s'adonnaient aux fonctions du ministere. enseignement, service paroissial ou missions ; les laics, ou ;arvons servants, vaquaient a l'interieur des maisons aux di\ers
offices manuels de la communaut6 ; Us pretaient parfois leur
concours aux missions.
La reception des aspirants se faisait en Conseil ; les clercs
pouvaient 6tre admis m4me avant la prdtrise ; il ne semble pas
qu'ils aient dtd soumis 4 un noviciat ou i une probation.
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Les pi•tres n'alettaient uucun v\eu. ni ne s'enllga;cUaiitn
pat
promesse a demieurer A vie dans I'lIstitut. On en \'il un celrtain noumbre qui, apres plusieurs annees passdes A la Mission,
occupent ensuite des posies de cures ou de vicaircs dans des
paroisses non confides, ni unies A la congrdgation.
Rien ne distinguait les missionnaires des autres priLres du
diocese. L'historien Caries pretend qu'ils portaient un crucilix
sur la poitrine. II est le seul A I'affirmer, et les portraits de
Missionnaires que nous avons vus A Bergerac et a Perigueux. ne
redileut rien de semblable.
Les Missionnaires dependaient de leurs superieurs respectifs. La Mission leur fournissait le vivre et le cuuvert. Pour Ie
reste, ils de\aient pourvoir eux-nwiues A leur entletien. Avant
la Rdevlution, ils recevaient cent cinquaute livres par in, A cette
intention. Beaucoup etaient d'ailleurs pourvus de beneflces.
dont ils percevaient les revenus, et qu'ils resignaient \oluntiers
les mus en fa\eur des autres.
A la Grande Mission, les professeurs e les missiuonnaires
proprement dits prenaient leur repas a la minme table que les
Bel\es, et ils itaient 4 peu pres servis connie eux. Ils ne pouvaient accepter d'invitations A diner, hors du seminaire, si ce
n'est cltez 1'6vdque.
Les yar'ons servants avaient lee me rlement que les
prtres. I1 semble cependant qu'en raison de leur condition plus
mldeste, qui rendait leur perseverance plus difficile, la Mission
ait exige d'eux, avant de les adinettre dans son sein. une sorte
d& postulat de plusieurs annees, et un serment de fidelitd pr-te
dexant notaire. En voici un exemple entre plusieurs, tire des
archives notariales :
( Cejourd'hui, vingtieme du mois de fivrier inil six cent setpet deux, d la miaison de Messieurs les jprtres de ia MisIvjte
sion, pres la Citn de PYrigueux, par devant le notaire soussigyu
et presents lhs tdmoins bas nommds, out 6t6 prdsents en leurs
personnes Jean Bedereys, fits de Jean Bedereys ct PProiwe de
Branlon, de la paroisse de S. Andre de Double, et Jean Moisson. fis de Martin Moisson et Izabeau Bodenot de la paroisse
de Basillac, le tout en Pdriyord, iceux habituant quallt d prdsent
doa-s ladite maison de la Mission lesquels conjointemeni et un
chiacun d'eur en particulier ont ddklare qu'yant demeurd dans
ladite maison de la Mission depuis plusieurs anntes, serrant auxdits prdtres missionnaires, tant dans l'interieur qu'exrtrieur d.'
ladite maison, its auraient reconnu le grand avantage qu'ils
piotrraient recevoir pour le bien de leurs dmes et pour leur dtablissement, en continuant de passer le reste de leurs jours en
ladite maison, dloignds des dangers du sidcle, ce qui les aurail
obligds de prier a diverses fois, comme its supplient prdsentenent messire Poncet Cluniac, prdtre, supdrieur et habitant de
Indite Mission et prdsent, de les vouloir recevoir pour veritables
freres et sujets de ladite congrdgation et conmmunaut de la
Mission, au bien et service de laquelle iUs ddsirent se consacrer
pour le reste de leur vie, pronettant de continuer en cette qualitt de s'acquitter fidBlement et avec soumission des emplois
au.cquels it plaira audit sieur Cluniac ou autres ses successeurs
etd
a,, les appliquer, et d'observer les reylements qui leur ont
djd domnns pour la bonne et sainte conduite de leur vie, lesquels raglements ont td,.lus et donnds i entendre aux susdits
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suppliants et inscrits dans un original du present contrat, sigsi
des parties el de moi, et laissd entre les mains dudit sieur s*uperieur, et lcsdits suppliants ne prdtendront d raison de leurs
services autres yages ou recompenses que leur nourriture et
cntretien, cotnformnment aux susdits reglements.
a A quoi, inclinant, ledit sieur Cluniac, superieur, opres en
,vcoir communique aux prdtres de ladite Mission, a recu et reroit presententent, tant en son nom qu'en celui de ladite Commnunaut6, lesdits Jean Bedereys et Jean Moisson, pour passer
toute leur vie au service de ladite maison, et pour y tdre tenus
comme veritables freres et sujets de ladite congregation et comammautt,
laquelle s'oblige de sa part de les nourrir e eentretenir de toutes les choses necessaires d leur dit
atat et condition,
meme en cas de maladie. vieillesse ou autre incommoditd, sans
qu'on puisse les renvoyer non plus que les pretres de le maison,
sinon pour les meimes causes qui permettent de chasser les freres de Religion scandaleux ou incorrigibles, ce que lesdits suppliants esperent avec la grace de Dieu, dloigner toujours de
Icur conduite, servant et travaillant fidelement selon leur poucoir ladite cominnunautd avec d'autant plus d'affection quelle
lear aura fait grace de les recevoir en son corps en ladite qualitd, de quoi lesdites parties ont convenu et se sont obligees
respectivemcnt les unes envers les autres.
a El de leur vouloir et consentement, moyennant leur serment par eux fait et predt, s'y sont condamnts sous le seel royal,
en presence de messire Gerat des Ages, diacre, demeurant a
pr~sent dans le sdminaire, et messire Pierre Chassaignat aussi
diacre, demeurant dens la Cite, tMmoins qui- ont signd avec les
parties en deux originaux.,
Dans ce document, que nous avons tenu h citer intdgralemient A cause de son int6rdt, on voit avec quelle prudence et
apres quelles longues dpreuves on proccdait alors au recrutemient des freres coadjuteurs.
IV. -

Gouvernement de ia congregation

Le principal organe d'administration 6tait le Conseil de la
Communautd, dont tous les Missionnaires faisaient partie de
droit. Certains actes capitulaires portent la signature de Missionnaires, dont les noms ne figurent pas parmi les prdsents,
dans le corps mrme de l'acte.
Le Conseil avail pour mission d'dtablir les statuts et r6glements de la Socidte ; ceux-ci devaient ensuite etre soumis h
I'approbation de l'4veque. 11 revenait aussi au Conseil de se prononcer sur les admissions et les renvois. Etaient 6galement
traitees au Conseil toutes les affaires de quelque' importance,
comme les donations, les fondations et legs. Le secr6taire de la
communaut6 redigeait le texte de la delib6ration, qui etait sign6
par les missionnaires presents, et ensuite par les absents. La
plupart du temps, intervenait un notaire royal.
Les sup6rieurs, les syndics ou dconomes, ainsi que les autres officiers, tels que le secretaire de la congr6gation Btaient
nommn
s par voie d'dlection, gendralement au mois d'octobre,
avant la reprise des cours dans les sdminaires. On d6signait
alors i chacun son emploi : professorat aux grand et petit seminaire, ou ministeres divers. Pour les Blections les Missionnaires des grand et petit s6minaires se rdunissaient en assem-
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blde capitulaire, dont un notaire prenait acte. On trouve dane
les archives notariales de nombreux actes de ces elections et
ddliberations, et c'est surtout grace & eux que nous avous pu
reconstituer I'histoire de la Mission.
Le superieur de la congregation etait clu en principe pour
trois ans : il pouvait etre maintenu en fonctions pendant un
nouveau triennat, mais on devait ensuite proceder a son remplacemient. Ce systeme ne fut guere observe que de 1687 A 1756,
car, a partir de cette derniere date, probablemnent par suite du
wanque de sujets idoines, les superieurs demieurerent un temps
inddterminin dans leur charge. Le superieur de la Mission dtait
de droit vicaire g6unral du diocese, et il le demeurait mdme
lorsqu'il n'etait plus en fonction.
Les syndics 4taient elus tant)t pour une pdriode indeterminde, tantit pour un temps restreint, et parfois pour une affaire particulibre seulejnent. On leur 6tablissait une procuration par devant notaire. Le syndic de la Mission etait gdndralewent charg6 de i'economat du grand seminaire, mais pas nocessairement.
Enfin, la congregation etait capable de posscder des biens
propres et de les administrer. Ces biens consistaient principalement en revenus de b6nlfices ou de fondations ; le tout atteignait un chiffre assez considdrabie, au moment de la Revolution.
Telles apparaissaient, a travers les documents que nous
possedons encore, les Constitutions de la Mission de P6rigueux.
En 1849, Mgr George cut le dessein de rdtablir cette congr4gation de la Mission, et il fit r6diger un projet de Constitutions
qui semnble s'etre fortement inspird du passe. L'ev6que disposait 'raisemblablement d'une documentation, 'aujourd'hui disparue, A moins que Jean-Baptiste Lasserre, son vicaire gdndral,
dernier survivant de I'ancienne Mission, et qui venait a peine de
disparaitre, le 13 mai 1848, ne lui ait fourni les renseignements
n6cessaires A 1'6laboration du projet.
A la lecture de ce qui precede, on constatera ais6ment led
profondes divergences existant entre les Constitutions de la congrgationl de la Mission de Pdrigueux, et celles de la congregation des Lazaristes, et, par cons6quent, combien fragile et peu
fondde apparait I'opinion des historiens locaux, qui ies deciaient tributaires I'une de I'autre. En v6rit6, ii semble bien que
ces d.,ax congregations n'ont rien eu de commun, sinon le nom
ot les tins poursuivies. Peut-on, dans ces conditions, etablir enIre ellcs un rapport de filiation, et attribuer a saint Vincent une
inter\~ ention directe dans l'institution de la Mission de PWrigueux ? Autre chose, certes, est de 1'affirmer, et autre chose le
prou er.
III. -

BRaVE HISTOIRE DE LA MISSION

Ebauchde vers 1646, la Congrdgation de la Mission de Pdrigucujx. fut canoniquement drigee par Mgr de Brandon en congrega:ion chericale seculibre, le 29 avril 1651 ; le mois suivaut. Louis XIV lui octroyait des lettres patentes, registrees
au ,arlement de Guienne, sgant a La Rdole, le IS mars 1654.
Rdduite A quelques membres A ses debuts, cinq . six au
mas;nTum, la Mission de Pdriguewu commenga ses activit6s, en
16;i. an Imoment du depart des Lazaristes. Le missionnaire Pon-
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cet Cluniac, aide d'un seul collaborateur, leur succeda dans la
direction du grand seminaire. Les difficult6s admii.stratives
qu'il reneontra pendant tout son supriorat, I'amencreut & se
deiettre de ses fonctions, en 1665. Importund sans doute par
les r6clamations et sommations incessantes du superieur, et devenu peu fa\orable A la Mission, le successeur de Mgr de Brandon, I't'vque Cyrus de Villers donna comme remplacant & Cluniac un prklre du diocese, Nicolas Dumazeau.
La question du seminaire et du recrutement du clerg6 fut
I'une des principales preoccupations de Mgr Guillaume Le Boux,
qui prit possession du siege de Pdrigueux, en 1667. Le prdlat
appartenait a cette Congrgyation de L'Oratoire, qui des les dbuts de la reforme religieuse du xvir siecle, s'etait appliqube
avec les Instituts de saint Vineent de Paul, de M. Olier, et d'autres encore, A la fondation des seminaires et A leur organisation.
Desireux de s'assurer la collaboration de pretres experimentes et b sa devotion pour la formation de son clerge, ii reprit I'oeuvre de Mgr de Brandoo, et confia & )a Mission de PBrigueux, compl6tement sous sa ddpendance, la direction perp&tuelle de son seminaire. Dej& deux missionnaires s'etaient vus
confier cette ceuvre : Jacques Chajanier, en 1668, et, de nuuveau.
Poncet Cluniac, l'ancien supdrieur, a partir de 1669. Le 24 septembre 1672, les Missionnaires en furent officiellement et dBfinitivement charges.
Ddsormais, et jusqu'h la Rdvolution, I'histoire de la Mission se confond pratiquement avec celle des seminaires perigourdins.
En 1672, la Mission dtablit le Grand Sdminaire, appekl
Grande Mission. dans les locaux memes qu'elle occupait sur la
paroisse de la Cit6, et qu'elle agrandit a deux reprises, an sib-.
cle suivant. En 1792, ces locaux furent transform6s en caserne,
et depuis peu, en Citd administrative.
En 1682. la Mission fondait et dirigeait le petit seniinaire
ou Petite Mission de Bergerac, et, vers 1700. la Petite Mission de
Perigueux. Ce ne fut qu'en passant, de 1762 a 1770, qu'elle assuma la direction du Collge de Perigueux, au d6part des J6suites.

Les Missionnaires qui n'etaient pas affectis a I'enseignement dans ces 6tablissements, dirigeaient les paroisses unies a
la Mission, ou pretaient leur concours aux pretres du ministere.
Le plus grand nombre prechaient des missions on des retraites
dans le diocese, et meme, mais assez rarement, au dehors. Les
missions duraient quatre semaines. Suivant l'importance des
localitis, quatre ou cinq pretres y participaient. aides parfois
de diacres et meme de simples theologiens.
Le recrutement des Missionnaires se faisait surtout parmi
les pretres et les seminaristes diocesains ; il en vint cependant
des dioc6ses voisins.
La congr6gation s'est maintenue, jusqu.'A la Rdvolution.
dans un dtat de prosp6rit6 relative, juste de quoi assurer les
ministeres, qui lui dtaient confids; La liste de missionnaires la
plus nomblieuse, relevde dans un acte de fondation d'Alexandre
de Loiseleur, en date du 28 juin 1701, contient seize noms 'eulement. II ne semble pas qu'ils aient jamais d6pass la vingtaine en aucune epoque de leur existence. Vers !a fin du xvin*
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si6cle, if y tut une sorte de declin. Mgr de Prusneaux fut cunIraint de leur substituer les Doctrinaires clans la direction du
Collge de Perigueux, en raison de leur imposshilite de fuurair un noumbre suffisant de professeurs.
De la fondation A la suppression de la congregation (16461792), le nombre total des Missionnaires, que nous avons pu
identifier, s'elbve a cent cinquante-cinq environ. L'un d'eux,
Daniel-IkAndr Beaupoil de Saint-Aulaire, fut nommd evtque de
Tulle, le 18 avril 1702 ; ii demissionna en 1720, et revint finir
ses jours a la Mission.
Les cinq volumes des Confdrenced
du diocese de IPcrigueeux,
iubliis i Paris, de 1683 k 1697, sont I'ueuvre de Missionnaires.
L'un d'eux. Jacques Lasserre, est 6galement I'auteur de la Theologie ditr Iee
rigueux. Elle comprenait quatre volumes de morale, publies par ordre de Mgr Le Boux, et deux de dogniatique, editus par ordre de Mgr de Francheville, le tout, de 1693
i 1700.
It est t-Icps de conclure.
En dutinitive, si la Congrhgation de la Mission de Pdrigueux
n'a pas eu, de fait, toute I'importance que certains historiens
locaux. niOs beaucoup plus par I'amour de la petite patrie que
par le souci de I'histoire vraie, lui ont gratuitement accordee,
elle a cependant bien mdritd du diocese. Pendant un sikcle et
deni, elle s'est maintenue, ce a quoi n'a pu aboutir son dmule
de Bordeaux, disparue des. 1682, et elle a contribu6 A favonner
!'lme dc l'Cglise perigourdine.
Pour les services rendus au clerg4 et au peuple, le souveair de ces Missionnaires meritait certes de revivre et d'etre rappeld, puisqu'il semble s'etre dilu6 dans les brumes du passe, au
point que jusqu'a ces derniers temps, on paraissait ignorer qui
ils etaient. L'ancien president de la Socidtd historique du Perigord, ddj' cite, le chanoine Roux, 6crivait en 1943 : cc Nous
n'acons a peu pros rien su l'histoire de cette congregation des
Missiotnaires, qui a travaillM pendant plus de cent cinquante ans
dans te diocese et parmi lesquels il y eat des pretres remarquablcs. Q
Que le bon chanoine dorme en paix : cette lacune de
I'histive religieuse du PWrigord est aujourd'hui combl6e I
Et si, de nos jours, dans les faits et gestes du Perigord religieux. le nom de Pretres de la Mission est parfois 6voqu6, ii n'y
a plus d'equivoque possible : ii s'agit bien cette fois des -fils de
saint Vincent de Paul ; on ne saurait mume les confondre avec
les Pr,'tres de la Mission de France, dont aucun groupe n'existe
actu ilement dans le diocese.
:.es Lazaristes ont reparu en Perigord en 1869 seulement,
app. ts par Mgr Dabert k prendre la direction de la paroisse et
du pilIerinage de Cadouin, ainsi que des missions diocesaines.
En iPs85, ils durent abandonner ces diverses ceuvres.
Trente ans plus tard, en 1916, Mgr Rivibre, ami personnel
de '?. Villette superieur g6n6ral, leur confiait la direction du
Grand sdminaire, qu'ils gouvernent encore aujourd'hui, soutenuý par 1'estime et la confiance de Mgr Louis, et de son clerg6.
I'U•,sent-ils, comme leurs homonymes des xvir et xvnr siecies, recevoir un jour les dloges, mais mdrites ceux-lb, des futurs
hist- riens du dic;e e ! A vrai dire, its y ont deja droit.
FPlix CONTASSOT.
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FORTALSZA

Monsieur JEAN VAESSEN
(16 juillet 1876-6 fWvrier 1952)
,

L'AMI DES PAUVRES '

Jean Vaessen naquit i Honsbroek, petit village du Limbourg
hollandais, a quelque vingt-cinq kilometres de Maestricht, k
16 juillet 1876. Sa famille etait profonddment cathotique et
compta plusieurs prdtres. Parmi eux, I'on trouve encore aujourd'iui son frere Guillaume, de trois ans son aine. Missiunnaire
au BrIsil, il a bien voulu nous procurer en majeure partie les
renseignements conties aux Annales de la Congrdgation de la
Mission.
Jean vint rejoindre son frere Guillaume. qui l'avait pirecedW
h 1'Ecole apostolique de Wernhoutsburg, proche Zundert, non
loin de la frontiere beige, alors tout en prairies marecageuses
etendues inculles et maigres sapinieres. La maison de Loos-lezLille y avait t6t transferee en 1882 (cf. Annales, t. 69, pp. 312318).
Aux rares renseignements conserves sur les anndes wernhoutoises de Jean, des souvenirs personnels permettent de F'dvoquer comme un Bleve qui se distinguait parmi ses condiscipels par sa solide piet6, sa constante r6gularit6 et son assiduitW
au travail. C'dtait alors I'epoque oil les professeurs ne s.,
voyaient pas tenus a l'ingrate surveillance des rdcreations et
h la monotonie des promenadens. La charge en dtait contice aux
dl~ves les plus serieux de seconde ou de premiere. En ces tempslh on disait rhUtorique. Jean Vaessen regut h ce titre la section
des grands. En 1895, fut 6rigee la Congregation des Enfants de
Marie, et Jean en devint le premier president, double marque
d'un choix de confiance. Ses 6tudes secondaires terminecs, il
prit la soutane, le 19 juillet 1896, en la fete de notre Bienlieureux Pere saint Vincent.
Apres de courtes vacances dans sa famille, il se rendit a
Paris pour etre admis au Seminaire interne, le 7 septemhre
1896. I n'y vint pas seul. En effet, des douze BlIves que coniptait
la classe de cinquimme, un seul se retira dans sa famille. en
troisieme. Mais un autre aspirant rdpara cette defaillance et ce
fut douze postulants wernhoutois qui vinrent commencer le Seminaire interne, dont le nombre imposant etait de cent deux stminaristes.
Le Frere Jean Vaessen ne devait pas demeurer longtenilps
t Paris. L'annde suivante 1897, passait a la Maison-MBre, M. Sipolis, visiteur de la Province du Bresil. Au Tres Honore IP•re
Fiat, de sainte memoire, il demandait deux sdminaristes qui
seraient a P6tropolis (Br6sil), les temoins actifs des usages et
traditions de Paris. La requ6te du Visiteur ne fut qu'en partie
exauc6e : l'unique frere Jean lui fut accord6, et ce dernier quitta
Paris, joyeux et content.
Ainsi se levait I'aube de cinquantc-cinq longues et fructueuses ann6es qu'il passera au pays brdsilien. II ne retournera
qu'une seule fois au pays natal pour se reposer. sans que ses nevralgies disparussent pour autant I1 repartira au mois de decembre 1927, accompagnd de son frere Guillaume, en disant que
c Qa se remettrait bien au Bresil i

-- i2l-A Petropolis, il paracheva son Sdminaire et, le 8 septembre
1898, fit les Saints Vieux & Rio de Janeiro, dans la chapelle des
Filles de la Charitd. II y eut la grande joie de la presence de son
frbre Guillaume. jeune pretre, qui venait d'arriver. Tout heureux, il mandait alors une bonne lettre A Paris A I'ami compatissant d'autrefois et lui dit non sans une pointe d'humour :
« Nous \oilh bien A prdsent. Si j'dtais dans le monde et que je
viasse a imourir, mon curd chanterait : Requiescat in pace et le
sacristain ajouterait son : Amen... Tandis que maintenant que
de suffrages ! n Trois jours apres les vceux ensemble ils partalent pour le CUara, dans le nord br6silien. Guillaume, pour
apprendre la langue et preparer ainsi ses futures prddications,
tandis que Jean devait poursuivre ses dtudes au Grand Sdminaire de Fortaleza. C'dtait le ddbut d'une admirable vie de devoQment. Cinq anndes durant il fut A la fois dtudiant et professeur, faute de personnel. C'est A Fortaleza, que le 9 f6vrier 1902,
il requt la pr4trise, et commenoa son demi-sikcle d'apostolat
parmi les bonnes gens du Brdsil.
De 1904-1905 a 1907, M. Jean Vaessen est misslonnaire

& Bahia. Le Directeur de la Maison de Missions (les plus belles,

mais les plus pdnibles du Br6sil) dtait alors M. Rocha, a la
santl de fer ; M. Vaessen, lui, jouissait d'une santd moins brillante. r' cependant ii lui fallait suivre son Supdrieur. II le fit
simplenient, en disciple de saint Vincent qui n'aimait pas les
a geignards ,.Et I'on ne chdmait pas-en ce travail apostolique :
assistance extraordinaire, pdnurie de confesseurs, rendaient la
tAche ardue. La Mission terminSe, bien des gens, sans avoir requ
l'absolution, devaient s'en retourner chez eux, le cOeur serrd et
pleurant, car pour beaucoup les distances ne leur permettraient
plus jainais de trouver I'occasion de se confesser. Ce navrant
spectacle broyait l'Ame apostolique de M. Jean Vaessen. Ses
forces physiques en subirent le contre-coup ; ddsormais sa
sante ,"n restera vacillante.
L'ancien s6minariste de Pdtropolis revint dans la maison
en 19',7 comme Directeur. II y passera pres de deux ans. En
1909. Rio de Janeiro ne fut qu'une simple 6tape. L'annde suivante s'offrait A son zele la direction de 1'Ecoie Apostolique au
Cara,;a. la toute premiere fondation de la Congregation au Bresil.
La charge de Supdrieur de la Maison pesait sur les epaules de
M. Antoine van Pol. Ancien wernhoutois, brillant 61eve de Paris,
docteur h Rome, professeur an Grand Sdminaire de Gahors
(1899-1903), M. van Pol avait Lrouvd un refuge au Brtsil, lors
de ia fermeture et 1'expulsion combiste. Au Bresil, par cinq
lois, M. van Pol remplit la tache de Supdrieur. Prgtre de vaste
culture et aux farges horizons intellectuels, la varidti de ses
con:nissances lui permettait I'enseignement de toute discipline
de l'enseignement secondaire ou thbologique. Predicateur et
conresseur fort apprdcid, conseiller 6cout6 et suivi de religieux
et religicuses, M. van Pol (9 mars 1872-28 d6cembre 1945) 6tait
une figure de proue dans le Brdsil lazariste d'alors. A telle 6cole,
le !ong voyage qu'avait dO entreprendre M. Jean Vaessen pour •
par. nir jusqu'A Carala ne fut pas vain. , Pour parvenir A ce
site remarquable. note son frere Guillaume, il fallait alors depuis
Rio, dix-huit heures de chemin de fer. puis quatre-vingts kilo11 e'•'
i cheval. L'on montait toujours pour atteindre ce nid
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d'aigle 4 quelque mille cinq cents metres, a l'interieur de I'Etat
de Minas Geraes.
M. tiuillaume Vaessen note encore savoureuseenti : u Ces
deux confreres ;MM. Antoine van Pol et Jean Vaessen) outre
leurs qualites d'educateurs, ont manifest6 leurs aptitudes de
paysans limbourgeois, et leur savoir-faire avec les chevaux, voire
les mnulets, ce qui reste partout plus difficile. Vous auriez alors
contemple u notre cher petit Jean a (Jodozinho, comme disent les

Bresiliens), portant bottes a 6peron et grand chapeau de paille.

Vous I'auriez vu a cheval, controlant de-ci de-li les troupeaux
de vaches dans les immenses prairies de I'int6rieur. Vous I'auriez
aussi admire, mais cette fois, t en grande tenue , en tdte de
la cavalcade, caracolant ad devant d'Arthur Bernardes, futur
Prdsident de la RUpublique bresilienue, mais glors Prdsident de
I'Etat, qui, en qualit6 d'ancien eM1ve du college de Minas, venait
passer quelques jours a Caraqa. ,
van Pol quitta sa charge, en 1913, M. Jean VaesLorsque AM.
sen le remplaga comme Supdrieur. Moins doue intellectuellement,
mais excellent pedagogue, it marqua son supdriorat comme
1' dige d'or a des etudes a l'Ecole Apostolique, grAce au systnme
des devoirs ecrits et corrigis. Au savant M. van Pol avait succid
un tducateur pratique, qui dirigea la maison de 1913 a 1920.
Apres dix ans de sdjour dans cette Maison, I'ob0issance le
ddsigna cette fois pour regir, cinq ans, La aussi, la maison de
Pernambuco. Son ddvoiment illimitd se consacra alors aux six
Mlaisons de Filles de la Charitd, aux Enfants de Marie, aux IlDmes
de la Charitd et A I'(Euvre du Tabernacle. Son abndgation, son
esprit apostolique marquerent tellement son passage qu'apres
trente ans on s'en souvient avec tendresse et vendration
En 1928, M. Jean Vaessen passa a Fortaleza, premiere Maison bresilienne de la province de Hollande ; ii y restera jusqu'a
sa mort. A la paroisse de Notre-Dame-du-RemWde, il exercera
vingt-quatre ans durant, un fecond apostolat, surtout au confessional, au catdchisme, estiim et aime de tous : il ne pouvait y
avoir qu'un seul Joaozinho. Pendant de longues anndes, chaque
dimanche: lever a 2 heures 30, meditation de 3 a 4 heures,
puis il celdbrait la Messe pour les pauvres, auxquels il adressait
une allocution , A voix forte o, car 1'Eglise dtait grande. II
binait A l'occasion. Daus la soiree, ii presidait en general queique
as.sociation : Enfants de Marie, Dames du Tabernacle, (Euvre
des Vocations. Ajoutons A cela que, pendant plus de vingt ans,
i. s'occupa d'une dcole du soir organisde pour les enfants uecessileux de la paroisse, aupres desquels ii consacrait presque toutes
ses recreations.
Et voici quel dtait son horaire de vie : sa messe dite,
de nombreuses heures s'ecoulaient au confessionnal, sans compter le temps considerable qu'il y passait l'apres-midi. Un journal
local faisant 1'dloge funebre de notre confrere, lui a rendu ce
Hollandais de naissance, ce missionnaire lazatdmoignage :
riste est venu au Bresil ii, y a cinquante-cinq ans, ayant choisi
ce pays comme sa seconde Patrie. Aprbs avoir occupl des postes
notables dans sa Congregation,son apostolat s'est manifesto surtout dans la direction des dmes, qui le considdraient commc un
saint. Tous les matins et tous les apres-midi, un grand nombre
de personnes s'alignaient en files des deux codts, du confessionnal, attendant leur tour pour decharger leurs eurs-dans celui
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da prrtre pwcux, pour recevoir conseil et directives qui les
mieraient dans les luttes de la vie. Quelque grand que fiut le
sombre de ses penitents, le prdtre ne se retirait qu'apres avoir
doune au dernier pecheur la bWnediction du pardon. Dans les
derniers temps avant sa mort, il disait encore : Je veux bien
mourir, cependant je voudrais encore faire du ministere I Paix d
I'dme du tPre Jodozinho, qu'il passe son ciel en faisant rdpandre
des b&nediclions sur ceux qui restent sur cette terre de douleur ! Aussi sa direction eelairbe a-t-elle permis A nombre de
jeunes personnes de bonne volontd de s'achlt'iner vers la vie
religieuse.
Le fait notable de sa vie, sa marque distinctive, nous les
trouvous dans cet amour des pauvres, « nos Seigneurs et nos
Maitres , suivant le mot vincentien : u I1 s'en est fait l'esclave
rapporte son frere Guillaume. A chaque instant le portier le mandait; des pauvres, it6coutait les doleances, leur donnant gne-reuses et abondantes aumones, y joignant le mot du cceur, cet
autre don precieux de la synpathie et du sourire. II distribuait
sans compter, et plus il prodiguait. plus se remplissait son
escarcelle ; gens aises et fortunes se servaient de lui conime
internidiaire dans leurs charitds. Pour les pauvres, il fit construire une dizaine de maisonnettes, mises A leur disposition.
Dans ce Iwnme esprit de charitd, un journaliste, tdmoin oculaire
de cette distribution charitable, raconte la u dernidre aun6ne
du PNre Joao - deux heures avant qu'il ne nieure, une pauvre
femme lui fait dire que, si elle ne pale pas cinquante cruzeiros,
elle perd sa machine & coudre. Le malade dit : voyez s'il y a
quelquc chose dans eette boite. - 11 y a cinquante cruzeiros.
- Donnez-les, r6pondit-il avec un'sourire de satisfaction.
M. Jean Vaessen n'agissait ainsi qu'avec l'autorisation, la
permission des Supdrieurs, car avant toute chose, ii etait homme
de la regle. 11 I'aimait, lisait, meditait et relisait : comme l'atteste
son exemplaire personnel completerent use. Peu porte a se
u mignarder ,,il ne prenait pas repos, assurant que c'efait d'uae
certaine maniere une irrigularite, une singularitd meme, s'appuyawit sur son exp6rience, affirmant que le jour de repos il ne
parvenaait pas a faire son heure de meditation. Excellent assistant, ii ne manquait pas de s'enqubrir, chaque semaine, des
besoins des confreres. Humble, ii ne laissait pas i d'autres le
soin de balayer sa chambre. Petites choses, dira-t-on, mais combien jrandes dans leur d6licatesse aux yeux de Dieu !
On peut certifier de lui qu'il est reste seminariste toute sa
vie, ineme dans son attitude extdrieure: c'est ainsi qu'il ne
s'appuyait pas an dossier de la cliaise ou du bane, du moins a
la Chlapelle, A la Salle d'oraison et ne s'autorisait pas & mettre
les pieds sur 1'agenouilloir. Petits ddtails en apparence, mais de
telles observances durant toute une vie reprdsentent une somme
de m•ortifications. Observons toutefois qu'apres les repas, it fumlail un petit cigare, mais sur l'ordre crit d'un medecin qui
lui avait conseill6 ce remode contre les maux d'estomac, asthme
et '•vralgies.
Le Pere Jean Vaessen eut toujours une sainte horreur de
l'oisivet6 et un culte profond pour le travail. Comment pouvait-il
done s'assurer les loisirs voulus dans une journ6e aussi occupde
que la sienne, pour mdditer et rediger des sermons. Cependant,
i-tiouva le temps de composer et d'dcrire des centaines d'allo-
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cutions, conferences de retraite, sujets de circonstance en cette
langue portuguaise qui lui 4tait familibre et qu'il ecrivait tres
correctement. Son frere atteste que mme en r6creation, M. Jean
Vaessen a~ait avec lui K dictionnaire et grammaire ». Son goet
pour la langue du pays ne lui laissait pas omettre 1dtuzde appliqude de la theologie, specialement de la theologie mIorale. Son
Noldin (manuel classique) etait gonfld de billets, de notes marginales, d'observations, autant d'indices de ses pr6occupations et
de son labeur.
Get amour du travail, malgre des d6ficiences de sant6, des
nevralgies presque continuelles, porte un nom : la constance
dans I'effort. II a ceuvrd jusqu'au jour oi il est tonib6 sur le
sillon, bon tAcheron, au service du Maitre.
L'heure du repos sonna pour l'ap6tre. Repos bien relatif
d'ailleurs; la maladie, cinq mols durant, le tenailla jour et nuit,
sans repit. Epreuve fort sensible a ce eceur de pr6tre; ne ponvoir plus cel6brer la Messe et se contenter d'une simple assistance, et de la communion quotidienne. Les soins ne lui firent
pas defaut ; frere Broeren fut pour le cher malade un infirmier
delicat, dun total d6vouement, passant jours et nuits dans un
service plein d'attentions. La reconnaissance 6mue de M. Guillaume lui a dict6 ce temoignage : A Une mere ne peut davantage
se dipenser pour son enfant que le fr6re Broeren n'a fait pour
notre cher malade. u Au dehors, I'on s'inquietait : A plusieurs
reprises, Mgr I'Archeveque vint lui rendre visite, tmloignant
ainsi son amitie la plus sincere. Ses anciens 61Eves s'empressaient, eux aussi, a prendre de ses nouvelles. Un de ses tout
premiers (leves - (il y a de cela plus de trente ans) - habitant
e Sud, n'hdsita pas devant le voyage d'une journde d'avion pour
revoir son vieux maitre et passer quelque temps aupres de lui.
il 6tait sur le point de revenir avec plusieurs condisciples de
sa g6neration, pour assister aux noces d'or de pretrise du Pere
Joao ;mais la mort de notre cher confrkre annula cette r
ounion
de gratitude.
Le 6 fi\rier 1952, M. Guillaume celebra la messe pour son
frere et lui donna la Sainte Communion. Vers midi, le malade
se sentit plus mal ; peu apres, sans agonie, il expirait.
Son frere absent, parti pour precher une retraite en ban.
lieue, ne le revit que sur son lit de mort. La joie supreme que
le bon P&re des pauvres eut desir6 une derniere fois sur terre,
celle de celebrer la Messe, ne lui fut pas accordde, nalgrd la
permission que lui avait obtenue le Nonce Apostolique de pouvoir la cdl6brer assis, A I'occasion de ses noces d'or sacerdotales,
le 8 f6vrier.
Enfant de Marie depuis plus d'un demi-siecle, grandement
ddv6t pour la Mere du Cie], ayant toujours travailld pour la
faire mieux connattre et aimer, ii a etd bien reiu lk-haut par
Elle et son Divin Fils. S'en 6tant alld rejoindre lh-haut pBre,
mere et huit frbres.
Son corps fut ddposd dans l'6glise qui se remplit immddiatement d'une foule de fidBles. Les uns lui baisaient les mains, les
autres faisaient toucher des objets de pidte au corps du d&funt.
Lui, le pauvre, il eut des fun6railles princires. Mgr le Coadjuteur assista & la Messe de Requiem, Mgr I'Archeveque donna
1'absoute. Le Gouverneur de I'Etat se fit reprdsenter, le Pr6fet
de la Ville Lint b venir en personne. De tous c6tds parvinrent des
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t61egranuies de condoldances, une centaine, dit son frbre Guiilaume.
SLes trais considerables des funerailles se trouverent payes
par la population qui, dans nombre de foyers, conserve le portrait du defunt et lui attribue faveurs et protections. Le medecin
eardiologue, le plus r4pute de la ville, se contenta pour tout
honoraire d' ( avoir eu le bonheur de soigner le Padre JoAozinho ,.
Ce digne fils de saint Vincent repose desormais au cimetiere
Saint-Jean-Baptiste, dans la concession rdservee aux ConfrBrees
et aux Sowurs de Fortaleza qui, depuis pres d'un siecle, sont
tomb6s au champ d'honneur apostolique. La aussi repose M. Jean
Aben, decedd quinze jours apres son arriv6e au Br6sil, pierre
angulaire de la Mission hollandaise (f 24 fdvrier 1923).
Sur la pierre de son tombeau on n'a gravd que ces simples
mots :
PADRE JOAO VAESSEN, C.M.
AMIGO DOS POBRES - R.I.P.

II fut vraiment a l'ami des pauvres ,,c'est en effet le rdsumi et le sens d'une vie riche et remplie, osons le dire, de
saintetd.

JAPON
(suite)
CHAPITRE II

Situation actuelle de la Mission catholique au Japon

La signature de la paix B San Francisco, entree en application au Japon le 28 avril 1952, tourna de nouveau les yeux du
monde vers ce groupe d'iles de la ecte orientale de I'Asie. Les
vainqueurs crurent pouvoir imposer un nouvel ordre A ce grand
peuple. Des journalistes exprimirent les opinions les plus diverses souvent optimistes.
Le Japon va-t-il suivre docilement le chemin que ses vainqueurs cherchent a lui imposer ou restera-t-il a part, attendant stoiquement son heure, sans incliner vers 1'Est ou I'Ouest ?
Sans examiner toutes ces opinions, ii reste que fort pen de ces
prophetes ont trait4 le probleme en sa complexe realit6.
Ioyons ici seulement le probleme religieux. Beaucoup de
personnes croient qu'apres sa ddfaite et le traitement si benin
de ses adversaires, chrdtiens pour la plupart, le Japon va se
tot n;cr en masse vers ce meme christianisme. Certains journaux
cathiliques ont meme rdpandu la nouvelle que l'Empereur aurait enbrassd la foi et reQu le bapteme. Exag6rations manifestes. qui ne pouvaient que donner une idde fausse du probleme
mri'iinnaire du pays.
Statistiques. - Pour mieux voir la rdalite, le bien accompli
et les espdrances valables, laissons parier les statistiques. Aux
leihdmains de la d6faite, la premi6re assemblde des ve6ques japo ais, sous la prdsidence de Mgr Pierre Doi, archev6que de

426 Tokio, demandait au monde catholique de vouloir bien envoyer
missionnaires et aides pour la reconstruction et ie deveioppement de 1'Eglise catholique au Japon. On parlait de 1'imnmiinece
d'une floraison grandiose. Get espoir Utait provoqud surtout par
la disparition de serieux obstacles aux conversions en masse,
comme les privileges de la religion d'Etat (Shinto). et l.mythe
de la divinite de 1'Empereur. Celui-ci, a. la radio, avait declard
en persunne i.son peuple qu'il etait homine comme tous les
autres.
Si on examine les statistiques parues depuis ce manifeste,
un constate sans doute un progres notable dans la vie catholique du Japon, sans cependant y trouver rdalises les espuirs enthousiastes du debut de I'occupation dtrang4re.
1" Avant la deu.xieme guerre mondiale (p6riode de 1930.
1940). - L'augmentation des catholiques par baptemes d'adultes et naissances dans les families chrdtiennes a 4td, ann6e par
annee, a peu pres toujours la m4me ; environ 1.800 baptemes
d'adultes et 3.400 d'enfants de chrdtiens. DIs, lors, on comptait
en 1940 : Population catholique, 119.224 ; bapt4mes d'adultes.
1.716 (en 1939, 1.914) ; baptemes d'enfants de families catholiques. 3.606 ; missionnaires 6trangers, 308 ; pr6tres japonais,
159 ; religieuses itrangeres et japonaises, 1.685.
2" Pendant la guerre. - La plupart des missionnaires etran-ers furent internes, les autres strictement surveill6s par la police ; il s'en suivit un recul sur toute la ligne. En 1946 : population catholique, 108.324 ; baptdmes d'adultes, 1.291 ; p,!tres
:trangers, 253 ; religieuses, 1.578.
3° Aprbs la yuerre. - Progres notable, surtout pour ce qui
regarde le nombre des conversions et celui des missionnaires
.trangers. En 1950 : population catholique, 142.460 ; prtlres
'trangers, 682 ; pretres japonais, 195 ; religieuses, 2.206. -En 1953 : population catholique, 185.284 ; prdtres 6trangers,
8St ; pretres japonais, 238 ; religieuses, 2.869.
Est particulibrement consolant 1'essor du catholicisme dans
les dioceses de Tokio et d'Osaka, ou l'effort missionnaire a 6td
le plus marqud.
Annie 1950-11951. - Tokio. Catholiques, 17.065 (augmentation de 16 % sur le chiffre de 1949) ; cat6chum6nes : 5.500
'augmentation de 64 % sur r'ann6e 1948). Pendant la guerre il
n'y avait que 3.000 eatechumenes pour tout le Japon. - Osaka.
Catholiques, 12.126 (augmentation de 20 %) ; cat6chumenes,
6.500 (contre 306 en 1944) ; bapt6mes d'adulles, 2.115 (170 en
19J1) ; pretres etrangers, 95 (26 en 1944).
Plus de 600 missionnaires sent arriv6s au Japon depuis la
tin des hostilits. dont pres de 400 expuls6s de Chine par les
communistes, cela fait une augmentation de 185 % par rapport
A I'annee 1945.
A noter egalement que jusqu' la fin de la guerre une bonne
imoiti6 du total des catholiques du Japon 6tait groupde dans la
seule ville de Nagasaki et ses environs, sur la c6te ouest de
'ile Kyushu (60.000 catholiques environ en 1949). Ces chretiens
sont. comme on sait. les descendants des Japonais baptis6s par
saint FranCois-Xavier il y a plus de quatre cents ans. Malgr6 les
persecutions et leur isolement complet du monde Utranger. ces
fidMles ont su garder, sans aucun pr6tre, pendant plus de deux
cent cinquante ans, leur foi et les rites du bapteme. La bombe
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atomiquc a fait plus de dix mille victimes. Mis A part ces anciens chrltiens du diocese de Nagasaki, le Japon dans son entier
comptait en 1940, 4.500 catholiques, rdsultat de soixante-dix ans
de tra\ail missionnaire. D'autre part, durant ces huit dernieres
annees. le nombre des fideles s'est aocru de 75.000. L'Eglise catholique a ainsi recolte autant et plus de fruits pendant ces huit
aunees d'apres-guerre, que durant la periode de soixante-dix ans
qui I'a pr6cddee.
Coonditions actuelles des missions nippones. - On peut done
se poser la question : ( L'heure de la conversion du Japon estelle rt'llement arrivee ? , It ne semble pas.
On peti ordinairement prevoir pour une nation le moment
o(i elle passera de 1'ftat agricole A un stade d'industrialisation.
oh elle ne sera plus un pays d'analphabetes, oil elle deviendra
un etat pacifique ou militariste, etc..., mais ii reste difficile de
prevoir le changement religieux d'un peuple. Certes, la grace
travaille toujours, mais rarement par revirements brusques et
tout d'une piece ; dbs lors ii ne semble pas probable que le Japon
compte dans quelques anndes, 70 millions de catholiques, comme
l'ont audacieusement affirmd plusieurs revues d'Europe et d'AmCrique.
A cela on pourrait objecter en s'appuyant sur I'histoire, que
Chine et Japon ont adoptd le bouddhisme, que d'autres nations
ont cmbrassd l'islamisme, dans un laps de temps tres court.
C'est exact, mais I'histoire nous en dit aussi le pourquoi. Ainsi
i'Islam s'est propage avec le sabre : I'Eglise catholique n'emploie
pas ce moyen. La Chine et le Japon, surtout ,e dernier, ont
adoptd le bouddhisme, parce que, a cette 6poque, c'dtait accepter une culture sup6rieure A la leur. 11 suffit de lire, sur ce sujet, les livres scolaires japonais. Partout, iis louent le bouddhisme et lui sont reconnaissants d avoir apporld a leur pays lettres,
arts, etc... Aujourd'hui le Japon est pleinement civilise, fort
industrialise, avec des savants au renom mondial, it ne se sent
nullement infdrieur aux autres pays. Une conversion brusque A
la vraie religion ne semble pas devoir s'accomplir en peu de
temps, et Dieu, qui a son heure n'emploie pas ordinairement
la force pour faire accepter la grace du salut. Tous les missionnaires du Japon ont deja remarqud qu'immddiatement apres la
ttait
guerre, alors que 1'Ame japonaise, humiliee par la ddfaile,
ddscmnparde, les conversions 6taient plus faciles qu'aujourd'hui
o6 tile se ressaisit de plus en plus, et montre d6jh plus de resistan e. Ainsi les catichum4nes, au nombre de 28.356 en 1952. ne
sont que 24.359 en 1953 : diminution de 4.000. malgr6 le fait
quc le nombre des missionnaires a augmentd cette annee de
plus de 70.
J. - La masse de la population d convertir. - Le Japon
compte 75 millions d'habitants. En se basant sur les statistiques
de ces dernieres annees, oi le progres de l'6vangdlisation a atteini( son maximum (15.000 conversions par an), un calcul fort
simrnle nous apprend qu'il faudra attendre cinquante ans avant
que seulement 1 % de la population soit catholique.
2. - La situation politique. - Avant la d6faite* le Gou-vrrnement etait le grand ennemi du christianisme. Se faire chre
tfcn 6tait une trahison envers la patrie, dont la religion officielle
reste le shintoisme. Le missionnaire, trbs surveill6 par la police.
;vait les mains lides pour bien des choses. Cela explique ais6-
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ment le peu de progres en fait de conversions. La victoire sur
I'aueieu regime a fait tomber ces entraves. Le missiolnaire nouvellement arrive, une fois legitimement ddbarqud et iuini par
la police de sa carte d'identite, peut ddsormais libremnnt circuler A travers tout le pays. 11 est assez bien vu de la population
et jouit de privilheges qu'il ne connaissait pas auparavant. Le
nombre des ouvriers 6vang6liques augmente I vue d'wuil : 6glises, chapelles, dcoles, hopitaux et autres aeuvres charitables se
multiplient sur tout le territoire. L'influence de l'Eglise s'accentue au meme rythme. II faut cependant se souvenir que ces
libertes et privileges ont 6td acoordds sous le regime de I'occupation BtrangBre. Le Gouvernement devait se montrer but Bleve
A I'6cole democratique, et vu la faiblesse de sa position, ne pouvait que s'incliner devant les nouveaux maltres de race blanche,
sans trop montrer ses sentiments int6rieurs.
A present, le Japon voit sa situation dconomique s'amiliorer de jour en jour. et dans la m6me mesure, se relever son
autonomie politique. En m6me temps, le prestige des Etats-Unis
et de I'O.N.U. a diminue consid6rablement aux yeux attentifs des
Japonais A la suite de la guerre de Corde et des graves probl&ines que les soi-disant grandes nations n'arrivent pas a rigler
avec leur adversaire communiste. Et ainsi on peut se demander
si les lois favorables A l'Eglise et les privileges accord6s aux
missionnaires apres la ddfaite durant I'occupation resteront en
vigueur plus Lard, quand le Japon sera de nouveau seul maitre
chez lui. Nous le souhaitons, mais ii reste permis d'en douter.
Si 1'Am6rique et d'autres Etats Jimitent sdverement l'iminigration 6trangere, pourquoi le Japon, ddjA desesp6erment surpeupl6,
serait-il plus gdndreux ? Aujourd'hui, 'Etat japonais admet les
iiarchands amdricains. anglais, hindous et bresiliens, dont ii
espere un profit materiel, mais il se montre moins complaisant
Ah '6gard de ceux dont il n'a nul gain A attendre. Humaineiieat
parlant, qui pqurrait lui en vouloir pour cela ?
3. - Limitation des naissances. - La surpopulation qui,
bien avant la guerre, 6tait pour le Japon ie plus ardu problnme
de sa politique dconomique, est devenu depuis lors d'une angoissante gravit6. Par sa d6faite, le Japon a perdu ses possessions
d'outre-mer ob il pouvait ddverser un surplus de sa population. L'immigration en pays 6trangers lui est par ailleurs interdite; ses 75 millions d'habitants sont obliges de vivre dans Iespace d'un pays A peine plus grand que i'Italie, mais bien plus
montagneux, et n'ayant qu'un dixibme de terres cultivables. En
outre, I'exportation, ndcessaire pour faire vivre son peuple, demeure fort restreinte : nombre de ses anciens marchds ext1rieurs lui restent ferm6s, parmi lesquels la Chine, qui a toujours 6et son plus-grand acheteur.
Pour remedier L une situation de jour en jour plus tragique. des amis mat6rialistes surtout de langue anglaise, ont irnport6 au Japon le malthusianisme, d'abord secretement insi.ue. anaintenant ouvertement propag6 4 travers tout le pays. Le
gouvernement, aux prises avec des difficult6s dconomiques insurmontables, a cedd devant ces tristes suggestions, et le peuple
paien. n'6tant plus retenu par aucune loi prohibitive, n'a plus
eu de scrupules.
Le succes de ia propagande a Mtd tel que dernierement une
revue japonaise a det jusqu'h proposer que le Gouvernement fix"
la limite des naissances A deux ou trois enfants par famille, et
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impose unie taxe graduelle pour chaque enfant tu-i:ssus do cc
nombre.
Comine ces procedds de limitation des naissances '-ortdi:ectement opposes soit A la fin essentielle du mariage, soil au ciaquieine commandement de Dieu, 1'Eglise ne pourra jamai3 l•s
autoriser. Le missionnaire catholique et sa doctrine sur .•e point
sont done continuellement en opposition avec ce qui se pratique
actuelleiient dans tout le Japon.
Renides. - Des sociologues cherchent d'autres solutions i
ce probleme de la surpopulation. Pratiquement. ils sont irrealisables... ou nettement utopiques.
4. - La rdforme aprds la d6faite. - L'Etat autoritaire et
militariste du Japon d'autrefois a di se transformer, sur l'ordre formel du vainqueur, en Etat parleuentaire et dd~inmratique. Si. avec la nouvelle forme de gouvernement, le vaiaqueur
lui avait en mmne temps donna sa culture avancee et ses traditions seculaires, Je Japon aurait sirement fait un eclange
mragnitfiue. Le Japon veut et peut apprendre toutes les institutions de la ddmocratie moderne. 11 s'assimile de mnine avec
ardeur les techniques, les lois sociales et judiciaires des Etats
de I'Occident, de prdference celles de 1'Amerique.
Tout le peuple japonais sait lire, et la soif de la culture et
des sciences 6trangeres est universelle, mais les sources oif elle
sabreme. litterature, radio, cinema. ne sont pas toutes pures et
saines. Et 1'exemple des rdcentes guerres entre nations chretiennes et catholiques semble renier le prdcepte de charit6 et de
frateriite. Et meme la gdndrosit6 et charitd chritienne n'est pas
compri-p, car 'on croit gda6ralement que tous les Blanes sont
riches, et que donner ne leur colte pas. Et avec leur vie d'ouvrier d'usine, comment les Japonais pourraient-ils trouver le
temps de se prdoccuper ou s'occuper de religion ?
Progres de L'6vanglisation. - Malgrd les obstacles analyses
ci-desnus, il ne fait pas de doute que l'evangdlisation du Japon
progresse h bonne allure. It n'y a pas, nous I'avons deji note.
de coa'ersions en masse ; cependant 1'Eglise est presente un
peu !'artout, au Nord comme au. Sud, dans les rilles principalement, mais la campagne ne fail pas exception. Elle est surtout
bien or ganisde. A sa tAte, I'Internonce, reprdsentant du Souverain
Poutife. jouit d'une haute consideration : A plusieurs reprises it
a ett requ en audience par Sa Majestd 1'Empereur. Auprics de
lui, i' piscopat, tout entier de nationalitb japonaise depuis le
derie ae la Propagande du 12 octobre 1950. .'Eglise parait ainsi
moins ua trangere , aux yeux de l'autoritd et du peuple. bien
que cependant les missionnaires 6trangers soient encore quatre
fois plus nombreux que le clergd indigbne. Celui-ci est en protgri
.•nstant ; s6culiers et religieux, les pretres japonais sont
actucllement au nombre de 238, chiffre encourageant pour un
total de 185.000 chrdiiens.
L'Eglise peut se montrer aujourd'hui en plein jour et en
toutl libert4. A la Fete-Dieu, de longues processions parcourent
les -rues des villes. J'ai assistd A celle d'Osaka, en 1952. De
l'6cgLse de Tamatsukuri jusqu'au College des freres Marianistes,
une foule de plus de 3.000 fidiles accompagnait le Saint Sacremne:'t. port6 par Mgr Tiguchi. Grands et petits, clercs et laiques.
priaient et chantaient A haute voix ; partout la foule des paiens
les :rcgardait avec une curiosit6 intdressee et un respectueux
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silence. Des policiers, gantes de blanc, posti6 dans les priicipalei
artlres, arretaient tramways et voitures pour livrer passage au
pieux cortege. On vit un spectacle imposant quand dans le vaste
stade des jeux la procession se groupa en cercle devant un autel
monumental. Un pretre japonals parla d'abord de 'amiour de
Jesus eucharistique eniers le's hoinmes, puis la fouie execut
des chants reussis, et la crtemonie se cl6tura par la benadictioc
chose qui m'interessa vi\ieent, c'elait
domnje par I'ev-que. Une
le haut-parleur, install ( sur une jeep, qui suivait la procession
sur tout son parcours. D'une voix forte et claire, il dirigeait
prieres et chants, qui purent ainsi s'ex6cuter en nme.ure et en
bon ordre. Pareille cereimonue n'aurait pu avoir lieu avant la
deruiere guerre.
Dans les priucipaux centres catholiques cuuome Tokio,
Osaka, Nagasaki, ont lieu chaque ainne des conferences eccl6siastiques. souvent presidees par 1'Internonce. Elles ruunissent
des centaines de missionnaires, venus de divers coins du Japon:
on y traite des questions urgentes, des moyens approprids de
la propagande missionnaire, et des conferenciers expr'rimentes
sont invites y prendre la parole et faire part de leurs suggestions.
A Tokio se tient chaque annue la reunion des t\%ques, el
aussi celle des superieurs des diverses soci4ets religieuses. Elles
donnelt des directives aux missionnaires, spdcialement uux cures
des paroisses. A Tokio se trouve aussi le centre national de
1'Action catholiquE. II est divisd en differentes sections : (eures
de charit6. education. legislation, liturgie, art chretien, catchisine, presse, acticn sociale, <euvres de jeunesse, ttudiants, etc.
Chaque section y a son bureau permanent : c'est, dans -on ensemble, un pr6cieux centre d'information pour le persmiurne dirigeant des missions.
La presse catholique a fait au Japon de remarqualles progres. A\ant la guerre, le gouvernernent ne toldrait aucun bulletin. mfiae prive, a plus forte raison aucun journal catlolique
Aujourd'hui. nous avons nos journaux, qui tirent A des williers
d'exerplaires. Les To-Sei News informent chaque quinzaine des
prnmcipaux tinceinents concernant 1'Eglise au Japon ; The Missionary Bulletin, mensuel, publie des articles intbressants sur
ies mRtlhodes d'apostolat de tel ou tel missionnaire, et leurs r6sultats ; certains cures editent eux-m6mes un Bulletin paroissial.
Les Peres Saltsiens et la SociMtV de Saint-Paul impriment chaque aunne de nouveaux livres en japonais. Dans les grandes
villes. il v a des librairies catholiques qui fournissent les livres
de religion Bdites au Japon. et se chargent aussi de faire venir
de I'tranger les ouvrages d6sires.
L'influence catholique penctre surtout le Japon par ses owuvres charitables et ses;coles. Actuellement, en 1953, le J.:pon
possede 197 6coles catholiques, avec 56.336 6lves, dont 7.264 catholiques. Dans la seule ann6e 1952, 19 6coles nouvelles ont ;'t
ouvertes. Le corps enseignant comprend 400 6trangers : pretres.
freres et religieuses. La ville de Tokio vient en t6te avec 38 ecoles catholiques. puis Yokohama avec 36, Osaka 25 et Fukoaka 21. L'Eglise catholique dirige deux grands seminaires regionaux (Tokio et Fukuoka), avec 180 s6minaristes ; 12 petits sOminaires, 2 universites reconnues par I'Etat (Tokio et Nagoya):
4 universit6s pour filles, 15 colleges superieurs, 60 autres col!'-
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Les 56.336 etudiants et eludiantes qui frequentent ces eeoles ne constituent qu'une ninime fraction des 20 millions d'eleves qui remplissent les ecoles de I'Etat, mais chaque annee voit
s'ouvrir de nouvelles ecoles catholiques, et leur iinfluetce \a
grandiisant. Les professeurs de nos universites publient une revue scientifique : Monuinenta Nipponica, qui est fort apprdcide
des savants. Et bient6t nous aurons notre propre station de Radio, qui sera dirig6e par la Socidti de Saint-Paul.
Pareillement est a signaler !'accroisaement des diverses
ceu\res charitables, h6pitaux, dispensaires, jardins d'enfants, etc
par- Ilsquelles nombre de payens prennent contact avec I'Eglise
La situation diffUre done netteinent de celle d'avant-guerre :
le pr-tre alors n'osail pas sortir du presbytere, et attendait patienunent chez lui les deux ou trois catdchumdnes qui venaient
le trouuer pour s'initruire des v6ritds du salut. L'Eglise commnence done A realiser le a due in altun ,,: Couduis au large '
Pour constater la vitalitd pr6sente de I'Eglise au Japon. il
suffit de consulter les statistiques du rapport complet pour 1952.
catholiques, 171.785 ; catdchuiu
nes 28.356 : pretres etrangers,
780 : pretres japonais, 213 ; freres etrangers et japonais, 286 ;
sceurs japonaises, 1.951 ; soeurs ktrangBres, 918 ; h6pitaux, 13 ;
sanas, 9 ; dispensaires, 26 ; leproseries, 2 ; crches, 14 ; centres
d'enfants, 3 ; orphelinats. 38 ; pdpinibres, 68 ; foyers pour vieillards, 8 ; dortoirs, 12 ; journaux, 12 ; librairies, 9. Parmi les
ordres et socidtds religieuses, on en compte 38 d'hommes et
67 de femmes. Dans les rues, on rencontre les costumes les plus
divers, qui amusent parfois nos Japonais. Les pretres, chez eux.
portuet ia soutane; pour les voyages, la tenue de clergyman a
6te prescrite pour tous en 1952. Pendant les chaleurs de I'rtt
(de juillet i septembre). un costume plus deger est autorisd :
pantalon et chemise, dont les nanches descendent jusqu'aux
poiinets. Un petit crucifix argentd portd sur la poitrine indique
A tous que nous sommes eccldsiastiques.
Les principaux ordres religieux du Japon sont, par ordre
d iiportance numdrique : Jdsuites, Franciscains, Peres des Missioas Etrangeres de Paris, Sadlsiens. Pere du Verbe Divin, Coloiibans, etc... Les socidtds de religieuses sont : Franciscaines
mii-ionnaires de Marie, Filles du Sacrd-Coeur (Japonaises, 208)
Vi;itandines (Japonaises. 119), Salisiennes (115), Sceurs de 1'Enfanit fJsus de Chauffailles (109), S&eurs de Saint-Paul de Chartres
(108,, Trappistines (105), Dames du Sacre-Cceur (77), Filles de
la :lIaritd (31), etc...
Quelques observations et desiderata
1 Uniformitd. - Les missionnaires du Japon viennent de
t,:'-les points du globe, envovds par 38 ordres ou congregatiuns. et appartiennent & plus de O4nationalitds. II est indvitabi' qu'entre eux ii se prdsente des diversitds, non seulement
dais le costume et les habitudes de vie. mais encore dans le
style et Ie mobilier de leurs dglises on chapelles, dans les coutumres liturgiques, les pratiques de devotion, dans le formulaire
des prieres et le texte du catcchisme. En Occident, oh I'Eglise
est fondde depuis des sikcles, ou les communications sont fr6qur'iates d'un pays a l'autre, les chrdtiens font moins attention
a (cs diversites. Le Japon, par contre, est isold, et les chr6tiens
soit pour la plupart des ndophytes. Sans doute, la doctrine
qfu on leur enseigne est une. et les varidtLs signal6es plus haut

-. -i3 ne sont qu'accidentelles, c'est I'unite dans la variite. Mais 'intransigeance de la foi de nos neophytes ne leur permet guere de
distinguer I'accessoire du principal, et pour enseigner par 1'experienee que 1'Eglise catholique est une, il serait avantageux
que, A leur entree dans n'importe quelle dgiise ou chapelle, ils
puissent aussitbt se reconnaltre chez eux, n'etre huiques par
aucune nouveautW, et s'unir aussit6t aux rites et pri;:res de la
communaut6 chretienne. Les missionnaires eux-memes s'en rendent compte. Les conferences eccitsiastiques s'occupent dejh de
cette question, et travaillent A introduire partout une certaine
uniformite.
2" Adaptation liturgique. On souhaite egalement une
adaptation liturgique aux fetes purement nationales qui sont
profondement eiracin6es dans les mceurs et riches d'un noble
symbolisme. Cette adaptation serait aisde, du moins pour les
fetes suivantes :
A. - Fite de L'U Obon ). - C'est la fete des Morts, qui se
iL'elbre le quinzieme jour de la septieme lune. D'apres la croyance japonaise, le bonheur des esprits d dedefunts, depend des
prieres et sacritices que leurs parents et amis vivants offrent oe
jour-]I A leur intention. Aussi une famille qui ne ferait rien
pour ses defunts A l'occasion de cette fete serait considdr6e
comme manquant gravement au devoir de pi6te filiale. Aujourd'hui, cette fete n'est pas seulement une solennite religieuse, mais
encore un jour de r6jouissances publiques. Les Japonais croient
qu'en ce jour les esprits des morts reviennent dans leur famille
pour leur faire une agreable visite. Pour les aider a retrouver
leur naison, chaque famille suspend A sa porte d'entree une
lanterne allumde. Ces lanternes ont souvent des formes artistiques. En certains endroits, la coutume existe d'allumer de petites lanternes et de les lancer sur l'eau, dans les rivibres ou sur
la mer ; ces milliers de lumirres forment un spectacle teerique. Chaque famille a prdpard un bon repas pour ses defunts.
AprBs le festin pris en union avec eux, les mets restants sont
jetds A la riviere, ou & la mer, au profit des esprits qui u'oit
plus de parents sur terre pour leur assurer ces offrandes. Pendant trots jours, des c6remonies publiques ont lieu sur les places, dans les pares et les pagodes. Danses, prieres, chants lugubres. au son des tambours et des hauts-parleurs, se proIongent
jusqu'a minuit.
L'Eglise c61bre la Comm6moraison des Defunts le 2 novembre. S'il dtait possible de la transf6rer pour en faire coincider la date avec celle de l'Obon japonais, i'adaptation se feraiL
d'elle-meme. Sinon, en chaque dglise, on pourrait du moins chanter ce jour-lk un service solennel pour les d6funts. Nos chretiens
y trouveraient satisfaction pour leur foi et leur pietd filiale, et
les paiens constateraient que, nous, catholiques, savons aussi
honorer nos d6funts. Au contraire, en laissant tomber dans l['ubli cette fete de l'Obon, nos chr6tiens risqueraient d'etre pour les
paiens un sujet d'dtonnement, sinon de scandale, et d'encourir
de leur part le reproche d'impidte.
B) Le Nouvel An, 1' Oshogatou ,. - C'est la plus graiide
fete des Japonais, tres riche en coutumes significatives. La famille ne se couche pas dans la nuit qui pr4ecde le Nouvel An.
Des sacrifices solennels ont lieu cette nuit dans tous les temples
et des milliers de personnes y assistent..Tout Japonais pieux
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commence I'aunee nouvelle par des prieres et une 'isite i: la
pagode, ainsi le veut un usage plusieurs fois s6culaire.
Comment feront nos chrdtiens ? Dans certaines missions on
a introduit la coutume d'Europe, de celdbrer la veille, une
heure sainte, en esprit de r6paration des fautes commises durant I'annde qui s'achWve. Excellente pratique, mais dont 1'esprit
de pdnitence ne cadre point avec la coutume ancestrale qui fait
du Nouvel An une fete de joie. A minuit, une messe solennelle,
;vec sermon et prieres de circonstance, serait en harmonie avec
les coutumes nationales. Cette messe devrait se cd1brer nuitamwient, car les Japonais dorment ensuite une partie de la matinee. apris quoi commencent les visites et souhaits de bonne
aniiue.
C) Fete des Enfants. - Deux grandes fetes se c6lebrent au
Japon pour les enfants. Ce sont te Gogatsu no sekku (fete des
garqons) et le Hinamatstri (f6te des filles). Toutes les dcoles
vaquent a leur occasion, et des rejouissances ont lieu dans les
families et sur les places publiques. Les parents chretiens seraient. heureux si, ces jours-lh, il y avait quelque cerdmonie sp6cile a feglise pour leurs enfants.
II existe une troisieme fete des enfants, appelee Shichiiosan. mot qui signifie i sept. cinq, trois
; elle
e
se e.14bre le
15 novembre. Ce jour-li, les enfants de sept, cinq et trois ans
d'ge, sont conduits au temple pour y recevoir une benddictiin
speciale des bonzes. Rien de plus ais4 que de baptiser et christianiser cette fete. Les parents y conduiraient
1'4iglise leurs enfants de sept ans et au-dessous, et le missionnaire a I'issue de la
messe ou d'une cerdmonie paraliturgique, leur donnerait la bdnediction si touchante du Rituel (n* 45), oit le prktre demande
a Noire-Seigneur, a qui lui-meme a voulu etre enfant, de daigner benir ces enfants, afin que la malice ne change point leur
intelligence et qu'en grandissant en Age, en sagesse et en grace,
its vivent de manibre a Lui Wtre agrbables >. Le pretre pourrait
aussi. A l'occasion de cette fete, aller dans les families visiter et
bhuir les enfants malades; ce tdmoignage de sympathie est de
nature A toucher le cceur des enfants et plus encore celui des
parents.
Bien d'autres fetes peuvent aisement s'imprdgner d'esprit
cliretien et se transposer A l'dglise. Par exemple, la fete si populaire des a cerisiers ,. c6lebrde dans 1'esprit des Rogations.
avec prieres pour les fruits de la terre, accompagnde de la decoration des autels par de belles grappes de cerisiers en fleurs.
De meme la , Journde des Meres ,, tres en vogue aussi, A sanctifer par une binediction speciale des mamans chrdtiennes ; la
/fP!e e 'Empereur, A christianiser avec une messe ou pribres
spi: iales pour demander a Dieu protection et benediction pour
!':n;pereur, au jour anniversaire de sa naissance. La grace de
1Evangile ne fera qu'embellir ces fetes, auxquelles nos chrdtiens
desirent naturellement prendre part avec tous leurs compatriotes.
D. - Le a pourquoi et pourquoi pas » des conversions. I -,t sans doute une brillante question pour tout missionnaire.
'L~cession h la vraie foi est avant toutl'ceuvre de la grace, mais
eeiie-ci n'agit en regle ordinaire qu'avec la coopdration de
1'"omme, et comme nombre de chemins menent A Dieu, le mis-::naire est le premier int6ress6 A connaltre les voies diver-

ses suivies par les -•'Ltis pour aller & Lui. Cette cuI!iaissance
dirigera efficacement son z6le et le rendra plus fructueux. Pour
savoir pourquoi le Japonais se convertit, le meilleur awoyen est
de l'interroger lui-inm e. C'est ce qu'a fait le R.P. Hyatt. M.M..

cure de Kyoto, qui a pu convertir. apres la guerre, plus de 300
personnes. 11 a envoyd, en mai 1952, un questionnaire h tons ses
paroissiens, leur demandant de vouloir bien y rcpundre par
ecrit. Presque tous (348), lui ont envoy6 leur reponse. Je r0.
sume ici questionnaire et rdponses, utiles a tous les missionnaires du Japon.
Premibre question. - Comment etes-vous devenu catholique ?
Cinq rdponses diffdrentes sont donnees.
a) 8 bommes et 9 femnes se disent nets de parents catholiques (les 331 autres sont done des convertis venus directement
du paganisme) ;
b) 66 hommies et 98 femmes ont Wtiamenes a 1'eglise par
des amis ;
c) 3 hommes et 2 femmes, par des etrangers ;

d) 23 hommes et 31 femmes, par la lecture de bons livres
et journaux, ou par les cinemas catholiques ;
e) 53 hommes et 55 femmes. sont venus pour amender leur
vie ou pour resoudre certains doutes personnels.
Ilressort de ces rdponses que la majorit6 de ces neophytes, 51 %, ont 6td convertis par la bonne influence d'un ami,
32 % sont venus A l'Eglise pour amender leur vie, et 17 % y.
ont etA amends par les bonnes lectures.
11 est interessant de noter que parmi ceux qui ont Wt6 amen6s par des amis, on signale :
1° 9 etudiants et 13 dtudiantes de colleges supdrieurs, el
seulement 3 6tudiants et 1 Rtudiante venant des universitts. Ces
derniers sont les plus refractaires, conime l'ont remarqu6 tons
les missionnaires ,et comme I'affirmait dans une conference eeclisiastique de juin dernier, un Pere j6suite, professeur depuis
vingt ans. A 1'Universit6 de Tokio. L'enseignement qu'ils repoivent est purement mat6rialiste et beaucoup de ces jeunes gens
sont teintes de communisme.
20 Parmi les convertis, on comptait 23 ouvriers, dont 17 ont
declard avoir Rtd convertis nar des femmes. La femme peut done
influencer 1'homme, meme au Japon. fait qu'on entend nier par-fois.
3° Trente convertis viennent des dcoles catholiques, la plupart donnent comme motif de leur conversion l'enseignement et
le bon exemple de leurs maitres.
On constate ainsi aisdment qu'au Japon. l'apostolat laique
joue le principal role ; la plus grande part des conversions eat
due A linfluence de la famille et des amis. Vient ensuite la
bonne presse, livres, journaux catholiques, petites bibliotheques
paroissiales. etc...
DeuxiBme question. - Comment s'est faite votre premiere
visite a une 6glise catholique ?
20 hommes et 14 femmes rdpondent qu'ils y sont alls dc
leur propre mouvement. - 31 hommes et 75 femmes y ont 0t6
conduits par un ami. - 7 hommes et 4 femmes y sont entres
pour voir un prktre. - 22 hommes et 38 femmes, pour entendre
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1'explication du catdchisme, avant meme d'avoir vu un pr6tre.
- 15 homines et 39 femmes, pour voir les ceremonies de la
messe. - 5 hommes et 1 femme, par pure curiositl. - 21 hommes et 12 femnies, apres avoir etl pr6seatts au pretre par un
ami.
11 importe, au Japon, que 1'dglise soit tenue proprement,
dicorde avec art. La premiere impression, bonne ou mauvaise,
peut avoir de grandes consequences pour le visiteur paiea.
Troisiine question. - Quelle chose vous d6tournait de
I'Eglise catholique, acant votre conversion ?
15 hummes et 7 femmes repondent que I'atmosphere de
'Eglise leur semblait trop froide. - 13 personnes Rtaient d6tournues par les Comminandements de Dieu et de 'Eglise. - 15 perasoues croyaieit que 1'Eglise dtait reservte aux seuls riches. 13 persunnes n'aimaient pas les ceremonies. - 8 personnes disaient que nos statues leur d6plaisaient.
Mais i la question : Qu'admiriez-cous le plus dans i'Eglise
avant votre conversion ? 32 rdpondent l'Histoire de cette Eglise.
- 39 repundent, 1'Art chretien. - 53 repondent, les ceuvres de
charitC. - 68 repondent, la vie exemplaire des pretres catholiques. - 15 rdpondent, la philosophie chretienne.
Quatrieme question. - Dans I'dtude du catdchisme, quelles
tirits cous paraissaient les plus difficiles d croire ?
?0 repondent. l'existence de Dieu ; 30 autres trouvent cette
virit facile et consolante. 55 r6pondent, le dogme de la
Sainte Trinit ; 26 aiment a connaltre cette doctrine. - 31 rdpondent. I'Immaculde Conception de la Sainte Vierge (dont 19
femmes ; 38 (dont 20 hommes), aiment beaucoup ce privilege
de Marie. - 15 repondent, la resurrection de Notre-Seigneur
,39 n'y voient aucune difficulte). - 24 ont peine h croire aux
miracles de Notre-Seigneur, 11 seulement y adherent volontiers.
- 6 admettent difficilement la remission des pdchts dans la
confession ; 35 (dont 22 femmes), trouvent cette doctrine tres
consolante. - 5 sont rebut6eS par la doctrine sur le mariage
chrltien et 5 la jugent excellente. - 5 tLnoipnent leur admiration pour la doctrine de l'Eglise sur la souffrance et la penitence.
La varidtd de ces rdponses est propre A guider le missionnaire et le catichiste dans leur enseignement ; elles leur ddterminent les points sur lesquels ils doivent porter leurs efforts
pour convaincre leurs catdchumenes. L'exp6rience a :nontr6
aussi que le catkchisme en images est d'un grand secours pour
augmenter !'intdert de leurs legons et les graver dans la memoire.
Apres votre conversion, combien
Cinbuiiime question. de vos parents ou amis avez-vous rdussi a amener a I'Eglise ?
Le Pere Hyatt, ar .eur de ce questionnaire, insiste toujours
auprts de ses neophytes, pour que, par reconnaissance envers
Dieu p.)ur leur conversion, ils fassent de la propagande autour
deux. I'enqudte lui apprit que 210 personnes avaient Wetau
catkchil'ne, amendes par les hommes, dont 157 (74 %) sont all6es
jusqu'au bapt6me, et 560 par les femmes, dont seulement 159
(35 %Vont persdvdrd. Un de ces convertis a rapportd qu'il avait
rdussi ;i amener A 1'Eglise 80 paiens, dont un bon nombre sont
ddja baptises. L'instrument dont Dieu se sert pour atteindre les
Ames cst parfois bien humble. Voici une petite fille de 9 ans, dont
le pere est chef de la police h Shingu. oti le missionnaire vient

de s'installer. Noriko, c'est le norm de la fillette. estla premiire
personne qui se presente A lui. Elle tient de son pere sans doute,
car elle veut tout voir, inspecte la chambre du Pere. lui fail
m6me ouvrir ses tiroirs, l'interroge sans fin. Ses isites sont frI.
quentes, et chaque fois, de retour a la maison, elie parle avec
un tel enthousiasme du missionnaire et de tout ce qu'elle a
vu chez lui, qu'elle d4cide enfin son pere a l'accompagner A la
mission. Apres un long entretien, le chef de police se retira satisfait, et permit A sa fille d'aller au catechisme. Depuis lors
Noriko rapporte a la famille toutes les belles choses entendues
A I'eglise, si bien que son pore demande lui-meme B s'instruire
de la nouvelle doctrine. Ses subordonnds de la police sont bient1t informes du fail, et bon nombre d'entre eux s'inscrivent
conmme catkchumenes. Le Pere a maintenant une classe speciale
de catchIisme pour les policiers de la ville. avec unp assistance
de 60 elrves.
Sixieme question. - Pourquoi quelques-uns de vos amis.
se sont-ils retires du catdchisme ?
Les rdponses a cette question se r6sument dans les sept motifs suivants :
1 Mauvais exemples de certains chritiens :
2° Opposition de la part de la famille ;
3" Enseignement contraire de prcfesseurs qui. a I'cole,
imanifestent leur aversion pour toute religion :
4* Manque de temps libre pour dtudier
5° Obstacle d'un mariage 4 regulariser
6° Exigences du sixiirne commandement a obser\er
7 Incapacite d'apprendre le catechisme.
Ces obstacles ne peuvent dtonner, ils sont de tous les temps
et de tous les pays ; 1s se trouvent signalds ddjA dans les paaboles des Evangiles. Mais il suffit de jeter un regard sur I'histoire de iEglise pour se convaincre qu'lls ne sont pas invincibles
Nous en avons une d6monstration sous nos yeux, ici-m4me
L'Eglise du Japon, en 1947, comptait 109.285 catholiques, sni
ans apris, ils sont 185.284, un accroissement de pros de 70 %
Le missionnaire ne se laissera done pas arreter a la vue de
res obstacles de tout genre, mais les affrontera avec la confiance
d'en triompher. Ces paroles de saint Vincent lui seront un stimulant :
,Les marchands laissent-ils d'aller sur mer pour les daaqfers qu'ils courent, et les soldats & la guerre & cause des plaie
et de la mort meme a laquelle ils s'exposent ? Donnons-nous i
Dieu, Messieurs, pour aller par toute la terre porter son Evangile. Le salut des peuples. et le u6tre propre, est un bien si
yrand, qu'il merite qu'on l'emporte i quelgue prix que cc soit.*
Maiko 'dcembre 1953),
(A suivre.1,

Louis REINPRECHT.
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iTATS-UNIS
LEs MAISONS DE LA PROVINCE OCCIDENTALE DES FILLES DE LA CHARITE

(suite, voir pp. 183-208 ; 262-267)
38) H6pital de Charite Lafayette (Lafayette Charity Hospital),
Lafayette, Louisiane.
L'H6pital de Charitd Lafayette, fut inaugurl le 13 septembre 1938. Les autoritds medicales sont d'accord pour dire que
c'est un h6pital modble. Comme dans I'Hopital de Charitd de La
Nouvelle-Orldans, le personnel est sous la direction des Filles
de Saint-Vincent de Paul. L'h6pital, qui a coOt6 500.000 dollars,
batiment A trois dtages, contient deux cent quarante-deux lits
repartis en salles.
Les Soeurs de Charitd arriverent a Lafayette le 16 aoQt
1938. L'evUque, Mgr Jeanmard. accueillit cordialement les Seurs
et dans sa propre voiture les conduisit A leur demeure temporaire : futur noviciat des Sceurs du Tres-Saint-Sacrement.
DIs le 17 aoilt. les Sceurs se mirent A I'ceuvre dans I'ancien
bAtiment. Environ cinquante-sept malades v etaient soignds, bien
que le nombre des lits ne fTt que de trente-deux : quelques malades 6taient & mrme le plancher, sur des matelas on des lits
de camp.
Le 18 aott, une Soeur prit la garde de nuit tandis que deux
autres. axec Sceur Paula de Charity Hospital (Nouvelle-Orlians),
prenaient soin des malades pendant le jour et s'employaient A
prdparer le nouveau batiment. Les dames 6taient employ6es A
eoudre jour et nuit le linge pour la salle d'operation ; d'autres
fournitures pour le dispensaire furent commanddes.
Le 13 septembre, les malades, au nombre de trente-trois.
teaient transfBrs" dans le nouveau batiment, bien qu'il ne fat
pas completement dquipd. Le premier malade transportd dtait
un pauvre paralytique qui se trouvait A l'h6pital depuis Noel
1937. I.e 15 septembre les Soeurs prirent leur premier repas
dans la salle A manger du corps mddical. Ce jour-meme s'inaugurait la maison des Sceurs et infirmieres
En une seiaine le nombre des malades tripla et dans un
bref delai comprit cent cinquante malades. Ceux-ci se trouv6rent tris contents dans leur chateau. comme its appelaient l'hopital. La majorit, du peuple en Louisiane parle le frangais, un
dialecte crdole. Leur visage s'illumine quand ils entendent les
Sours parler leur langue. Sur les six heures du soir, on entend
la rdeitation du chapelet en commun. Les communions sont
nombreuses et les retours frequents.
I. 29 septembre 1938, Mgr Jeanmard bdnit l'h6pital. La
b6nddiction fut suivie de l'inauguration officielle par le gouverneur Leche, en prdsence de nombre d'officiels et d'un grand
concours de peuple. Le Gouverneur paya un tribut de louanges
a Scenr Stanislas, mentionnant que c'dtait A cause des cinquantetrois ans du ddvouement inlassable de cette chore Sceur a Charity
Hospital, de la Nouvelle-Orlians, que les Sceurs de Charite
avaient etd invitdes a prendre en charge l'Hopital de Lafayette.
39) Hdpital Saint-Vincent (Saint-Vincent Hospital), Los Angeles, Californie.
Bien des gens sont venus de loin chercher l'or en Californie. mais les Filles de Saint Vincent de Paul furent envoydes
d'Eminitsburg, pour y trouver la recompense plus precieuse que
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I'or pur, la r6coinpense du service aux pauvres et aux malades
necessiteux. Mgr Thaddde Amat. Lazarisle, 6-cque de Monterey
et de Los Angeles, demanda des Filles de Charite. Eu r6ponse I
cette reqrete, six Sours arriverent le 6 janvier 1856, apres un
long et penible voyage & travers l'isthme de Panama.
Les Soeurs ouvrirent le premier h6pital de la Californie
dans un petit bAtiment situ6 au cutd ouest d'Eternity Street :
propriett de la Comniunaut6. Comme d'autres institutions similaires de cette p6riode, le petit hopital nmanquait de toutes les
commodites modernes et des facilites employ6es de nos jours.
Le soin des imalades dans des conditions si pdnibles, fut un vritable difi. Pourtant, si nombreuses 6taient les demandes que
bientOt il fut necessaire de se procurer un bAtiment plus grand.
Les Sceurs s'etablirent au coin des rues Alameda et Macy. ou
elles ne resterent que peu de temps.
Vers 1860. les Seurs se transportLrent a Ann Street prts
Main. En cet endroit, l'h6pital fut agrandi et connu conmme Bdpital du Conmt. En 1884, I'emplacement k Beaudry fut acquis, un
b~timent drigd ; l'annexe sur le Sunset Boulevard, ajoutie en
1902. Ce fut le premier h6pital de Los Angeles qui fut standardis6 par le College am6ricain des Chirurgiens.
L'an 1899 marqua le commencement de 1'Ecole d'lnfirmiires : des centaines de dipl6mies sont sorties de cette kcole.
Devant le rapide agrandissement de Los Angeles, les Sours
furent obligees de prevoir b nouveau un plus grand h6pilal pour
faire face aux besoins de la Cite. Un terrain fut achet le i" mars
1925. et la premiere pierre, pos6e le 28 mars 1926. L''lpital tel
qu'il est aujourd'hui comprend trois sections, I'hopital principal,
la Maison,et la Chapelle des Sceurs, les services (materiel et machines).
Aujourd'hui. le personnel de l'Hopital Saint-Vincent comprend quelque treize Soeurs environ quatre cent quinze employees et cent neuf dtudiantes infirmirres. II semble dire a tous
que le nmot service retentit encore dans ces murs merveilleuse;aent construits, et l'esprit de charitM penetre l'atmosph&re
comme jadis les anciens bitiments.
La visite des pauvres & domicile ceux aussi des institutions
publiques, continue comme aux premiers jours quand c 'tait la
principale ceuvre de la CommunautB. C'est toujours une oeuvre
aimee et ch6rie. oO les Sceurs et leurs assocides puisent joie et
energie. Cela conserve vivant l'esprit de saint Vincent, si heureusement appele Pare des pauvres et ApOtre de la Charit6.
40)

Hdpital Sainte-Marie (Saint-Mary Hospital), Milwaukee,
Wisconsin.
L'H6pital Sainte-Marie. propridtd des, Filles de la Charit,
offre a sa client.le, deux cent dix lits et cinquante-deux berceaux.
En 1848. a la requite de Mgr Hennine, quatre Soeurs de la
Charitl
arriverent pour 6tablir un hOpital - Infirmeric SaintJean. Un batiment charpentr d
deux 6tages, sur Jackson et Oneida
Streets, abrita les premiers malades.
En 1855 la maison fut transferee i Jefferson Stre;et. par
suite de quelques protestations : I'h6pital etait une menace parce
que les Soeurs y soignaient les victimes de la peste.
Le 10 janvier 1857, les officiels de la CitA ratifierent un
don de trois acres de terrain A North-Point, pour etablir un h6-
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pilal. En novembre 1858, les Seurs transferbrent leurs maiadcs,
en un bAitiment & trois dtages avec sous-sol. C'etait 'Hlipital
Sainte-Marie, avee cinquante-cinq lits.
En 1888, on y ajouta une aile qui fut benie en mars 1889,
par I'archeveque Heiss. Avec le temps, ces constructions s'av6r6rent inaddquates ; aussi, en 1909. on inaugura un nouvel h6pital
de deux cents lits. Alors un module du genre pour un demimillion de dollars. Ce batiment continue de servir a nos necessit&s presentes.
Aux tout premiers jours, les services des Sceurs avaient et6
demandus pour soigner pestiferes et choleriques. Tant au dehors qu'au dedans de l'h6pital, les Sceurs rtýpondirent a\ec geunrosite et divouement. Les pauvres continuent d'etre visitds a
domicile, et sont soignes quotidiennewent. Quand les Smurs essayerent de contracter un emprunt pour le batiment actuel, les
banquiers refus6rent, parce que les Sceurs leur.faisaient courir
un trop grand risque : e!les recevaient, disaient-ils, trop de pauvres gratis. Cependant, le bAtiment fut 6rig6 et les pauvres continuent d'etre requs gratis comme par le passe.
Le 8 janvier 1894, I'Ecole Sainte-Marie pour InfirmiBres,
fut fondee. En 1896, les dipl6mees de ce premier cours 6taient au
nombre de sept. En 1927, le bAtiment pour 1'cole fut 6rige :
salles de classes, laboratoires. salles de r6creations, etc... Le
1" janvier 1950, le nombre des dtudiantes, diplOmBes par I'Ecole,
atteignait mille trente-quatre.
41)

lIApital de la Cit6 (City Hospital), Mobile, Alabama.
Une histoire manuscrite de I'H6pital municipal fait mention d'un h6pital. des 1813, sous le Gouvernement espagnol :
J6pital du Roi jusqu'en 1819. II fut alors pris officiellement par
les Amtricains et devint H6pital de la Cit6 de Mobile. Get h6pital, cependant, n'dtait point place oh il se trouve actuellement.
Le premier bAtiment sur le site actuel fut 6rigd en 1830, construit, comme dit le vieux r6cit, pour r6pondre aux besoins d'une
population croissante dans un secteur of les epid6mies de fib%re imultipliaient leurs ravages.
En 1853, une terrible epidemie de fievre jaune s'etendait sur
Mobile. L'Ecole de medecine d'Alabama. recotmaissant les services des Sceurs, leur demanda de rester et de prendre en charge
L'hlpital. Les Soeurs y demeurirent jusqu'en 1889. C'est alors
qu'elles subirent une amere humiliation ; accusees de malversatin des fonds. Elles furent bientdt officiellement justifiees ;
mais elles quittLrent sous peu I'hopital pour n'y retourner qu'en
1895. Durant cette periode, I'hOpital fut sous la direction du
Co!i-ge medical d'Alabama : en le reprenant, les Sceurs le trouverent dans un etat indiciblement sale et inhabitable ; cela exigea toute leur foi pour aller de l'avant et travailler avec des
funds insuffisants, alors comme aujourd'hui.
En 1897, une autre epidemie de fievre jaune s'abattit sur
Mobile et de nouveau les Seurs eurent A soigner les malades etcertaines d'entre elles a sacrifier leur vie, victimes de la maladie.
A diffdrentes reprises des additions furent faites h I'h6pital. En 1926 il fut necessaire de l'eloigner de la prison pour
faire place 9 une aile nouvelle. Plus d'un million de dollars a
Rt6 depens6 depuis 1936 pour ces ameliorations et ce reequipetlinlit m6dico-chirurgical.
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Parallilement a l'accroissement materiel, la situation de
l'hbpital a progresse continuellement, de sorte que maintenant
il repond aux differents besoins et aux exigences medicales de
notre temps.
Ne possedant pas les fonds suffisants pour faire marcher
I'h6pital, privees parfois du necessaire pour accomplir leur tAche, cette pauvretd necessaire maintient les Sceurs pres des pauvres : leurs seigneurs et matlres, suivant le mot magnifique de
saint Vincent de Paul.
L'Association d'Enfants de Marie et la Ldgion de Marie.
pour les , tl6ves de couleur , de l'6cole secondaire, font beaucoup de bien, sous la direction des Scours de l'HOpital de la Cite.
42) H6pital de la Providence (Providence Hospital), Mobile,
Alabama.
Le 15 ao(t 1854, trois gentilshommes de Mobile, b savoir,
11ev\rend James McGarahan, Patrick Pepper et C. W. Dorrance
lurent 6lus administrateurs pour dtablir un hopital en faveur
des malades de la \ille. Cet h6pital devait 4tre confid a la direction des Filles de la Charite de Saint-Joseph d'Emmitsburg. En
consequence, le 16 aout 1854, le terrain born6 par les rues Saint
Anthony et Broad, Jefferson et Saint-Louis, fut achet6 par le
Re1trend James McGarahan et sur cet emplacement 1'on construisit un bltiment en briques, haut de deux Utages et demi
(105 pieds sur 55). It fut achev4 le 1" mai 1855. Les Seurs de
Charite en prirent la direction, demanderent et obtinrent une
charte. datee du 8 fdvrier 1858. A la premiere rmunion, tenue
le 6 juin 1859. l'enti6re direction de I'Hdpital de la Providence
fut confice pour toujours aux Sceurs de Charite de Saint-Joseph,
Emmitsburg.
Avec le temps, un h6pital plus grand et plus moderne devenait ndcessaire, un emplacement fut done achet6 sur Springhi!l
Avenue, et le batiment fut drig&. En 1908, une aile orientale
s'ajouta B l'hipital.
L'Ecole d'Infirmi6res ouverte en 1902 fut reconnue en 1905.
Depuis lors elle a vu sortir des centaines de dipl6mees. Au temps
present, soixante-douze eleves. La Providence a pris la t6te avec
les ann6es pour rdpondre aux nombreuses demandes par des
infirmi6res dipl86mes. Des avantages exceptionnels d'dducation
sont offerts aux 6tudiantes.
II y a quatorze Sceurs A I'H6pital de la Providence, dont
sept en service actif, avec approximativement cent quarante employees et deux cents lits. En 1949, quarante mile sept cent
vingt-neuf journees de soins aux malades ont Wt6 donndes. Outre
les malades recus gratis et A tarif r6duit, les pauvres sont visitUs A domicile deux fois la semaine. Tous les dimanches, deux
Soeurs enseignent le catechisme dans les districts de la campagne ou h Silver Hill et Robertsdale.
43) HApital Sainte-31arguerite (Saint-Margaret
Hospital),
Montgomery, Alabama.
L'H6pital Sainte-Marguerite, 812 Adams Street, h Montgomery, est un Hopital general, propri6td de la CommunautP, avec
douze Sceurs et quelque cent quatre-vingts. employdes.
Le premier h6pital fut ouvert dans la r6sidence du Gouverneur en 1901. Le prix pay6 pour la propridt6 d'environ deux
hectares (cinq acres). fut de vingt-cinq mille dollars.
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Le terrain, pour un nouvel h6pital, acquis le 3 avril 1902. vit

la premiere pierre posde le 20 mai de la m4me ann6e. En 1919.
on ajouta une aile nouvelle.
L'H6pital, avec cent cinquante-six lits et vingt-cinq ber-

ceaux. a une annexe pour les noirs.
Les pauvres sent visites chez eux : vteinent et nourriture
sont fournis aux necessiteux.
Coinme Montgomery n'a ni h6pital de la ville, ni h6pital du
Comte. les malades indigents sent soignts A 1'l1lpital SainteMaryuerite.
4i)

H6pital Saint-Thomas (Saint-Thomas Hospital), Nashvile,
Tennessee.
L'Hopital Saint-Thomas est la rdalisation d'un rave de ThomaA Sebastien Byrne, desirant un h6pital catholique pour contrebalancer les prejuges religieux dans un pays eminemment anticatholique.

En 1898, lors de louverture, le personuel de I'HOpital compjes infirmieres dipl6mdes soixante-deux, les dtudiantes cent cinquante-quatre, sans oublier trois cent cinquante et une emtait ciuq Soeurs. Aujourd'hui (1950), les Scaurs sont quatorze,

ployees laiques. Durant I'annde 1898 la moyenne mensuelle
etait de vingt-cinq entrees ; aujourd'hui, la moyenue est d'un
millier.
Celte croissance en nombre suivit la courbe des ameliorations successives. Quatre ans apres 'arrivde des Swcurs la premiere aile du nouvel h6pital Btait p'ete. Une ecole pour infirmiires s'ouvrit et I'Ecole Saint-Thomas donna le diplbOme & sa
premibre classe de six 6lýves, en 1905.
En 1917, une aile de six 6tages fut achevde, portant le nombre des lits & deux cents ; depuis, des amenagements l'ont eleve
k deux cent soixante-huit.
Avec les amanes, machines, buanderie, etc.. ont iteameliorees ponr repondre aux demandes croissantcs, et dotiueiat Zi
I'hpital un 6quipement vraiment moderne.
Si Dieu le veut, des. plans plus grands verront enfin leur
realisation.
Les Soeurs, rmagre leur petit nombre, trouvent du temps
pour visiter rdgulierenent la Poor Farm du Conit6 de Davidson. le Pdnitencier de 1'Etat, 1'Ecole de rddducation de garCons, etc...
L'Association des Enfants de Marie a dtd dtablie le 25 mars
1905 eL les Dames de Charit6 en octobre 1910.
45)

H11pital de la Charitd (Charity Hospital), Nouvelle-Orleans,
Louisiane.
Depuis le premier dtablissement de La Nouvelle-OrlIans.
fib6res et dpid6mies n'ont jamais mnanque. Aussi les colons se
donin'rent & I'drection et soutien d'un h6pital g6ndral. AprBs plusieurs essais malheureux, enfin en 1832, le premier elablissement
permanent trouva un bureau d'administrateurs libdralement assisti par un noble espagnol, Don Anches Almonastery. Le bitimen t principal de l'h6pital s'ouvrit immddiatement a tous les
malades de toute classe et condition.
Le Propayateur Catholique d'alors. nous informe que cette
Ins itution dirigee par les Soeurs de Charit6,.rassemble environ
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onze cents perzsoiluts. dont huit cent soixante-cinq imalades. cent
vingt-cinq fous : le reste comprenant 6tudiants en mndecine,
domestiques, etc... Malgre les devoirs p6nibles d'un si grand 6tablissement. il n'v a que dix-neuf Scurs. deux etant inortes recerunent victiunes de leur charitable devouement.
En 1850. la Province amdricaine fut unie i la Compagnie
des Filles de la Chariit de Saint-Vincent de Paul. En 1854, Sc(ur
legina, envoyee a Paris, revint I'annie suivante conime visitairice de la Province ainericaine. En 1860, elle retourna a son
premier office de Seur Servante a I'H6pital de la Ctiaritl.
Le hbtiment principal, apres avoir servi plus d'un siecle,
semblait hors d'usage pour la situation pr6sente : sa condition
d6labree prouvait qu'il devenait nuisible au bien public. L'Etal
de la Louisiane, avec l'aide de I'Administration feddrale des Travaux Publics. consacra plus de 12 millions de dollars pour la
construction d'un nouvel H6pital de la Charitd.
Le 3 aoht 1937, on enfonqa la premiere pile, ddbut d'une
w(uvre magnitique. Le 19 avril 1938, s'ouvrit la nouvelle r6sidence
des Infirmieres, sur Gravier and Claiborne Streets. en face de
la Rdsidence des Sceurs.
L'hopital peut soigner plus de deux mille cinq cents nalades. Le nombre des lits d6passe trois mille, dans cette grande
institution pour les pauvres de la Louisiane. Grand centre d'en-eeignement, aussi bien qu'institution d'intdret public, le nouvel
.hopital
de la Charit6 apporte de grandes facilitds pour l'enseignemnent mddical. En dehors des grandes sections de inedecine,
chirurgie, obstetrique, pddiatrie. I'h6pital a un quartier special
des contagieux, vaste et bien Oquipd, et un h6pital des tuberculeux.
L'h6pital, outre ses propres tlnes, recoit nombre d'etudiants
pour 'eurs etudes et specialisations.
H1tel-Dieu, Nouvelle-OrlMans.
La demarche initiale pour 1'6tablissement de 1'H'itel-Dieu
se fit en 1838, quand au mois de fdvrier de cette annee, Mlgr Antoine Blanc, evEque de la Nouvelle-Orl6ans, ecrivit h Emmitsburg, priant Mere Rose de considdrer favorablement sa petition
pour avoir trois Sceurs, afin de prendre en charge une infirmerie
privde que le docteur Kennedy et le docteur Warren Stone projetaient d'ouvrir. Pour des raisons encore inconnues les Soeurs
ne vinrent pas alors, mais les docteurs ouvrirent leur clinique.
En 1843. le docteur Kennedy se retira et le docteur Stone,
trouvant difficile de prendre soin de cet dtablissement, redemanda des Soeurs pour 'assister ; elles arrivirent en 1415 et.
continuerent jusqu'en 1852, oh elles prirent A bail I'Institution
du docteur Stone, sous le nom de Maison de Santd. Voulant que
le nom de I'Institution repondit A son esprit d'amour pour Dieu,
un esprit manifest6 par l'accent mis en ces jours sur les soins
donnds aux esclaves malades, les Soeurs l'appelerent H6tel-Dieu.
Avec le temps, des accroissements a l'H6tel-Dieu pri!nitif,
devinrent ndeessaires. En 1914, l'aile Johnson, buanderie, -alle
des chaudieres ; en 1915, les trois dtages de I'aile Gravier. surhaussds d'un quatrieme 6tage en 1921. En 1923, un bAtiment
plus commode encore et plus moderne fut drig&. Le quatrieme
etage fut inaugurC le 30 novembre 1924 : Memorial John Dibert,
mari de la gencreuse bienfaitrice.
46)
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Laile qui contient la chapelle
'Mdmorial
J.-B. Lv'ert), ainsi
que le quartier de la Communautl,
s'acheva en fevrier 1929.
L'on inaugure, en mars 1947, la division de pediatrie au
troisibme dtage du bAtiment sur Gravier Street.
En mars 1948, construction d'un nouveau service central,
qui occupera une partie du troisieme ftage du batiment de la
Johnson Street.
La plus recente construction est le Labour6 Hall, residence
et ecole pour les infirmieres 6tudiantes ; cette ecole, fondee en
1899 par Sceur Raphael Jones, premiere directrice de l'ecole, a
fait depuis lors des progres constants. Depuis les sept premieres diplminees de 1902, le nombre annuel a mont6. en 1948. jusqu'a soixante-cinq, atteignant au total mille deux cent deux dip!lmees.
47)

lripital de Paul (De Paul Hospital), Saint-Louis, Missouri.
L Hupital de Paul, h6pital general, organise pour soigner
toutes sortes de cas medicaux et chirurgicaux, s'inaugura le
15 aofit 1930. L'h6pital, propridte de la Conimmunaute des Filles
de Saint-Vincent de Paul, n'a ni dotation, ni subvention eccl&siastique.
Vingt et une Seurs, trois cent cinquante employdes, cent
trente infirmieres etudiantes, forment !e personnel de l'Hupital.
Le corps medical comprend cent soixante-neuf docteurs du dehors, et vingt attaches a l'hbpital, avec deux cent soixante-quinze
lits et soixante-quatre berceaux ; l'h6pital, durant I'annee 1949,
assura quatre-vingt-sept mille deux cent soixante-dix journees
de soins, regut huit mille huit cent onze admissions, vit deux
mille trois cent douze naissances, enregistra deux mille neuf
cent sept malades en clinique et six mille soixante-douze consultations ; quarante-sept pour cent des malades paient plein
tarif cinquante et un pour cent jouissent d'un tarif riduit et
deux pour cent sont traitds g•"*is par charit6.
En reponse . la demande urgente de Mgr Rosati. 6v-que du
lieu. quatre Sceurs vinrent en 1828 d'Emmitsburg A Saint-Louis,
pour 6tablir le premier hupital & I'ouest du IMississipi.
Get h6pital connu alors comme ihpital des Soeurs, etait
bati sur un terrain donnd par -M.John Mullanphy. 11 comprenait
unc, habitation en bois consistant en deux chambres et une cuisiin, distant de la riviere de quatre blocs. L'H6pital des Sceurs
dG-iorda vite ces locaux et quatre ans plus tard en 1832, une
construction a trois 6tages fut erigee et appelee : Hdpital SaintLois. Le nouveau bitiment devint alors celebre quand, en 1833,
il fut immr diatement bond6 avec les mourants et victimes du
choilra. Le travail hdroique du personnel de I'h6pital durant
cette pdriode critique demeure legendaire dans la ville et fournit A I'hipital, la qualitA d'H6pital de la CitU, qu'il garda de
1828 A 1845.
Jusqu'h 1845, quand la ville bWtit son propre h6pital. l'Hdpital Saint-Louis soigna tous les malades du Gouvernement et
de la cite, ayant Atd fonde dans le but expres de soigner tous
les souffrants, exceptd les maladies mentales.
Devant I'extension de la citd vers I'ouest, les Soeurs trouverent necessaire en 1874, d'ouvrir un hOpital encore plus
grand. Ce batiment fut appel6 : Saint-Louis Mullanphy Hosni f'i .
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Le 15 aoht 1930, trois ans apres une tornade qui a\ait presque totalement ditruit le Mullanphy Hospital, les portes du nouvel hOpital moderne, maintenant appeld De Paul, s'ouvrirent
enfin au public.
48) H6pital Saint-Joseph (Saint-Joseph
Hospital). SaintJoseph, Missouri.
L'Hupital Saint-Joseph, dirig6 par les Soeurs de Saint-Vin.cent de Paul, proprietd de Ja Communautd, voud au soin des maJades, fut fonde en 1869.
A son premier emplacement, l'H6pital Saint-Joseph, transforine en 1872, rdunit college pour jeunes filles et hupital. Cet
Institut eit peu de succes et bientit ferma. En 1891, le besoin
d'un hopital se fit sentir de nouveau, et il fut rdouvert. sous le
nom d'l1lpital Saint-Joseph, avec So.ur Marie Jean. de Pensacola (Floride), comme premiere administratrice.
Correspondant a un reel besoin. une Bcole d'infirmiires s'organisa en 1895. avec un cours de deux ans. L'annee sui\ante.
pour rdpondre aux exigences d'un enseignement de clinique, I'on
construisit un amphithdatre moderne. Ce batiment servit aux
infirmieres Rtudiantes et aux internes du College central de mndecine. AprBs la fermeture du College medical, ce batiment disparait devant les agrandissements de I'h6pital.
En 1900, un pavillon d'opdrations, attira 'attention. car ii
oe truuvait le plus moderne de cette sorte dans la region. Durant I'agrandissement de I'h6pital. I'cole d'infirmieres continua
de progresser et en 1898, d'accord avec les lois de I'Etat de
Missouri. le cours fut de trois ans. En 1906, 1'Association des
Eleves s'organisa, et en 1915 s'affilia a 1'Association amdricaine d'infirmieres.
En 1920 le besoin d'expansion se fit sentir a nouveau et le
19 mars 1920. I'on posa la premiere pierre d'une annexe de cinq
etages en brique. Acheva
en novembre de I'annee suivante. ce
batiment augmente grandement les commodites de I'hbpital et
permit 1'acccroissement de l'Ecole d'infirmieres. D'annde en ann6e. des amiliorations s'ajoutbrent dans 1'6quipement et dlans
1'enseignement pour rester A la page.
La Communaut6 de I'Hdpital Saint-Joseph comprend quatorze Soeurs et la maison emploie cent soixante-dix-huit personnes.
Avec le progres materiel de l'h6pital, la vie spirituelle des
membres de l'&cole d'inflrmibres fleurit : le 8 ddcembre 1913.
l'on 6tablit l'Association des Enfants de Marie, active dans les
ceu\vres de charitd. Les Sceurs visitent les pauvres chaque semaine
et depuis vingt ans, enseignent le catdchisme aux enfants de
couleur h la paroisse Saint-Augustin.
49) Hdpital Secours de Marie et Ecole d'lnfirmiares (Mary
help Hospital and College), San-Francisco, Californic.
A San-Francisco, le 19 janvier 1894, I'Hopital Secours de
Marie A(ii5 Guerrero-Street), fut agrdd comme h6pital ind6pendant pour femmes malades et enfants des pauvres. L'Association
comprend cinq membres directeurs parmi lesquels de droit Farcheveque catholique de la ville.
En 1950, cinquante-six ans plus tard, le corps de I'H6pital
Secours de Marie comprend quinze Soeurs, deux cent cinquantesix employees dont quatre-vingt-douze sont des infirmieres diplfmbes. n1 faut ajouter h ce nombre quarante-trois etudiantes
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et cinq internes et sept docteurs, residents. Le rapport annuel de
1949 signale une moyenne quotidienne de cent soixante-dix malades. I'H4pital Sccours de Marie a un historique unique.
Mnie Johnson, une convertie A la vraie foi fournft les fond,
pour 1'erection de i'h6pital. L'intention de Mme Johnson etait
que l'hipital fut reserve exclusivement aux femmes et enfants
et que les Filles de la Charit6 en aient la direction. Les articles d'incorporation, rddiges le 28 decembre 1893, furent enregistres en ee sens le 19 janvier 1894.
En 1906, alors que cet h6pital libre 6tait en construction,
feu et tremblement de terre le demolirent complbtement La donation fut done employee pour rebatir l'h6pital. De toute n6eessite. I'intention originale de Mme Johnson de soigner les pauvres gratis dut Atre modifi6e, les malades payants 6taient admis,
homines, femmes et enfants, cela amn de soigner les pauvres,
but premier de I'hdpital.
Les consultations de 1'Htpital Secours de Marie debutent une
annee apres l'ouverture de i'hopital. :L'intention originale de
I'hopital, fut en quelque sorte realis6e, car c'est l'idCe de saint
Vincent de donner des soins sdrieux aux pauvres et en mime
temps, ne pas les sdparer de leurs families. Depuis, en 1947,
le Bureau d'Etat des Examinateurs dinfirmieres, approuva
1'6cole ouverte le 1" juillet 1912, et qui depuis a conf6rd le diplume a cinq cent soixante-quatorze 61Bves.
50) H6pital O'Connor (O'Connor Hospital), San-Josd, Californie.
L'Hdpital O'Connor, d'abord connu sous le nom de Sanatorium O'Connor, fut construit en 1887. par le Juge et Mme Mlves
loore O'Connor, comme asile de vieillards. Quand le bAtiment
principal fut achev6 en 1889, les 6poux O'Connor a la suggestion de I'archev4que Riordan, ceddrent I'administration aux
So.urs de Charite. Devant les besoins pressants, le Home O'Connor
devint hbpital municipal de San-Jos6.
Durant les dix anndes suivantes, les O'Connor bAtirent plusleurs annexes A l'h6pital. Parmi elles, la chapelle Saint-Mathieu, v6ritabie ceuvre d'art ; A cela s'ajouta leur propre r6sidence dans I'aile sud, employee encore maintenant comme maternit6. L'h6pital fut bAti petit a petit. En 1898, Sceur Raphael
(tablit I'Ecole d'infirmi6res O'Connor.
En 1906, Sour Victorine 6leva I'aile de chirurgie avec laboratoire. et en 1912 le d6partement des Rayons X. Sceur Stella
vint en 1929. La premiere chose que fit Soeur Stella fut de vendre le bWtail ; le d6partement des urgences fut s6pard de la
chirurgie avec un acces commode avec le dehors.
Une section d'archives m6dicales ouvrit en 1921-1922. Apres
diverses modifications, la derniere s'opdra en 1928 quand, a la
:~:,rt de Mme O'Connor, en 1926, I'ancien pavilion des O'Connor
devint la maternit. ; etablie au premier 6tage ; le second 6tage
di\int residence des Soeurs et leur ancienne Communautd. departement pour enfants.
Un nouvel dquipement valant des milliers de dollars compilta l'h6pital durant les derni6res annees, et le maintint parmi
ies plus modernes des Etats-Unis. Ainsi une buanderie fut consiruite en 1946 ; elle coata 90.000 dollars.
Une souscription pour financer un nouvel h6pital de trois
r•nts lits s'inaugura par un comitl comprenant I'archev6que,
M'r Mitty, Sceur Stella et les membres du corps m6dical. La
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campagne de I'H6pital O'Connor, pour un million et dwiu de
dollars par souscription publique, s'ouvrit le 3 novembre 1947,
sous la direction de Sueur B6renice et de M. Patrick Peabody,
president gineral.
H6pital Saint-Vincent (Saint-Vincent Hospital), Slierman,
Texas.
L'HOpital Saint-Vincent, fondU en des buts charitables, fut
agret conformement aux lois du Texas. le 14 mars 1902, sous le
titre de Sanatorium Saint-Vincent. En 1937. le nom officiel devint H6pital Saint-Vincent.
En 1903. une 6cole d'infiriieres fut ferm6e, vu que le nombre de lits de I'htpital 6tait insuffisant pour fournir aux etudiantes. 1'entrainement minimum dans la formation de gardemalade requis par les Reglements du Texas.
L'hupital, tenu par les Sceurs de Saint-Vincent de Paul,
reste un h6pital general pour toutes sortes de maladies, A l'exception des contagieux, des maladies mentales. II compreud actuellement soixante-seize lits et quinze berceaux. La moyenne
des presences varie de cinquante-six & soixante-cinq. Plus de
trois mille cent malades. parmi lesquels trois cent quatre-vingtcinq nouveau-nds, ont etB soign6s en 1949.
Le personnel monte h environ quatre-vingt-quinze employees. avec huit Soeurs, dix-huit infirmieres et vingt-deux medecins. L'h6pital est toujours sur son premier emplacement,
900. East Wells Avenue, oii ii fut Brig6 en 1902. Aucmue addition
bien notable n'a 6t6 faite aux batiments. En 1945, le premier
etage fut renouveld pour augmenter le nombre des lits, qui passa
a)ors h soixante-seize.
L'H6pital Saint-Vincent est place dans la Blackland Area du
Texas. ob plus de cinquante pour cent sont fermiers, la plupart. pauvres, admis de fort loin, sans difference de race, de
credo et de couleur.
Sherman, avec une population d'environ vingt-quatre milie,
compte a peine cinq cents catholiques. DMs lors, sur les trois
mille cent admissions en 1949, cent soixante seulement 6taient
catholiques. Pour les rares employees catholiques, il existe une
Association d'Enfants de Marie. Depuis vingt-huit ans. les Sceurs
de r'H6pital Saint-Vincent enseignent le catdchisme aux enfants
de la paroisse Saint-Michel, A McKinney, 4glise de mission h
environ trente-cinq milles de Sherman.
51)

52)

Bapital de la Providence (Providence Hospital), Waco,
Texas.
L'H6pital de la Providence, propri6th de la Communaute,
est un h6pital gen6ral, ouvert le i" janvier 1905, avec quelque
cent quatre-vingt-cinq lits. Le personnel comprend douze Sceurs.
vingt et une infirmiires dipl6m6es, soixante-douze 6tudiantes et
cent vingt-cinq autres employdes.
L'histoire de l'H6pital de la Providence rdsume I'histoiro
de l'hospitalisation h Waco. Par occasion, le docteur J.W. Hale
et Mr Johnson allerent a la Nouvelle-Orlians avec un malade ;
les soins et les attentions qu'il y recut, firent une telle impression sur M. Johnson qu'O leur retour A Waco, l'ouverture d'un
hopital dans leur cite. se traita dans une reunion d'hommes d'affaires.
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Le prograiune, ilnimdiatement adoptI, assura ies iuids u'cessaires pour f'acquisition du terrain. Un comit6 se reudit a
Dallas et interrogea les Seurs de l'H6pital Saint-Paul sur leur
volontw d'accepter l'administration de I'hpital. Elles agretirent
la proposiition.
l.'l pital fut terminid en decembre 1904. Des prejuges de
religion creirent bien des oppositions a I'hupital naissant ; elles
n'ont pas encore entierement pris fin.
En 1900. 'Ecole d'Infirmibres de la Providence fut 6tablie.
En 1916, une residence fut bAtie pour les etudiantes. Durant la
deuxieine guerre mondiale, la necessitl contraignit d'occuper la
maison des infirmieres, logees alors de-ci de-la, proche l'hupital.
Le 26 juillet 1949, le terrain fut accru pour une augmentation de cent lits, et la construction inmmudiatement conimencee.
Une cinquantaine de families regoiveut rdgulireinent v'temeats el nourriture. Certaines autres sont visitdes a domicile.
1'tiu5pital. Les Steurs visid'autres reoivent leurs provisions
tent egalement la ferme des pauvres du Conilt, et la prison de
la cit6.
53)

Sanatoriunm de Paul (De Paul Sanitarium), La NouvelleOrlians, Louisiane.
Le Sanatorium De Paul est un bhpital prive de neuro-psychiatrie. Sans but lucratif, il est dirig6 par les Filles de SaintVincent de Paul. Le nombre des lits monte a pras de trois cent
cinquante. Le personnel comprend vingt-quatre Seurs. huit infirmieres et cent vingt-cinq employdes. Le corps medical comprend cinquante-quatre mddecins internes et externes, dont
vingt-quatre sont neuro-psychiatres.
Le present Otablissement a dvolud, depuis la Maison des
Ciuq Plaies de Bouligny, en 1862, qui fut d'abord une 6cole.
Plus tard, en 1865 cette institution fut agrandie et appelde
Louisiane Retreat. En 1927, le titre corporatif fut changd en
Sanatorium De Paul et. en 1938, si troisioume section fut achevee et dedide & Elisabeth Seton. en reconnaissance de la gubrison de la Sceur Servante. Soeur Gertrude Korsendorfer.
I.es soins et le traitenient des malades neuro-psychiatriques,
presents et futurs, sont devenus plus effectifs sous la pr6sente
administration, par I'.tablissement, en 1946, d'une 6cole reconnue d'inlirmieres psychiatres. Elle pourvoit h I'education de ces
infirraires venues de treize autres 6coles ; cinq cent cinquante
out tini le cours depuis ce temps-Il. Le corps professoral comprend huit Seurs et deux m6decins. Experiences et surveillance
pour ýlIves avances de psychiatrie suivant I'Universit de 'Etat
de Louisiane. an moyen des bourses de la SantI publique, fait
aussi partie du programme de formation.
Les pauvres, soit chez eux, soil dans les institutions locales.
sont kisitds par les Seurs chaque semaine. Les infirmieres 6tudiantes prennent part egalement A cet effort.
Les projets futurs ne manquent pas ; les diverses formes
des activiths sont d6crites dans la revue mensuelle de la maison : De Paul Journal.
\
54) Sanatorium Saint-Vincent (de Paul Sanitarium), SaintLouis, Mississipi.
.e Sana Saint-Vincent, propriedt de la Communautd, fut
fond, le 10 aoit 1858, pour le traitement des desordres nerveux
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et ruenLaux. Le 6 juiliet 1884. le sana fur iinsrit suUS le nom
d'*stitution Saint- Vincent pour les dements. Le 7 dkcembre
1925. le titre devint Sanatorium Saint-Vincent. Les- rente Sours
qui font marcher l'ouvre et soignent deux cent trente patients
sonl aidees par un personnel de cent soixante-quinze employees
et soixante-dix intirmieres etudiantes.
A'ant 1858. les Filles de la Charite aiaient charce d'un hbpital place i la Fourth and Spruce Street, oi etlaieutt raitees jes
maladies mentales aussi bien que physiques. Avec le temps il
devint necessaire de pourvoir un h6pital separ6 pour malades
mentaux. L'Archeveque, Mgr Kenrick, avisi de ce besoin, eonceda aux Filles de la Charitd 6 bail pour dix ans la propriete de
Marion et Decatur Streets. En 1867. les Sxeurs avaient payd la
propritel. Durant I'annee suivante, une annexe etait bitie et rancien batiment hauss4 d'un etage. En 1891. ful acquis dans le

iComtd de Saint-Louis le terrain oil 'actuel sana devait Rtre

erige. Le 21 juin 1893, la premiere pierre fut posee par I'archeNeque, Mgr Kenriek. Le batiment, officiellement inaugire le 25
juin 1895. reste le plus grand de son genre a I'ouest du Mississipi : il peut recevoir deux cent cinquante malades. Dix mioi
apres I'abandon de l'ancien tatimenL un cyclone balaya a cit
de Saint-Louis et detruisit completement Ia vieille maison.
Au point de vue de la Communaul6, il reste d'un intdtr splcial de noter que le Sana Saint-Vincent servit de Maison centrale temporairement pour la nouvelle Province Ouest. C'est i
que Soeur Eugenia Fealy. visitatrice. et les autres officiares lo±erent quelques mois. C'est la egalement que les trois n Petit
Bonnets
arriverent de !a Province orientale pour recevoir le
saint habit dans I'Occidentale. Offiiellenment ouvert le 25 jailier 1909. le Seminaire y resta jusqu'a I'entier ainnagement du
Marillac Seminary, distant environ d'un mille (1.602 m6tres).
Hpital de ia Marine des Etats-CUis 'United States Marine
Hospital), Carville, Louisiane.
Unique h6pital de ce genre aux Etats-Unis. 11 a eu une existence continue de cinquante-trois ans, vingt-sept comme h6pits'
de I'Etat de la Louisiane, et %ingt-six coinme hSpital de la V
rine Feddrale. Ouvert en 1894. seulement pour les malades 0
Louisiane, 1'etablissement fut repris par le gouvernement ' ral en 1921 et accessible i tout citoyen des Etats-Un,
en
, sa
d'annees apres son transfert au Gouvernenent feddrai
prise en charge par le Service public de Sante des Eta' Cnis,
tous les bitiments furent rases et remplaces par des c Atruetions modernes.
Le service d'infirmieres a toujours dth tenu par les Seurs
de Saint-Vincent de Paul. Sous le regime de l'Etat de Louisiane
1894-192t1'. les services des Soeurs dtaient gratuits. Quand l'h6pital passa sous la juridiction du Gouvernement fdderal. lea
Sceurs furent retenues mais mises sous le meme statut que lee
autres infirmieres du Service de Santd, les Sceurs sont nominees
par la direction comme infirmieres sp6cialis6es pour la dietktique,. pliarmacie. archives, bibliotheques et chimie. Le Service
public a organis6 un programme d'enseignement pratique pour
la maladie de Hansen bacille de la lipre). Le stage est de six
mois. et deux infirmieres y sont spdcialement pr6posdes.
Le service est tres semblable A celui de tout h6pita! g6nral. les maladies aigues sont soigntes dans une infirmerie de
55,;
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soixante-cinq lits. Les malades qui ne sont pas alies unt A I'infrmerie chaque jour. pour traitements sp4ciaux ou injections
adaptdes. Ils vont aussi aux diff6rentes cliniques chirurgicales
pour les soins n4cessaires. Pour vanir en aide aux Seurs, les
malades qui le veulent et en sont capables sont embauches pour
le travail ordinairement execut6 par des employes dans les hOpitaux privs. Ces volontaires restent en tout temps sous la surveillance de la Seur Directrice, et sont rdtribues pour leur besogne.
Leemplacement primitif a dtd changd pour un site merveilleux, et la leproserie passe pour la premiere de son genre
dans le monde entier. Presque quatre cents malades y sont maintenant soignds dans des conditions iddales, recevant toute l'aide
que la science medicale peut donner. Pour les soins et le service
de tant de clients, il y a vingt et une Sceurs de Charit6, qui remplissent leurs devoirs avee le mdme entrain que leurs devancieres, et qui redisent simplement comme les premieres Sceurs :
, Nous pensons que les patients sont plus keureux parce que
nous sommes Id. , Une dcole qui va jusqu'k certains dipl6mes
est ouverte pour ceux que cela int6resse, tout comme une ecole
du soir pour adultes. Un aide est entierement charge des recreations : sports, divertissements, occupations saines, jardinage et
autres activites.
56) Saint-Thomas Home, East-Lake, Birminyham, Alabama.
Saint-Thomas Home, primitivement appele The Athenaeum
Home jusqu'en 1948, fut fond6 en 1890, comme college m6thodiste, pour jeunes filles. La premiere pierre fut posde avec grandes cer6monies magoniques en aott, jour de sainte Rose de Lima,
premiere sainte ambricaine canonisde. Apres un essai d'environ
douze ans, le Bureau des Directeurs ne trouvant pas rentable
l'Institution, licencia les MlAves et mit la propridtd en vente.
Les PNres Kennedy et Rielly, avec quelques 6minents catholiques, usant de beaucoup de diplomatie, visit&rent la place et
jug&rent qu'elle offrirait un emplacement ideal pour un orphelinat. Ces Messieurs achethrent la propridte au nom de l'6vmque,
Mgr Alien. On y consacra environ 12.000 dollars, ce qui, meme
en ce temps-14, fut consid6r6 comme une bouchde de pain ; car
le bitiment seul avait coOt6 trente-cinq mille dollars.
Mgr Allen fit alors appel aux supdrieures de la Maison centrale d'Emmitsburg, demandant des Soeurs pour prendre la charge
du nouvel asile. Quatre Seurs furent envoyees pour rdpondre a
cette requtte : elles vdcurent a l'H6pital Saint-Vincent de Birmingham, tant que durbrent reparations et adaptations ncessaires. Chaque jour, elles travaillaient, frottaient, lavaient pour
aml6iorer les conditions de leur future demeure. GrSce A la
bont. de l'6veque, une famille pauvre assura, le gardiennage,
jusqu'% l'arrivde des Sceurs.
La fete de Saint-Vincent, le 19 juillet 1903, fut choisie a
propos pour le jour d'ouverture. Mgr Allen, accompagn6 par les
Peres Kennedy, Rielly et Harnett, arriva sur les huit heures
du matin, bmnt la maison et ses ddpendances. Apres quoi Monseigneur ced1bra la messe dans l'humble chapelle improvisde qui
fut dtdide & saint Edouard, patron de 1'dveque.
Manly Webb fut le seul enfant prdsent6 au jour d'ouverture, mais bientot d'autres suivirent : garcons et filles dtaient
admis s'ils etaient orphelins ou delaiss6s par leurs families. Les
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garcons de plus de dix ans furent places ailleurs. Un employ6
prend les informations necessaires pour 1'admission.
La maison peut recevoir cent dix enfants, bien qu'A pr6sent ils ne soient que soixante-quinze, soignes par huit Scaurs
et un personnel laique de sept personnes. Depuis sa fondation,
le Home Saint-Thomas a recu deux mille trois cent soixante-huit
enfants.
Kansas City, Boy's Bome, Kansas City, Missouri.
Kansas City Boys' Home, fut fondde au mois de juin 1896
par un groupe de femmes charitables, sous la direction de
Mrs Richard Keith. Le 27 avril 1897, quatre Sours de SaintVincent de Paul prirent la direction du Home, sous la surveillance g6nerale du diocese, avec un Bureau de direction comprenant des membres du clerge et quelques Smurs de la maison.
Dans les premiers jours, le principal revenu provenait des Piqueniques annuels et fonds des Charitds allides. Mais depuis 1923,
les Soeurs reoi\vent un cheque mensuel de l'Office de la Chancellerie, revenu de sommes Idgu6es au Home. Au debut, la maison
s'appelait M6morial Perry, non par procedure l6gale, mais par la
voix unanime de la gratitude populaire de Kansas City. envers
John Perry, qui fit ce magnifique legs en mimoire de sa femme
et de ses quatre enfants, dont le priva le naufrage de la Boutgogne (4 juillet 1898).
Une nouvelle section fut bitie en 1913 au moyen de fonds
obtenus par une campagne de Mgr Liblis, qui procura salles de
classe, dortoirs, r6fectoire. cuisine, salles de jeu et 6cole maternelle. En 1949, Mgr O'Hara acheva les plans en renovant le
Home : au lieu de trois grands dortoirs, Pon a des chambres i
six lits et la maison abrite actuellement de cinquante A soixante
garcons. En 1913, FEcole publique assurait I'enseignement. mais
en 1940, les Seurs prirent ce travail.
Dix Soeurs sont occupdes a ces diverses activites sociales et
rdcreatives et dirigent celles que garantissent les amis de l'Institution : louveteaux et scouts. Les Chevaliers de Colomb assurent I'6ducation secondaire aux garcons neessiteux quand ils
quittent I'Ecole.
Les Soeurs, tout a leurs ceuvres de charitt, visitent aussi
pauvres et necessiteux A domicile, fournissant aide, nourriture
et vetements pour les infortunds et consolant les malades dans
les h6pitaux.
57)

58)

L'Orphelinat de Los Angeles (The Los Angeles Orphanage),
Los Angeles, Californie.
En 1856, Mgr Thaddeus Amat, Lazariste, dvdque de Monterey et de Los Angeles, demanda aux supdrieures d'Emmitsburg
de fonder un orphelinat k Los Angeles. C'est ainsi que six Sceurs
de Charith entreprirent un pdrilleux voyage par terre et par mer
de la c6te de 1'Atlantique a celle du Pacifique. Naviguant de
New-York a l'isthme de Panama, puis le traversant elles embarquaient sur un voilier pour San Pedro, et de 1a en diligence,
parvinrent a la petite ville de Los Angeles.
Le premier emplacement fut achete pour huit mille dollars : A Macy and Alameda Streets. Le materiel pour la maison
en bois fut amend sur un voilier de New-York, via le Cap Horn,
passant a San Pedro, et de 1 par diligence, parvint & Los Angeles. La population croissante de Los Angeles, surtout dans le
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quartier de l'Orphelinat, contraignit a choisir un meilicur emplacement; en 1890, s'achevait la prdsente construction de Boyle
Avenue. Lh, douze acres de terrain assurent cours de recreation,
pelouses et jardins. Tennis, basket-ball et base-ball font la joie
des jeunes filles, tandis que les plus jeunes ont la nage et la
gymnastique pour se recreer et fortifier.
La maison contient cent quatre-vingts filles de trois & dixhuit ans. Leur education commence h 1'ecole maternelle et au
Jardin d'enfants. Elle se continue jusqu'en septieme classe &
l'Orphelinat, tandis qu'au delk, c'esti
l'Ecole Saint-Vincent et
a I'Ecole Notre-Dame de Lourdes, puis plus lard & I'Ecole secondaire catholique de filles.
Quatorze Sceurs prennent soin des ceuvres de cette Institulion. En dehors de leurs occupations avec les enfants, les Soeurs
chaque jour visiteit I'H6pital de Los Angeles et chaque semaine
la Ferme des Pauvres du Comtd. La visite des pauvres a domicile est toujours suivie, et deux fois la semaine des instructions
religieuses sont donn6es aux internes de la prison du Comtd.
59)

Orphelinat Sainte-Rose (Saint-Rose Orphans Asylum), Milwaukee, Wisconsin.
L'Orphelinat Sainte-Rose, maintenant situe au n* 2321
North Lake Drive, fut fonde le 9 mai 1848 et devint une institution dioc6saine le 9 aodt 1882, prise en charge par l'archidiocase de Milwaukee. Environ trois acres et demie de terrain donaes par la citOaux Soeurs pour driger un orphelinat, furent cedds par elles, sous paiement d'un dollar symbolique, le 4 janvier 1888, b la Socibt1 de l'Orphelinat Sainte-Rose.
Durant I'epiddmie de cholera, Mgr Henni privint les desseins
de la Providence quand il apporta la petite Katie Golfer aux
Sceurs pour en prendre soin. II tenait ainsi la promesse faite a
ses parents qui avaient succomb6 ce jour mimne, sous le terrible
fleau. Ainsi, le premier orphelinat se trouvait dans Van Buren
Street, pris de !'Ecole et du Couvent, et son transfert h Jackson
Street eut lieu en 1853 ; tandis que la branche cadette, sous le
nom de Maison Saint-Joseph, fut installie en 1861 & Northpoint.
Plus tard. il fut decidd de combiner les deux maisons et le 30
aoit 1887. la premiere pierre fut posde pour l'actuel batiment
h North Lake and East North Avenues. La maison primitive
existe encore et fait partie de I'installation actuelle. Les filles
furent transfdrdes a leur nouvelle demeure entre le 16 et le 21
avril 1888. Depuis, en 1914 et en 1939, des travaux modernistrent la maison tout enti6re.
Le but de cette Institution est de soigner et iduquer des
orphtlines desherit6es. L'ecole 6lementaire se tient dans la maison. Des classes sp6ciales repondent aux besoins individuels des
enfants : cours pratiques varids, art et musique. Le scoutisme
joue un grand role dans un programme rdecratif et social.
Le personnel comprend dix Sceurs et six professeurs pour
quelque quatre-vingts filles.
60) Asile Sainte-Marie et Ecole de la Cathddrale (Saint Mary's
Asylum and Cathedral School), Mobile, Alabama.
Le 4 janvier 1838, i la suite d'une rdunion prdsidde par
Mgr Portier, premier dveque de Mobile, l'Organisation f6minine
cathoiique charitable fut fondde pour s'occuper des orphelines
laissaes sans famille par l'dpidemie de fievre jaune de 1837. En
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dehors de cette epid6mie, la cit souffrit aussi d'uue iongue s&eheresse et du feu qui ravagea toute la partie basse de la cit4.
Temporairement les orphelines furent abritees et soignees par
une demoiselle Burns, mais le terrain ou se trouve maintenant
la mission en face de la cath6drale historique de l'mmaculee
Conception, est un don du Roi d'Espagne, quand Mobile appartenait A ce pays.
En 1841, le Pere McGarahan s'adressa A Emmitsburg, aux
Sceurs de Charit6 pour prendre charge des orphelines, et cette
annie mnme s'ouvraient I'Orphelinat et l'Ecole paroissiale.
C'dtait la septieme fondation dtablie depuis que la Mere Seton
avail commence son ceuvre A Emmitsburg. Quelques arnnes plus
tard un batiment fut erigd, dont une partie est encore debout
En 1925, une nouvelle construction fut drigde A I'extrmit6
orientale, de l'Institution. Outre la maison en ville. les enfants
ont une delicieuse maison de campagne a Batles Warf, sur la
c6te est de la baie de Mobile.
A present neuf Soeurs de Charite dirigent 1'Asile et !'Ecole
placdes dans le meme batiment. Cinquante-quatre filles sont
r6unies k Saint Mary's Home, et cent quatre-vingt-dix 6leves
frequentent I'Ecole de la Cathddrale, dont cent cinquante sont
externes, et trente-sept internes du Home. Quatorze autres internes frequentent I'Ecole secondaire de Mgr Toolen, tandis que
trois sont employees aux travaux de la maison.
Outre le travail de l'Orphelinat et de 1'Ecole, les Sceurs visitent les pauvres A domicile, en accordant une speciale attention aux families des 61eves de leur dcole, etc... Les enfants du
voisinage profitent des nombreuses seances r-creatives de l'Orphelinat, procurant ainsi aux enfants I'opportunit6 de fusionner avec eux.
Orphelinat Sainte-Marie (Saint-Mary's Orphanage), Natchez, Mississippi.
Mgr Chanche, dveque de Natchez, constatant le besoin de
Soeurs pour les enfants privds de leurs parents par la mort ou
le malheur demanda des Sceurs de Saint-Vincent de Paul que,
durant son ministere apostolique & Baltimore, il avait grandement admirdes pour leur sainte vie et leur zele constructif.
Le 28 janvier 1847, Natchez, pour la premiere fois, vit la
blanche cornette, qui devait bient6t devenir si familiýre dans les
maisons des pauvres affligds, partout ou besoin, souffrance ou
affliction demandaient une main secourable et apaisante. Jusqu'au 30 janvier 1847, les Soeurs furent les hotes des demoiselles
Marcilly, nieces de Mgr Chanche. Quand le bAtiment Mechanics
Hall, situd Main Street, en face du Mdmorial Park, leur fut assignd, elles commencerent leur oeuvre de chiritd immediatement ;
car en ce meme jour 30 janvier, deux filles furent reques. Bient6t, elles se transporterent dans une maison & Rankin Street,
derriere la cathddrale ob elles ne demeurbrent qu'un temps tres
court, se transportant an coin sud-ouest de I'Union and Orleans
Streets, oi elles demeurerent jusqu'en avril 1848, quand fut
achetd le batiment qu'elles occupent maintenant sur Jefferson
and Rankin Streets.
Par degrds, le nombre des orphelines s'accrut et les registres montrent qu'au 30 janvier 1864, soixante enfants dtaient
admises. A present, six Sceurs s'occupent de quarante-huit or61)
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phelines, avec une seule employde : une ndgresse, aide . la cuisine.
Le 11 mars 1854, un Acte signa par le Secrtaire d'Etat,
reconnut IOrphelinat Sainte-Marie comme institution charitable dans la ville de Natchez.
Les anndes qui suivirent la guerre civile entre les Etats
furent des temps de privations. Scur Marie Thomas, Superieure
alors, fut une femme remarquable. Durant vingt ans, avec une
profonde affection pour les enfants et une foi ferme en La divine Providence, elle guida Sainte-Marie en cette pdriode difficile.
L'aile sud fut bAtie en 1872. une annexe comprenant rdfectoire, cuisine, vestiaire, fut batie en 1925 ; et en 1927, 'on ins'talla le chauffage central & vapeur dans le batiment principal.
Durant ces cent trois ans d'existence, Sainte-Marie s'est occuple de mille six cent trente-trois filles.
62) Orphelinat Sainte-Elisabeth (Saint-Elizabeth's Orphanage),
Nouvelle-Orlians, Louisiane.
L'institution connue sous le nom d'Asile des Orphelines
(Female Orphan Asylum), fondde en 1836, s'appela d'abord
Asile Saint-Patrice, et obtint la reconnaissance officielle le 5
avril 1843. La propridt6 appartient a la Communaut6, et la maison reooit, loge, soigne, nourrit et dduque des filles pauvres :
orphelines et ddlaiss6es. En 1921, cette fondation, amalgamde
& 'Ouvroir Sainte-Elisabeth, entra en possession des terrains
et bAtiments qui constituent son domicile actuel, d'o(i parmi le
peuple, I'appellation d'Orphelinat Sainte-Elisabeth.
Les Sceurs ddbuterent avec seulement six orphelines, mais
se trouverent vite b 1'6troit. GrAce h la generosit6 des families
Foucher et Saulet, on acquit un lot de terrain, et la g6ndrositO
des citoyens permit d'y Blever un nouveau batiment. Scur Regis, avec cent neuf enfants, en prit possession le 16 fdvrier
*1840, at y demeura Seur Servante, jusqu'h sa mort. le 23 avril
1862. Elle fut vraiment une des grandes bienfaitrices de la Nouvelle-Orleans, par ses fondations de Saint-Vincent pour les enfants. et de lOuvroir Sainte-Elisabeth, pour les filles plus agdes.
Durant. les grandes 6pid6mies de fievre jaune, les Scours recueillirent les orphelins. Leur nombre s'accrut a tel point qu'il
fallut une nouvelle maison. Pour une moyenne de quatre-vingtdix enfants (i partir de trois ans), il y a sept Sceurs et cinq employees paydes.. Les filles d'age scolaire frdquentent trois 4coles
paroissiales du voisinage. Les classes de cuisine et de couture
se donnent dans la maison et sont ouvertes & des enfants du
dehors. D'autre part. les Soeurs, par des activit6s Narides (representations, musique), s'efforcent de rendre Ja vie de ees
enfants aussi normale que possible et les armer pour la vie.
63) Home Sainte-Marie, pour filles (Saint-Mary's Home for
girls), 5341, Emerson Avenue, Saint-Louis, Missouri.
Le Home Sainte-Marie pour flles (Institution diocdsaine
s'occupant de filles abandonndes de trois k douze ans), pent en
recevoir cent trente. Etabli en 1841 il est dirigd par les Soeurs
de Saint-Vincent de Paul.
Les Filles des cours supdrieurs suivent I'enseignement de
1'Ecole paroissiale pros du Home. Les autres classes sont assurdes k la maison. Des examens psychomdtriques determinent si
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les enfants doivent suivre des classes rdgulieres ou speciale&
Des Sceurs specialement formies. s'occupent des classes speciales ou economie domnestique et travaux pratiques tieimnat uue
large place. Avant leur admission, un examen medical est pass6
par tous les enfants.
En 1948, onze Scours s'occupaient de cent vingt-six filles,
avec un budget de cinquante-huit mille neuf cent quaralte-deux
dollars. Outre les pensions paydes par les parents ou autres personnes. une allocation de trente-sept mille quatre cent cinquantedeux dollars, vient de la caisse du plus grand Saint-Louis.
Le reglenent quotidien du Home Sainte-Marie n'a rien de
la riglementation antique des orphelinats. Pas de cloche pour
se lever le matin. Celles qui veulent assister a la messe sent
eveillies individuellement par une Sceur a qui 1'enfant en a ma-'
nifestd le desir. Chacune se tlve et descend A la chapelle, quand
elle est habill6e. sans attendre ses compagnes. Les autres enfants, eveillies apres la messe, descendent individuellement pour
le dejeuner, quand elles sont prates.
Apres le dejeuner, les taches sont assigndes d'apres I'habi-.
lete de chaque enfant, et remplies jusqu'au temps d'aller en
classe. Elles se divertissent en recreation apres le repas de midi
et de 3 h. 15 a 5 heures de l'apres-midi. Quand c'est possible,
cette recreation est prise hors les murs et surveillde.
Le temps d'aller se coucher varie selon 1'ige de l'enfant,
apres un moment pour lire ; histoires pour s'endormir ou radios
sont install6es dans les dortoirs ; poupees et jouets sont a la
disposition des plus petites ; les lumibres sont dteintes A 9 heures. Les prieres sont dites par toutes individuellement, exceptd
pour les plus petites. II n'y a aucune restriction pour garder le
silence pendant les repas, ni en aucun autre temps, comme
c'dtait jadis la coutume aux premieres anndes de I'Institution.
64) Ecole du Mont-Saint-Joseph (Mount Saint-Joseph's School),
San-Francisco, Californie.
Le 18 ao0t 1852 l'avant-garde de cinq Filles de la Charite
arrivait h San-Francisco, apres un long et pdrilleux voyage
d'Emmitsburg. Apres un voyage par mer sur !'Ocean Atlantique, apres la traversd6 de l'isthme de Panama a dos d'Ane, apres
avoir long6 les c6tes mexicaines de l'Ocean Pacifique, finissait
leur randonn6e de deux rois, qu'avait endeuillee la perte de
deux de leurs compagnes.
Leur premiere pensionnaire fut une enfant dont la mi're
etait morte a bord du vaisseau I'Ohio. Mais durant l'dpidemie
du choldra, la maison se remplit vite. Dans un grenier se tenaient les salles de classe durant le jour dortoirs durant la nuit ;
les parapluies protdgeaient enfants et pitance, du toit qui coulait. En 1854, une nouvelle chapelle permit aux Scours de rdcupdrer I'ancienne. Entre temps, un nouveau bAtiment s'dleva dans
a rue du MarchB. Celui-ci aussi devint vite vieillot, et le 25 janvier 1859, un autre s'drigea h Jessie Street. Les Soeurs y resterent jusqu'A ce qu'un terrain au sud de San-Francisco .permit
le 12 fdvrier 1873, de se transporter a la nouvelle maison, Mont
Saint-Joseph. Apres la destruction par le feu en 1910, un bAtiment en briques reconstruit, abrita quatre maisons (Santa-Cruz.
Holister, Santa-Barbara et Los Angeles), avec plus de quatre
cents enfants sur 1'emplacement actuel de I'dcole secondaire du
Sacrd-Caeur & San-Francisco.
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Cette maison de trois etages et sous-sol (250.000 dullars),
se dresse sur une Bldvation surplombant la bale de San-Franeiseo, construite en briques, du style Tudor ; elle peut recevoir
cinq cents enfants, avec tous les progres modernes pour le bienBtre des enfants, et leur preparation aux luttes de la vie.
Par la bienveillance de M. B.P. Oliver, un don de trentecinq acres de terrain, dans la chaude vallee de Santa-Clara,
fournit Mont Sainte-HEilee charmante residence estivale pour
d6ficientes, convalescentes, ou celles qui ont besoin de soins sp6ciaux. Un grand nombre d'enfants arrivent ehez les Soeurs dans
la plus miserable condition.
Home de la Sainte-Enfance (Home of the Holy Infancy),
Austin, Texas.
Ouvert en 1922, a\ec cinq beb6s recus dans un petit cottage
h Solado Street, ce home fut d'abord dirig6 par quelques Dames de la CharitB, qu'assistaient des Seurs de 1'H6pital Seton,
et son personnel d'infirmieres, et cela sans ratribution. Le Home
se transporta plus tard dans des locaux loues a dyde Park, oif,
avec plus d'espace, trente-cinq A quarante enfants de trois mois
& trois ans. etaient annuellement soignis, Landis que plus d'une
centaine trouvaient place dans de bonnes families.
SLa promesse de 1'dv4que aux Dames de la Charite se trouva
enfin emplie quand, le 2 mai 1932. les Filles de la Charitd vinrent prendre possession du nouveau Home a Nueces Street,
apres que .Mgr Byrne l'eut b6ni et consacr6 au soin des enfants
abandounis. Don de M. J.H. Phelan de Beaumont, intime ami de
1'6veque, le batiment est une construction moderne, A trois etages pour quarante enfants de moins de quatre ans. Terrains spacieux, magnifiques pelouses et bosquets rendent le site attrayant
tandis qu'une grille artistique protege les enfants qui gambadent librement de-ci de-la. Cette grille est le rdsultat des gindreux efforts de deux anciens 6leves de treize ans, qui ont donnd
un concert de bienfaisance dans ce but.
Sous l'habile direction de Saur Vincent, les Dames de la
Charit6 se d6penserent. et les admissions augmenterent, soutenues par donations, cotisations et contributions de la Caisse
communale d'Austin.
L'annee qui suivit I'arrivee des Seurs, I'on reput quatrevingt-dix beb4s et quarante-neuf furent adoptds dans de bonnes
families, et maints enfants de I'4tabiissement font honneur a la
maison.
66) Asile d'Enfants Saint-Vincent (Saint-Vincent Infant Asylum), Chicago, Illinois.
Par les gne6reux efforts et la rayonnante influence de Sceur
Walburga Gehring, Soeur Servante de l'H6pital Saint-Joseph, un
grand besoin de Chicago fut combld quand le 29 juillet 1881,
ine maisonnette fut lou6e an coin de Franklin and Superior
Streets, pour I'aide aux orphelins, enfants trouvds et abandonnds. Les registres montrent que la premiere admission eut lieu,
le 2 aoit 1881, et que le 19 septembre de la meme annie le premier enfant trouv6 fut apporte aux Soeurs par la police. Le premier enfant confl6 A l'adoption quitta l'institution le 17 janvier
1882. Le premier cas de maternit6 amena deux jumeaux, un garcon et une fille, le 2 octobre 1883. En ce temps-la ne pouvant satisfaire la moitie des demandes, I'on se transporta au 191 de
65)
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l'avenue Lasalle Nord, ol I'on bAtit une grande annexe. Plus
tard. en 1887, des fonds permirent un bitiment N quatre tages
drig6 h La Salle and Superior Streets, sous la direction de Saeur
Woeful, et le 29 juin 1888, la maison fut agreee par I'Etat d'Illinois pour s'occuper des enfants abandonnds ou negliges, et maintenir en meme temps une maternit4, pour les indigents ou les
filles-mBres. La propriet6 appartient A la Communaute, mais
est subventionnee par l'archidiocese de Chicago.
Le t• janvier 1905 s'ouvrit un cours d'une annee pour les
soins a donner aux enfants et en septembre 1936. un cours d'obsthtrique et pediatrie. En 1950, le personnel comprend quatorze
Filles de la Charite, dont huit sont infirmieres dipl6mees. quarante-huit etudiantes infirmieres, etc....
Asile d'Enfants Saint-Vincent (Saint-Vincent's Infant Asylum), Milwaukee, Wisconsin.
Le i " juin 1877. trois Filles de la Charite vinrent s'installer dans un bitiment de dix chambres A Virginia Street oiH elles
requrent neuf b•dbs comme fondation d'un asile d'enfants. Le
27 mars 1879, faute d'espace necessaire, elles se transfererent
dans un bitiment en briques de quatre 6tages au coin sud de
Light and Ouest Greenfield Avenue, local actuel. De nouveau
en 1890, l'Institution dtait au complet, ayant soizante-cinq b6ebs
avec quelques mamans. En avril 1891, une annexe a l'ouest etait
prAte. De nouveau en 1918, buanderie et dortoirs furent ajoutes au c6td sud di bAtiment
L'Institution est propri6te de la Communaute. Le corps dirigeant est compos .de neuf Saeurs, avec quarante-trois employees. Elle est dquip6e pour s'occuper de cent enfants, d'une
semaine a six ans. Depuis 1932, le Bureau du Bien Social Catholique, apres les enquetes pr6liminaires. decide de l'admission de tout enfant, et se charge de son placement quand il
quitte l'asile.
Une maison de campagne, A Cudahy, au bord du lac Michigan. a 6td donnee A iAsile Saint-Vincent, par le genereux
M. Patrick Cudahy.
Des les commencements de Saint-Vincent, un jardin d'enfants dtait organist, mais depuis 1950, les enfants ayant atteint
I'Age voulu sont envoyes au Jardin d'enfants paroissial.
Un journal paie ainsi son tribut d'admiration a cette oeuvre:
Silencieusement, simplement et sans embarras Saint-Vincent
fait un noble travail pour les enfants sans famiale et sans soutien et compte parmi les plus mdritoires institutions charitables
de la citd.

68)

69)

Alien Memorial Home, Mobile, Alabama.
Cette Institution, propri6te du diocese de Mobile, originairement connue comme Maternite d'Alabama, etait placde b
Saint-Anthony and Broad Street. Ce bAtiment, infirmerie de la
Providence, itait propri6td des Filles de la Charitd, mais devint
inoccupd quand fut Brig6 le nouvel h6pital de SpringhiU Avenue. La Maternit6 etait la premiere institution de ce genre dans
1'Etat. Eondde pour prendre soin jusqu'A six ans des orphelins et enfants abandonnds, et pour s'occuper 6galement dcs
ftlles-meres. La maternite comprend vingt-six lits et trente berceaux.
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L'Allen Memorial est tinancd par fondations, dons, \entes de
hearite, etc.
Avec les annees, le bitiment devait ktre reconstruit, mais ce
projet ne put etre realise durant la vie de Mgr Allen. Son successeur, Mgr Toolen, en vint & bout. Les Filles de la Charite
fournirent au diocese de Mobile les terrains. La nouvelle bitisse
completement 6quipde (300.000 dollars), s'ouvrit en mars 1932,
sous le vocable d'AlleeMemorial Home, en mmioire du bon
Mgr Allen.
Le personnel comprend sept Soeurs, quelque vingt-cinq infirmibres et environ trente employds.
Un certain nombre de blbds sont adopt6s annuellement et
trouvent de bonnes families.
SQuand le temps le permet, les Sceurs visitent pauvres et
malades A domicile, dans les h6pitaux et autres lieux.
70)

Asile d'enfants Saint-Vincent (Saint-Vincent's Infant Asylum), Nouvelle-Orleans, Louisiane.
Cette institution, fondee en novembre 1858. n'est que le rejeton de 1'Asile d'orphelines de la Nouvelle-Orlans, vu les difficult6s de rassembler sous un mnme toit des enfants d'Ages si
divers.
Grace-aux efforts de M. Philippe Rochford, une petite maison s'offrit au coin de Magazine and Race Streets, et Ia, le 5 novembre 1858, vingt enfants furent transf6res h ce nouveau local,
accompagnes par trois Sours pretees jusqu'k ce que d'autres
puissent venir d'Emmitsburg pour les remplacer.
Immediatement la b6endiction de la Providence se manifesta. Sezours, sousoriptions, donations permirent I'achat de
nouveaux lots de terrains contigus a I'ancien. Les travaux commencerent en 1864, se completant en 1867, et en 1870 acheverent le troisieme batiment. En 1908, I'ancienne annexe fut rdparde et accommod6e pour la quarantaine et l'isolement.
L'Institution est propri6t, de la Communaut6 et son entretieun vient de contributions de bienfaitrices. Parmi elles Mme
Marguerite Houghery est ici reconnue a juste titre comme :
Sl'Amie des Orphelines ,.
71) Home Sainte-Anne (Saint Anne's Home), Saint-Louis, Missouri.
Fondee en mai 1853, a la requete de l'archevdque Kenrick,
oette ceuvre s'ouvrit au 1029 Marion Street, actuellement dtablissement de 'Ange Gardien. Quatre Filles de la Charit6 y vinrent d'Emmitsburg. Le but est i" de fournir un home pour
femmes au dela de soixante-cinq ans ; 2" donner assistance aux
filles-amres, et 3* s'occuper des enfants jusqu'i leur troisieme
annee. Son titre complet est Home Sainte-Anne pour veuves et
pour alit6es . l'h6pital. Asile des enfants trouves, mais il est
familierement connu comme Home Sainte-Anne.
En 1869, un nouveau batiment fut erige k Tenth and O'Fallen
Streets, grace a la g6nerositd de l'Honorable Jean Mullanphy et
de -a fille, Mme Anne Biddle.
De nouveau, il devint necessaire. vu l'extension de l'ceuvre,
4d'riger une annexe. La CommunautB acquit la propriet6 situ6e
-au 5301, Boulevard Page. GrAce A de g6ndreuses donations, des
fonds rendirent possible l'drection du present Home Sainte-Anne.
La prcmnAre pierre fut posee le 3 juillet 1904, par le cardinal
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Sartolli, assistd par l'archeveque Mgr Glennon. Plusieurs recentes ameliorations ont etd rdalisdes pour r6pondre aux besoins
des temps.
La Guilde Sainte-Anne des Dames de la Charite visite les
pauvres k domicile et ceux qu'accueillent les Institutions publiques. Elle 6paule aussi les projets financiers pour le Home
des enfants et par differentes activites, finance aussi le Home
des Veuves.
Dix-huit Filles de la Charit6 r6sident A Sainte-Anne, avec
quatre-vingt-seize employdes. Les registres de 1948 montrent
que quatre-vingt-neuf meres ont dtd soign6es avec trente et un
mille trois cent trente-deux journ6es de presence, que les bUneficiaires du Home des Veuves ont dtd de cent douze.
72)

Sainte-Elisabeth, H6pital d'enfants (Saint-Elizabeth Infant
Hospital), San-Francisco,Californie.
Pendant plusieurs anndes, l'oeuvre pour filles-meres et leurs
bebds fut confide a Mary's Help Hospital en sa maternitd. Une
protection raciale plus assur6e des meres et de leurs beb6s, non
moins que leur rdhabilitation, semblait requdrir une institution
separee dans ce but. En consdquence, l'archeveque Edouard
O'Hanna acheta une grande r6sidence pour. I'auvre h 2530, Avenue Van Hess, et le 19 novembre 1921. les Filles de Saint-Vincent de Paul l'ouvrirent sous le titre de Hdpital d'Enfants, SainteElisabeth.
Cette habitation, 4 l'usage, se montra inaddquate, du point
de vue solitude et commoditds pour les soins. En cons6quence,
un nouvel emplacement, 100, Avenue Maronique, dans le quartier boise, jadis le Cimetibre du Calvaire, fut achete par I'archeveque. L'actuel bAtiment en briques i trois Rtages, avec possibilit6s pour quarante-six mamans et cinquante bebes, fut
donn6
la Communautd des Filles de la CharitB, par M. et Mine
,.Bartholomew Oliver. L'Ht6pital E'ouvrit le 2 fdvrier 1928.
En 1944. 1'archidiocese vendit la proprietd entourant SainteElisabeth i un syndicat d'entrepreneurs, pour un projet de r6sidences : Anza Vista Site. Avant la vente de cette proprietd,
Mgr Jean Mitty, archeveque de San-Francisco, ceda A SainteElisabeth, un terrain qui donna a la propridte une notable extension.
Six Sacurs se depensent & Sainte-Elisabeth, avec vingt-quatre employees et trois m6decins traitants.
Les registres de 1949, mentionnent deux cent quinze bebes
soignis. cent trente neuf naissances, quarante-neuf bebes admis,
et vingt-sept restes de I'annde precddente, quarante-sept bdbds
rendus aux meres ou a des parents, quatre-vingt-sept adoptds et
trente confies & des families.
Chaque lundi apres-midi, deux Soeurs visitent les malades
dans les salles chirurgicales du Stanford Hospital, de l'Hopital
Universitaire et de l'Ecole de medecine. Le mardi, les Soeurs
visitent les malades catholiques admis I l'Hbpital du Mont-Sion,
h6pital juif. Les pauvres sont dgalement visit6s i domicile.
73) Etablissement De Paul et Garderie (De Paul Settlement
and day nursery), Chicago, Illinois.
Cette oeuvre fut fondde par le Pere F.X. McCabe, Lazariste,
cure de l'6glise Saint-Vincent, et prdsident de l'Universitd de
Paul, dans le but de pourvoir le quartier tres populeux et i
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petit revenu, d'une garderie de jour pour les enfants des meres
travaillant au dehors. Une maison de deux etages fut achetee
i 2141, Nord Balsted Street, et le 8 d6cembre 1915, un bureau
et un personnel laique en prirent possession. En 1917, deux
Filles de la Charitd se virent assignees A cette ceuvre. Comme
elle croissait. un nouveau bAtiment a trois Rtages fut drig,6
pourvu d'une annexe en 1939.
En 1934, cette Institution devint section des Charites Cathoiiques de I'Archidiocese de Chicago, membre de la Chambre de
commerce de Chicago, et de la Ligue de bienfaisance pour 1'Enfance. Elle est des lors entretenue par les Charit6s Catholiques,
par les retributions scolaires, par la Sdcurit. Sociale, par des
donations diverses. Affili6e A l'Ecole de formation de Ho6pital
Saint-Joseph, elle offre aux 6tudiantes infirmieres, un champ
d'expdrience pour l'enfance.
Neuf Sceurs assurent la direction, avec le personnel adaptO
4 fleuvre.
Deux cents gargons et filles de deux a douze ans sont confies b la garderie, avec une moyenne de cent soixante-cinq presences : on y trouve pouponniLres, jardin d'enfants, classes de
danse, etc... Des cours d'instruction religieuse, pour moyens et
adultes, sans oublier cent soixante enfants de 1'Ecole publique.
Les Sacurs assurent encore des visites dans les h6pitaux et a domicile 4 une soixantaine de personnes Agees.
74)

Maison Marillac (Marillac House), Chicago, Illinois.
La Maison Marillac, centre social catholique et garderie
dd'enfants. etait dejk vieille de trente ans, quand elle fut transfWre au Boulevard Jackson, le 21 octobre 1947, succedant a I'aneien centre catholique, Sangamon Street, qui avait fonctionne
depuis 1914. Ce bAtiment, orphelinat diocesain, fut repris par les
Filles de la Charit6, au bne6fice de l'archidiocese de Chicago.
Situe dans un quartier des moins favorisis de Chicago,
cOt6 ouest, sur un boulevard affairA facile d'accis aux meres
ouvriires, le Centre social Marillac etnerche & apporter joie, confort, soulagement aux necessiteux de Chicago, aussi bien aux
tout-petits qu'aux personnes Agees. Sur cette Maison Marillac,
le President du Bureau de 1'Education. M. Traynor atteste :
u Les besoins sociauz du district sont grands, en vdritd. La maion y a rdpondu d'une maniere d peine croyable. Dans ce grand
centre social ii a et6 demontrd en un temps relativement court,
ce qu'une ardente charitM travaillantdirectement d mdme le peupie peut accomplir de merveilles. *
Neuf Soeurs, avec cinquante-cinq employdes payees, avec environ cent quatre-vingts aides volontaires, servant plus de trois
mille cinq cents personnes, la Maison Marillac renferme les activites suivantes : a) Garderie de jour, pour enfants de deux &
cinq ans ; b) Soins des enfants, avant et apres les classes, pour
les six i treize ans, repas chaud chaque jour, sortie d'6td chaque jour, ce qui est appeld : Club du jour de campagne ;
c) Cours du soir, pour les enfants entre dix et vingt ans, saine
recreation et direction pour les juniors (treize a seize ans
et les seniors (seize a vingt ans ; d) Club du soir, une fois par
semaine, pour les adultes, entre vingt et vingt-cinq ans ; e) Club
pour dames, au-dessus de soixante-cinq ans, qui se r6unissent
chaque mercredi apris-midi pour adoucir leur solitude (jeu
d'echees et conversations) ; f) Hospitalitg d divers groupes
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d'Action catholique. conferences, recollections, retraites, lectures, etc. ; g) Les visites d domicile restent une des grandes activit4s des Soeurs, tout comme les visites aux institutions penales, aux h6pitaux et asiles du lieu, du comtW et de 'Etat.
75)

Salle d'Asile Saint-Vincent (Saint-Vincent Day's Nursery),
Evansville, Indiana.
Durant la premiere guerre mondiale (1914-1918). un grand
besoin se fit sentir A Evansville. de mettre en sirete les petits
enfants, tandis que leurs meres travaillaient au dehors. Les Dames de Charite d'Evansville donnerent une seance qui rapporta
mille deux cents dollars. Le Pere Ryves offrit alors un batiment : ancienne 4cole secondaire de filles. Ce fut Ia que le 18
novembre 1918, fut oiverte l'Ecole maternelle. M. Jean Fenrich fournit genereusement A l'dcole l'dquipement. Mais bientdt
le bAtiment devint trop petit et de nouveau M. Fenrich acheta
le Kratz Home, sur Bond Street. Le i" aoit 1919, les enfants
furent transferes sous la direction de Soeur Lucie, Filie de la
Charit6. revenue recemment de la zone de guerre d'Italie. LA,
I'oeuvre marcha avec succes jusqu'en 1930. Alors, M. Fendrich,
de nouveau, donna aux Sceurs les terrains spacieux et magnifiques et la maison de Heilman Estate, au 611, Premiere Avenue, bientot transformee en demeure convenable pour I'Ecole
maternelle. Sur le terrain, un ancien magasin fut transform6 en
1945 en un ddifice moderne renfermant un vaste dortoir, une
salle pour les tout petits et une creche pour les bdbes. sans
oublier la chapelle.
Quatre Seurs font marcher l'euvre avec l'aide de six employes. La frdquentation quotidienne s'616ve A quelque soixante
enfants de deux a six ans ; les enfants des dcoles d'au-dessous de
dix ans sont ici rdunis apres les classes. Les parents versent une
obole suivant leurs moyens. Chaque samedi. les Soeurs de la maison %ont visiter l'infirmerie du Comtr
et I'HOpital des tuberculeux.
76)

Le Home Louise (The Louise Home), Nouvelle-Orlians,
Louisianc.
En 1838, deux 6minentes families, les Saulet et les Foucher, donnbrent un carrd de terre au 1404, Clio Street, pour 1'6tablissement d'une residence pour jeunes ouvrieres. Le batiment,
acheve en 1840, abrita d'abord les orphelines que causerent les
terribles fleaux de 1853 A 1878. comme aussi les enfants des
soldats confeddrss. victimes de la guerre civile.
En 1921, les enfants furent transf6rds au 1314, Avenue Napoldon, a I'Ecole industrielle Sainte-Elisabeth, et le .spacieux
batiment sur Clio Street, fut alors mis a la disposition de Mgr
Shaw, rapidement refaconne et muni des exigences moder.nes
chambres A un ou deux lits, dortoirs de quatre a cinq lits,
qui. a un prix tres moderd. furent mis a la disposition des
u Hdtesses de la Louise
(!Guests of the Louise), comme l'on
designait ces jeunes ouvrieres qui payaient selon leurs salaires.
A c6t6 de la pension, une garderie est ouverte, ou les mires
pauvres, obligees de travailler dehors, peuvent laisser leurs enfants. Elle comprend deux dortoirs, une petite cuisine et une
salle A manger oil les tout petits regoivent chaque jour soins
et nourriture, et trouvent deux grandes salles de jeu. Les plus
grands sont sous la direction d'une jardiniere d'enfants qui les
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Aleurs futurs .travauxa d'ecolage. L'age des enfa"lts Narie

deux A six ans.
Une cuisine est aussi prdvue pour distribution de soupe et
de pain A quelque cinquante pauvres du voisinage. Depuis I ouverture de ce service I'on a servi plus de quatre-vingt-dix mille
soupes et plus de trente-cinq mille pains.
77)

Etablissement de I'Ange Gardien. Asile quotidien d'enfants
(Guardian Angel Settlement and day nursery), SaintLouis, Missouri.

Depuis ses dtbuts, cette maison s'est montree Maison de la
Charite. Les plus anciens registres apprennent qu'elle fut d'abord
la propridtd de Mme Smith. A sa mort, elle 16gua la propridt6
I I'archidiocese pour pretres Agds ou malades. Bient6t, cependant, ceux-ci furent envoyds dans les h6pitaux et la maison devint le berceau d'euvres de diffdrentes communautes : Religieuses de la Visitation, Bon Pasteur, Freres des Ecoles chrdtiennes, adonnds aux oeuvres propres A leur vocation pour vieillards, infirmes, n6vrosds, orphelins. Finalement. en 1859, aprbs
que les trois batiments, enti6rement ddlabres, furent restds vacants pendant quelque temps, I'archeveque, Mgr Kenrick, demanda aux Filles de Saint-Vincent de Paul, d'y 4tablir un home
pour enfants trouv6s. Trois Seurs vinrent d'Emmitsburg, ayant
pour supdrieure Seur Felicita. Sceur Valentine en charge de
lOrphelinat Sainte-Marie,leur envoya soixante-quatre filles pour
apprendre la couture et si grande fut leur dextdrite qu'en 1862,
elles obtinrent du travail de I'armee. principalement pour confectionner des capotes. Mais si grande dtait leur pauvretd, que
les Seurs allaient A la campagne mendier de la nourriture pour
les enfants. Grandement admirde et aimde de tous fut Seur
Sylveria O'Neill, qui par sa gdenrosit6 et ses infatigables travaux
it beaucoup pour soulager cette lamentable condition. Elle
acheta un cheval et une voiture pour distribuer les travaux de
couture des enfants. Comme aussi Sceur Marie-Anne Brotherley,
aux temps de la guerre civile, et le Pere Lavezeri, Lazariste, qui
interessa des personnes influentes
la triste condition de I'Institution. De nombreux ddcbs arrivaient chaque annie jusqu'a ce
qu'il eilt dtabli I'Association des Enfants de Marie : apres quoi
aucune mort n'arriva pendant douie ans.
En 1881, on drigea I'actuel bitiment, et en 1901, on donna
h la maison, le nom : Etablissement de l'Ange Gardien. En toute
vdrite, seuls les Anges out enregistrd tout le bien accompli, spdcialm,,ent par les visites aux pauvres Aidomicile, et par la distribution de nourriture g4ndreusement donnee par les Dames
de la Charit6. Bien des vocations . la Communautd sont venues.
grAce a ce ddvouement charitable, A cet enseignement du catechisme aux enfants des ecoles pubiiques rassemblds Ia les dimar•hes et A des cours d'art mdnager.
En 1911, la Garderie d'enfants fut dtablie, s'occupant des
enfarits de deux A douze ans, dont les meres dtaient employees
hors de chez elles. Elle fut affilide au departement des Charites Catholiques, et des btudiantes de r'6cole d'infirmiires SainteMarie ont d6veloppd leurs, expdriences de pediatrie en 6tudiant
ici le a bon enfant ,.
(A suivre.)
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MADAGASCAR
SILHOUETTE MALGACHE : LE PAUVRE LAZARE
Lazare : c'est son nom, depuis qu'il fut baptisd par le Pre
Briant. <, Vozontsaraka ,, son nom malgache, signiie : cou de
jeune boeuf. 11 peut avoir trente-cinq i quarante ans. Ce Tandroy fut autrefois cantonnier sur la route de Tuliar. Devenant
aveugle a la suite d'une maladie, il fut recueilli par le charitable A..., un colon europden qui le prit . son service. El bientht
Vozontsaraka devint totalement sourd et aveugle. Le geste charitable du colon eut bientot sa rdcompense et plus vite qu'il ne
1'eut souhait6 : malade A son tour et connaissant la misere. il
sortit de l'hopital A demi-paralysd, retrouva son pauvre logis
mais aussi son fidele serviteur, Vozontsaraka qui devint son
meilleur appui. L'aveugle et le paralytique sont pour moi un sujet d'admiration toujours nouveau chaque fois que je passe i
Bekitro. L'un prAte ses yeux, I'autre ses bras et ses jambes, car
il est restd tres vigoureux. Le paralytique peut encore marcher
avec l'appui de l'aveugle, et quand il se ddplace en pousse. I'avengle s'attelle aux brancards. A la pression du bWton de son mattre qu'il sent sur son 6paule, il sait le chemin h suivre.
Mais lt ne se limite pas son travail, et Vozontsaraka pent
Atre cit6 en exemple k maints paresseux. Je I'ai vu tailler une
mortaise dans un morceau de bois : ses doigts lui ser\airnt \.
prendre les mesure ; a tAtons ii plaait a I'endroit voulu le trunchant du ciseau, et pan..., un coup de maillet frappd avec as.urance faisait voler un eclat de bois. II fabriquait ainsi une chairselongue pour son maltre et ma foi, ce n'etait pas si mal que cela;
ce n'etait pas du dernier fini, mais j'en connais bien d'autres
qui n'en feraient pas autant. II est vrai que parmi ceux qui
jouissent d'une bonne vue, il en est beaucoup qui semblent atteints de cette maladie incurable qui met les c'tes en long... Je
I'ai vu planter une cl6ture en gaulettes autour de la case de son
maltre : ce n'dtait pas strictement droit, mais cela tenait debout
et les gaulettes dtaien bien assujetties par des lianes souples
qu'il serrait I les rompre. Je l'ai vu planter du mais dans un
terrain frais proche de la riviere ; accroupi, ses mains couraient
prestement sur le sol, arrachant des mauvaises herbes, les lancant vigoureusement vers la riviere ; rencontrant parfois un
pied de patate, il le reconnaissait a ses feuilles ddcoupees et
pointues et le respectait. Ayant ainsi nettoyd quelques mitres
carres, il se mettait a planter. D'un coup de beche dans la terre
humide, il faisait un trou, puis ddtachait quatre ou cinq grains
de mais des deux dpis accrochds k sa ceinture, les recouvrait
d'un peu de terre, tassait la terre de son poing et continuait
Sans le savoir, il faisait de la triangulation : pour se guider, il
tatait les deux trous precedents et faisait le troisieme a 6gale
distance des deux premiers et ainsi de suite, de sorte que son
mais 6tait plant6 en triangles et les espaces dtaient r6guliers. Je
I'ai vu sarclant du mais d6ej lev6 ; il tatait avec amour les touffes de feuilles sorties du sol, leur parlait : cCTu es joli toi, tu
es gros, tu es ddjk fort. , Et si d'un coup de beche trop rude,
car il mettait beaucoup d'ardeur A son travail, il coupait un pied
de mais au lieu de mauvaises herbes, il se mettait A pleurer
comme si sans le.vouloir il avait blessd un enfant.
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Mais bien plus etonnante que son application au travail est
sa foi et sa piete. Ce paien n'avait acquis aucune notion chr6tienne avant de devenir aveugle et sourd. C'est alors qu'il fut
catichisd par A... ; pour se faire comprendre de Vozontsaraka,
A. utilise un code de son invention : du doigt it ecrit des signes
sur le bras on 1'epaule de Vozontsaraka, et ce moyen de converser est assez rapide, car il suffit gendralement d'ecrire le
debut d'un mot pour que Vozontsaraka avant cormpris, le prononce imminediatement. Certaines phrases courantes se resument
par une claque sur I'dpaule.. II a appris de la sorte quelques
prieres qu'il sait tres bien : Notre Pere, Je vous salue Marie, Je
crois en Dieu, acte de contrition et d'autres. I1 est evident que
sa science des choses religieuses ne descend pas dans le d6tail,
mais ce qui Rtonne chez lui, c'est le sens exact qu'il a des veritds de la religion. Le bon PBre Briant le baptisa done en 1949,
et un peu plus lard, lorsque cette portion de 1'Androy m'echut
en heritage, je m'occupai de lui faire faire szc premiere communion, encouragd par le Pere Briant qui eut la delicatesse de
m'en laisser la decision lorsque en 1951 nous passions ensemble
&Bekitro. Lazare rebut egalement le sacrement de confirmation
des mains du Pore Briant qui, cette annee-IA, remplacait Mgr
Sevat pour la tourn6e de confirmation de 1'Androy.
Pour me faire connaitre A lui, je lui tends le bras gauche
car ii me reconnait A mon bracelet-montre ; cette presentation
lui suffit et il ne manque jamais d'y repondre par un rude
,,la fagon tandroy. Mais pour lui parler, force
* bezour Monpera
m'est de me servir du seul interpr4te qu'il comprenne : le paralytique. C'est ainsi qu'il regoit le sacrement de penitence : le
paralytiuue lui fait reciter I'acte de contrition, et je lui donne
Iabsolution ajoutant au geste sacramentel un petit signe de
croix que je lui trace sur le front, afin qu'il saisisse bien le
moment de I'absolution. Avec quelle pi6et it revoit ensuite la
communion. L'enthousiasme de ses actions de graces se traduit
souvent i haute voix : de I'autel, pendant que j'ach6ve le Saint
Sacrifice, je I'entends s'exclamer : v Jeso, Jeso ). II m'est arriv6
par distraction, de l'oublier lui et le paralytique dans la distribution de la sainte communion, car tous deux restent assis au
fond de 1'6glise ; il 6tait alors an desespoir : , Qu'ai-je bien pu
faire pour que le Pbre ne me donne pas la Communion ? , II
fallait alors que le paralytique dpploie des tr6sors de patience
pour lui faire comprendre que le Pere est parfois distrait, qu'il
a beaucoup de soucis en tAte au point d'en oublier le pauvre
Lazare, mais qu'il I'aime bien quand m6me et qu'il lui donnera
la communion le lendemain...
Lorsque j'arrive A Bekitro, Lazare est quelquefois en brousse
chez ses parents t douze kilometres de bI. SitAt qu'il apprend
la venue du Pere, il se met en route, de jour ou de nuit, son
baton t la main, sans guide, si ce n'est son ange gardien, et ii
taut croire que son ange gardien est moins distrait que le PBre,
car Lazare ne se trompe jamais de sentier. La nuit est parfois
fort avanc6e lorsqu'on le prdvient, mais de bon matin il est IA
pour !a messe.
Je disais tout A I'heure que Lazare avait i un degr6 Atonnant le sens exact des v6rites de la religion. On sait la fagon
tres rudimentaire dont il fut catechise. Mais le bon Dieu se plait
& redvler ainsi aux simples et aux petits les mysteres de sa
sagesse. II est m•mhe a se demander dans le cas de Lazare, s'il
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n'y a pas de revelations mystiques extraordinaires ou du moims
des faveurs spkciales que le bon Dieu n'accorde qu'A ce genre
d'ames simples.
, La nuit - dit-il - le demon vient m'importuner. 11 me
fait peur, mais quand j'ai trop peur, Jesus arrive pour me consoler et il chasse le demon. Je reconnais bien le demon parce
qu'il est noir, laid, sale. Jdsus est tout blanc. Quand ce n'est pas
Jesus qui vient, c'est mon ange gardien ; lui aussi est tout
blanc ). Les nuits sont longues pour le pauvre Lazare, et quand
il ne dort pas, on devine le travail de son imagination. II a peur
de la nuit, car, malgrd la nuit perpdtuelle de ses yeux, la nuit
se traduit a lui par le froid et l'immobilitd des vivants qui
1'entourent.
II me fit demander un jour ce que pouvait bien signifier
cette vision : a Quelqu'un qui est tout blanc m'a montr6 un livre
ouvert sur lequel dtait dessind ceci... ,, et ii dessine A terre
trois lignes droites paralleles et un cercle. 11 me refit plusieurs
fois le dessin, plagant les trois lignes tant6t & l'intdrieur, tant6t &
I'extdrieur du cercle. « Cela me semble etre, lui dis-je, une representation visuelle du mystere de la Sainte-Trinit6. ,
Le fait le plus curieux qui mnrite d'etre rapporte, c'est qu'il
recoit des visites d'une - Carmelite ,, dit-il. Qui lui a parld de
carmelite ? Comment ce mot lui est-il connu ? Je sais la grande
devotion du paralytique a la petite ThBrese de Lisieux, et je
pensais que c'6tait lui qui avait employd le mot de carmelite
dans ses conversations avec Lazare. Mais il m'affirme n'avoir
jamais appris ce mot a Lazare.
Je me garderai de tirer des faits rapportds une conclusion
catdgorique dans le sens de faits mystiques extraordinaires. Mais
il y a une conclusion certaine a en tirer : c'est que le bon Dieu
se fait connaitre aux Ames comme il veut, et qu'il nous donne
en exemple ces belles Ames bien droites et toutes simples, i
nous, qui nous croyons savants, parce que nous avons toujours
le nez fourrd dans quelque bouquin.- Le pauvre Lazare nous
invite A un regard sur nous-mdmes : ne faisons-nous pas tf
peu figure de mauvais riches, nous autres, avec notre precieux
et abondant heritage chrdtien, alors que de pauvres Lazare se
contentent de miettes ? Nous cherchons trop la satisfaction intellectuelle dans notre science religieuse et nous en ndgligeons
un peu trop les pauvres Lazare.
Joseph BENOIT, C.M.
30 avril 1954.

SAINT

VINCENT

DE PAUL

Ses euvres et son influence en Lorraine,
par Joseph GIRARD, pretre de la Mission.
Avec cette cinqui&me tranche s'ackhve le travail que M. Joseph Girard (*t 9 octobre 1952) avait entrepris et longtempr
poursuivi, pousse par une affection filiale pour saint Vincent
(Cf. Annales, t. 118, pp. 7-13). Publide dans les Annales, t. 116
(1951), pp. 321-368 ; t. 117, pp. 97-144 ; 377-408; t. 118, pp. 209240), cette etude historique, basee sur des recherches d'archives,
s'acheve un peu brusquement par une courte evocation des fondations vincentiennes des xixx et xx* sidcles. Le tout paratt en
volume suivant les volontes du cher defunt.
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IUe fois fixes hors de France, les Bveques de Metz, Toul,
'Verdun. Nancy et Saint-Did se mirent & exhorter trbs activemeat, chtacun de son c6td, pr4tres et fideles & la resistance contre les pers6cuteurs, en 6clairant leur troupeau sur I'ensem!e
de la question. Le 10 mai 1791 parvint en Lorraine une ordonnance collective de" MM. Louis Joseph de Montmorency-Laval,
&veque de Mletz, Henri Louis Desnos, 6vBque de Verdun, et Anne
Louis Henri de la Fare, 6vlque de Nancy, portant i la connaissance des fideles les brefs du 10 mars et du 13 avril et
d6noncant de nouveau les ddcrets schismatiques de IAssemblee
nationale. Une correspondance tres active et pleine de dangers
s'ouvrit alors entre le clerge et les •veques des diffdrents dioceses. Ce qui en subsiste eat riche d'interet.
Quelles ont 6td les principales conditions imposees aux prAtres a cette epoque pour obtenir 1'autorisation de demeurer sur
le territoire franpais ?
1' Le serment de fidelit4 a la constitution civile du clerge
en 1791. Ce serment 6tait schismatique ; beaucoup de pretres
I'ont pretd de bonne foi et sans etre bien dclairds sur la question
Un tres grand nombre i'a rdtract6 dans la suite (271).
2" En avril 1793, on demanda aux ecclesiastiques dits assermentes, d'avoir A faire le serment de liberte, d'dgalitk. Ce
serment, avec le certificat de civisme, 4tait exigd pour avoir
droit A une pension.
3" En novembre 1793, on ordonna & tous lee eccl!siastiques
d'abjurer le sacerdoce, en ddposant leurs lettres de pretrise & la
Commune avec serment de ne jamais plus exercer aucune fonction religieuse ; dans certains departements, on exigea m&me un
acte de renonciation au celibat.
Chapitre deuxibme
La fermeture des s6minaires de Sainte-Anne
et de Saint-Simon a Metz
L'Assemblde nationale, en ordonnant la rentrde comme a
I'ordinaire des colleges et aux dates accoutumees, avait privd
les seminaires de cette facultd. Mais la constitution civile du
clerg6 dans ses articles XI et XII n'avait pas eu cette precision. D'autre part. le ddcret de lAssemblde nationale n'avait
pas encore 6t6 notifid au Directoire du departement La rentrde,
dans le reglement de Sainte-Anne, etait fixde an 12 novembre
Pendant le mois d'octobre 1790, le sup6rieur du s6minaire
Saint-Simon, M. Hdnard, s'adressa au Directoire du departement
pour demander si son s6minaire pouvait rouvrir ses portes
comme A I'ordinaire.
Le Directoire, apr&s ddlibdration arreta le 28 octobre, que
provisoirement
et jusqu'% ce que I'Assembide nationale elt
statu 4 sur I'administration des seminaires, Saint-Simon reprendrait son cours normal.
(271) Pour Verdun, of. Mgr Almond, istoire relig•fuse de la Rdolution dans le ddpartement de la Meuse et le diocese de Verdun

;789-1802).
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dtait plus difficile. La constitution

lcvile du clerg6 (art. XI) ne reconnaissait en effet qu'un seur
seminaire par diocese. Dans le nouveau diocese de Metz, SainteAnne en fait ne constituait qu'un s6minaire diocdsain a\ec SaintSimon, mais ii y avait double local.
Le procureui general syndic du Directoire, i qui I'affaire
avait dtd confide, s'efforga de prouver que Sainte-Anne dtait un
veritable s6minaire, suivant le titre m6me de sa fondation :
(t Quoique, aujourd'hui, on n'y enseigne que la philosophie et
qu'il faille, pour recevoir les Ordres sacrds passer par le saminaire de Saint-Simon, afin d'y faire un cours de theologie, c'est
un changement dont la date ne remonte qu'd I'episcopat de
M. de Montmorency ; avant lui on enseignait aussi la theologie
d Sainte-Anne, qui etait vritablement un second seminaire, et
qui ne peut changer de titre par les dispositions particulibres
d'un eveque.
« Dans le fait, Sainte-Anne ne peut etre considere que
comme coellge ou comme seminaire.
c S'il etait college, il serait public et non particulier aux
eccldsiastiques ; on y recevrait clercs et laics, et on n'y recoit
que des clercs ; enfin, s'il dtait un college, la municipalite seule
en serait chargde, sous la surveillance du ddpartement.
a Si on considere Sainte-Anne comme sdminaire, alors les
decrets portant qu'il ne peut Otre 6tabli qu'un seul seminaire
dans chaque ddpartement, doivent Otre ezxcut6s et le departement ne peut se permettre d'en continuer deux dans la mnme
ville. a
Ce qui poussait Je DMpartement A corser I'argument d6fa\orable, c'est qu'il avait entendu qu'on se proposait d'dtendre
& Sainte-Anne la rentrde tol6rde k Saint-Simon, k charge seulement d'en informer le Comit6 de constitution. Le syndic y
ajouta qu'il avait entendu que la ville sollicitait de I'Assemblee
nationale la maison de Saint-Simon pour y dtablir une 6cole
gendrale d'artillerie, et qu'elle dtait sur le point de l'obtenir.
Pour toutes ces raisons. le procureur g6n6ral se crut oblig4 de
requdrir que le dtcret relatif & la Constitution civile du clerge
fut notifi6 au sdminaire Sainte-Anne avec avertissement de s'y
conformer et en consequence ne recevoir au seminaire aucun
s6minariste jusqu'k nouvel ordre. II faudrait done determiner
quel serait le local du seminaire unique (Sainte-Anne ou toute
autre maison religieuse ?)
La question sera definitivement tranchee lorsque du Consell gendral elle aura passe au Directoire du district. Au
requisitoire du procureur gendral syndic devront Wtre adjoints la
d6lib6ration provisionnelle du Directoire du departement et le
memoire du superieur de Saint-Simon. Puis la question ira h la
municipalite de la ville. Sur les observations de cette derniere
et l'avis du district, il fut statud que le superieur de SainteAnne aurait A dcrire a tous les s6minaristes devant rentrer le
11 novembre qu'ils devaient diff6rer leur depart jusqu'i nouvel ordre. Toutefois le superieur serait autoris6 & donner 'hospitalit4 & ceux qui n'ayant pas pu etre prevenus seraient venus
A Metz.
Apres plusieurs autres tergiversations, 'un et l'autre sdminaire furent fermds. Le 16 mai 1791, un des membres du conseil
municipal fit observer que les superieurs et professeurs des
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s6minaires de Saint-Simon et de Sainte-Anne n'avaient pas
pr6t6 le serment civique prescrit a tous les fonctionnaires par
e decret du 26 d6cembre 1790. Ils n'dtaient done plus competents pour exercer leurs fonctions dans leurs maisons. Le Conseil arrdta alors, apres avoir entendu le procureur de la commune, que les Pretres de la Mission seraient invit6s d'abandonner leurs maisons dans les trois jours.
La question se d6plagait par le fait meme. II ne s'agissait
plus du seminaire, mais de la proprietd de Sainte-Anne pour
les Protres de la Mission. Ces derniers envoyerent en protestation un mdmoire date du 16 mai 1791, au prdsident et aux administrateurs du district de Metz demandant justice et bienveillance. Is ne sortiraient pas de la maison et s'dlevaient contre
les scellus appos6s aux portes d'entr6e de leur g.lise, tant B
l'exterieur qu'A l'interieur, ce qui les empechait d'entrer dans
leur oratoire et d'y cedlbrer la messe. Le seul motif de la prestation du serment civil du clerg6 n'avait pas de rapport avec
l'actuelle question.
Les arguments invoquis par le Mdmoire seront rejet6s par
la municipalit6 sectaire de la ville de Metz, mais pris en consideration par le district. Les voici :
i° Que la maison dite de Sainte-Anne n'etait pas un seminaire proprement dit ;
2° Oue des huit pretres seculiers qui la composaient, deux
seulement se pretaient k professer et k enseigner ;
3° Que I'exercice de ces deux professeurs avait cess6 par le
fait qu'il n'existait a Metz qu'un seul college tcnu par les
anciens religieux b6nedictins ;
4" Que les exposants ont 6t0 maintenus dans leur jouissance
comme dans leurs habitudes par un arretd du ddpartement du
mois de novembre 1790 ;
5" Que 1'Assemblde nationale n'avait encore rien decre4
sur les biens de la Congregation et sur le sort des pretres sdctlliers co'mposant cette Congregation ;
6' Que cette Congregation n'Wtait point 6teinte ni les biens
qui en d#pendaient, declar6s nationaux ;
7" Que dans aueune maison, meme A Paris, il n'avait 6td
apposd aucun scell6, formule aucun inventaire, ni 6tabli aucun
receveur ou s6questre ;
8° Que tout an contraire leurs augustes souverains s'etaient
r6servxs de statuer dans la suite, relativement k la Congregation de la Mission, sur les biens qui en dependaient et sur les
prtres qui composaient cette Congregation ;
9° Enfin, que jamais ces pretres n'avaient 6t6 depouillds
de leur proprietd, ni de leur jouissance.
Pourquoi done, & quel titre, par quel ordre, de quelle autorite la ville voudrait-elle expulser de paisibles possesseurs de
leur jouissance, de leur habitation, de leur oratoire et leur interdire d<'y e8lbrer le saint sacrifice de la messe ? Il est constant
qu'elle n'en avait jamais reu le pouvoir, que peut-etre meme
it ne lui sera jamais confere. Pourquoi voudrait-elle faire plus
que ses souverains et les n6tres ?

Les prutres seculiers de la Congregation de la Mission ne
sont point des religieux dont les Ordres ont dtd 6teints, car oh
est le d6cret qui a prononcd sur le sort et sur les biens des
exposants ? Oh est le decret qui a 6teint la Congregation, qui
a prononce sur ses biens, qui a fix6 la pension de ses membres
et qui a permis de les expulser de leurs maisons ? Ce n'est
certes pas celui qui prescrit la formalite du serment civil du,
clerge, ce n'est certes pas celui qui exige que ce serment soit
pretd par tout fonctionnaire public.
Les exposants vivent en Congr6gation, en societY, et des
revenus des biens de cette Congregation. Ils ne sont A charge 4
personne, pas meme 4 la Nation, ni h l'Etat. Ils sont chez eux
dans leurs maisons. dans leurs biens ; il leur est libre d'y frequenter leur oratoire et d'y c616brer pour eux-memes le saint
sacrifice de la messe. Ils ne portent point atteinte a la Constitution du royaume ; tant et si longtemps qu'ils ne queteront pas
de places, qu'ils ne se r6pandront pas au dehors pour remplir les fonctions publiques, on ne dolt pas leur faire un crime
de ne pas preter un serment qui ne concerne que les fonctions
publiques. Tant et si longtemps que 1'Assemblde nationale n'aura
rien statud sur le sort de la Congregation, la municipalitd de
Metz n'a pas plus de droits de les expulser de leur maison
qu'elle n'en aurait d'expulser tn simple particulier de son habitation. ))
Les Lazaristes demandrrent done la levee des scell6s et :a
libre jouissance de leurs biens.
Ce m6moire est sign6 par Humbert, Richard, Jeannin et
L'Hermitte, Pretres de la Mission. Par toutes sortes de mauvaises raisons, la municipalit6 essaya de prouver que les Lazaristes avaient invoqud des raisons qui ne valaient rien et qu'ils
n'avaient plus aucun droit A subsister A Sainte-Anne. Les conclusions 6taient nettes :
I' Tous les biens des sdminaires qui n'dtaient pas les biens
des directeurs des seminaires, etaient declares nationaux et mis
en vente. Ceux de Sainte-Anne et de Saint-Simon dtaient sourissionnes par la ville ;
2* La loi voulait qu'il n'y eut qu'un seminaire dans chaque
diocese et elle ne distinguait pas entre sdminaire de philosophie et s6minaire de thdologie ; ainsi les deux seminaires de
Sainte-Anne et de Saint-Simon devaient 4tre r6unis pour n'en
former qu'un seul et leur mobilier confondu ;
3* Les professeurs du s6minaire de Sainte-Anne, ayant refusd de prater le serment imposd par la loi du 26 decembre
1790, ne pouvaient plus etre charges de l'administration de
]'unique seminaire A conserver, soit au spirituel, soit au temporel.
Les fonctions de missionnaires et predicateurs sont des
fonctions publiques pour lesquelles ie serment est exigd de ceux
qui veulent les remplir. II y avait d'auant moins de raisons
de laisser les Lazaristes que ce serait leur fournir I'occasion de
travailler I'esprit des seminaristes au s6minaire et celui des
gens de la campagne dans leurs predications et leur inspirer
leur propre m6pris de la loi. La municipalitd n'avait qu'un conseil A donner aux Lazaristes, celui de se retirer & Paris ot ils
pourraient observer la vie commune cdldbrer les saints myst0res et attendre que nos augustes souverains, I'auguste ardopage,
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ront rendus publics. La ctremonie de la prestation fut annoncee
par la Mutte et au son des cldches de toutes les Pglises de
la ville. La liste des assermentds est suivie un peu plus has
par la liste de ceux qui, invinciblement fiddles k la ioi catholique, refuserent le serment. Apres la liste des principa!es autorites du diocese, on lit : a H6nard, Hanon, Parisot, Franqois,
Willemez, attaches au seminaire de Saint-Simon, en qualit6 .
le premier : de superieur ; le deuxieme, de directeur ; le troisimne, de procureur ; et les deux derniers, de prof sseurs de
theologie. - Sar, supdrieur ; Humbert, procureur ; L'ilermitte
et Baudouin, professeurs au seminaire Sainte-Anne ;273).
Quel jugement peut-on porter sur l'oeuvre accomplie ? On
citera d'abord le jugement favorable de Mgr Hamant. dans son
opuscule sur Sainte-Anne : a Ils (les Pretres de la Mission),
s'dtaient appliques, pendant plus d'un siecle et demi, a mdditer
et a mettre en pratique, ces paroles de leur fondateur, saint
Vincent de Paul : a S'employer pour faire de bons pritres, c'est
faire l'office de Jesus-Christ qui, pendant sa vie mortelle, semble avoir pris a tdche de faire douze bons pretres, qui sront les
ap6tres, ayant voulu pour cet effet, demeurer plusieurs annees
avec eux pour les instruire et les former d ce divin ministere.
Nous sommes done tous appelds de Dieu a l'dtat que nous avons
embrassi, pour travailler a ce chef-d'ceuvre, ear c'est un chefd'weuvre en ce monde que de faire de bwns pretres, apres quoi
on ne peut penser rien de plus grand ni de plus important. ,
Tout le monde cependant n'dtait pas favorable aux anciens
maitres de Sainte-Anne et de Saint-Simon, si l'on se rapporte
g certains cahiers de doldances. Un jugement par les fails ressort du nombre de jureurs ou non jureurs sortis des smainaires de Metz. Or, le beau travail de fabbd Lesprand sur le clerg6
de la Moselle au moment de la Rdvolution a montr6 combien
fut grand le clergd fidele A l'Eglise.
Comment s'opdra le depart definitif de l'un et de l'autre
seminaire ? - Mgr Hamant 6crit A propos de Sainte-Anne :
( Que devinrent les Lazaristes de Sainte-Anne apres ces 6vp.nements qui avaient marqu6 la fermeture de Sainte-Anne ?
1'inventaire dressd en 1792 par Ledantu et
Ont-ils assistde
Nioche. representants de la commune de Metz ? Les documents
qui pourraient nous reaseigner nous font ddfaut. Sur\eillIs
dans leur propre maison, n'ayant plus d'616ves, ne pouvant plus
sortir dans les campagnes pour y precher des missions, ils s'exilWrent eux-memes n (o. c., p. 199). Les faits .ne realisent pas
tout A fait ce dernier point. M. Hanon remplira un r6le de premier plan a Metz et dans le diocese ; M. Parisot sera achemin6
aux pontons de Rochefort par un itindraire que nous pouvons
facilement reconstituer. Une liste des Lazaristes cherchera A
preciser le cas de chacun d'entre eux (274).
(273) Voir Archives de l'H6tel de Ville de Metz, registre manuscrit, teuillet 5 reeto et verso.
(274) Personnel de Saint-Simon & Metz en 1790, d'apres Lesprand,
o. c

III, p. 63.

1. Hernard (Jean-Baptiste), prdtre, sup6rieur. Ne & Eu, dioctse
d'Amiens, le 10 mai 1791, requ au s4minaire & Paris le 2 septembre
1759 ; y a fait les voeux le 3 septembre t761, en prdsence de M. Bossu,
supdrieur ; professeur pendant vingt-deux ans a Tours, Poitiers, La
RochellI, Bayeux. directeur pendant deux ans du s6minaire de Paris,
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Chapitre quatrieme
M. Hanon, administrateur du diocese de Metz
Sur la liste des pr4tres restes invinciblement attach6s & la
foi catholique et r6fractaires au moment de la Constitution civile du clerg6, apres les principales autoritds du diocese de
Metz et la mention de son supdrieur, M. Henard, on lit le nom
de M. Hanon, directeur du seminaire Saint-Simon de Metz. Telle
fut son attitude pratique. Mais dans I'ordre thdorique ses idWes
ont-elles toujours dt6 les m4mes ? C'est la question qu'on est
amene b se poser. M. Misermont, Pretre de la Mission, & proen fonctions & Saint-Simon depuis deux ans. Le 8 septembre 1788 ii
eat supdrieur k Metz ; disparut de Metz apres le 2 mal 179?. En 1808
on le trouve inafrme & Saint-Firmin, pris de Bayeux.
- 2. Hanon (Dominique Francois), directeur. Ne a Saint-Pol, en
Artois, le 3 juillet 1757, recu au sdminaire & Paris :e 20 octobre 1772,
y a fait les voux le 21 octobre 1774 en presence de M. Chalamel ;
professeur de philosophie et de theologie pendant onze ans aux s6minaires de Bayeux, Saint-Firmin, Paris, Beauvais, et enfin de SaintSimon. Dec6dd & Paris le 24 avril 1816.
- 3. Nicolas Parisot, procureur. N6 & A:aincourt, diocese de Besancon, le 17 fdvrier 1764 ; requ au s6minaire & Paris le 5 juillet
1780, y a fait les vaux le 15 juin 1783, en presence de M. Julienne.
Ddecde en octobre 1794 prds de Rochefort. Pretre du diocese de Besancun, age de 34 ans, en fonction depuis cinq ans.
- 5. Francois (Jean-Jacques), professeur. NE a Busigny, diocese de
Cambrai, le 25 mai 1760, recu au seminaire & Paris le 26 tnai 1779 ; y a
fait les voeux le 14 juin 1781, en presence de M. Julienne ; professeur
pendant six ans aux sdminaires de Cahors, Albi, Sens et Metz. ! paralt
4tre le frere de M. Francois Louis-Joseph, supdrieur du sdminaire
Saint-Firmin & Paris, massacrd en haine de la foi le 3 septembre
1792 et beatifld le 17 octobre 1926.
-- 5. Willemez (Jacques), professeur. XN & Jussey. diocese de Besancon , le 17 f4vrier 1764, reeu au s6minaire a Paris le 5 juillet
t782 , y a fait les vceux le 6 juillet 1784 en presence de M. Julienne :
professeur pendant trols ans, tant i Paris qu'A Metz, quitta Metz
apres la fermeture. On le retrouve en emigration A Treves (au n* 203,
Anmnaire 1910 de la Socidtd d'Histoire et d'Archeologie de la Mosele).
- 6. Coinche (Francois Philbert). frere coadjuteur. nd & Bagneux,
diocese de Bourges, le 25 octobre 1724, recu au seminaire & Paris le
23 janvier 1751, y a falt les vceux le 24 f6vrier i754 en prdsence de
M. Jaubert ; attache a diffdrentes maisons. 11 demeura A Paris apres
la d!spersion, puis se retira I Beaumont-sur-Oise, ou il se trouvalt
en I'an IX.
- Giayme (Jean-Baptiste Fidele), frdre coadjuteur. Nd au diocese
de Saluces, le 28 novembre 1735 ; requ au s6minaire b Paris en
1762, y a fait les vceux en 1764, en presence de M. Bossu. 11 s'installa
"vee M. Hanon aprbs la fermeture du s6minaire rue des Huillers,
ehez les demoiselles Vautel. Declard dmigrd par la municipalitR le
30 avril 1793, ainsi que son compagnon, sans que nous sachions s'il
resta a Metz on sortit de Prance ; frre depuis trente ans dont vingtneuf passes & Saint-Simon.
- 3. Gerber (Nicolas), frere coadjuteur, nd au diocese de Metz
1.* 20 septembre 1757, reuu a seminaire & Metz en 1780, y a fait les
veux ; attache depuis lors t Saint-Smon. 11 est nd6 a il:er (Moselle),
preta le serment de libert-galitd, obtint le 29 mars 1793 du d6partement une pension de 360 livres et se retira ensuite a Viller, son
village natal, oht il vivait encore vers 1815. Certiflcat de communion
.l1ivr6 par 1'dvechb de Metz le 13 aotit 1802, sous le titre de ex-fr6re
Lazariste.
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22. Bouzxires-soua-proidemos.
23. Lesmenil.
24. Morville-sur-Sele.
25. Eply.
26. Rancourt.
27. Mallly.
28. Thezey.
29. Liocourt.
30. Juville.
31. Xocourt.
32. Bacourt.
33. Prtvocourt.
34. Morvllle-sud-Nied 4 Saint.
Epvre.
35. Bandrecourt.
36. Lesse.
37. Marthil.
38. Achain.
39. Conthil.
40. Rodalbe.
41. Bermerlng.
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63. Ittersdorff.
64. Bedersdorf.
65. Leidingen.

66. lUsn.

67. Nit daltdori.
68. Grosshemmersdorf.
69. Bildingen.
10. Perl.
71. Mondorf.
72. Asfelt.
73. Frisange.
74. Hellange.
75. Dudelange.
76. Rayl.
77. Each-sur-Alzette.
78. Belvaux.
79. Niederkorn.
80. Athus.
81. Aubange.
82. Halanzy.
83. Munon.
84. Ruette.
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pos du serment de LiberLt-Egalit4 du mois de fdUrier 1794 re16ve Ic fait suivant : u 11 nous reste de M. Hanon, 6crites de sa
main, deux etudes sur le serment Libert&-Egalit6 qui en supposent une autre, la premiere de toutes, disparue aujourd'hui.
La troisieme est dat6e de fdvrier 1794 ; la seconde, non datde,
a etd rddige apres la mort de Louis XVI ; a quelle dpoque exactement remontait la premiere, nous ne le savons pas (275).
Le rbglement de Son Eminence Mgr le Cardinal de Montmorency-Laval, dvxque de Metz, pour la nouvelle organisation
du diocese, 6claire l'orientation de cette premiere etude qui
n'avait pas tout a fait le sens que lui suppose M. Misermont.
Voici ce qu'on lit au paragraphe 2 du HI* titre : a Nous declarons
que nous avons connaissance des dcrits de M. Hanon sur la souPersonnel de Sainte-Anne-Metz, en 1790, d'apres Lesprand, o. c.,
t. III, p. 64 :
- 1. Sar (Antoine), superieur. Nd & Metz, le 1*" janvier 1747,
recu au seminaire & Paris le 17 aout 1763 ; y a fait lee vieux le 19
aout 1765 en pr6sence de M. Didier. Lesprand note : a avait passi
dans diff&eentes fonetions vingt-deux ans aux seminaires de Soissons.
Toul et Metz. Originaire de la paroisse Saint-Victor de Metz. Ses parents, Dominique Sar, quartier jure, et Barbe Francoise Rognon, donnerent quatre fils & l'Eglise : Dominique Sar, cure de Saint-Victor i
Metz ; Louis Toussaint Sar, cure de Saint-Georges A Metz ; Antoine
Sar, superieur du sdminaire Sainte-Anne ; Michel Sar, attache A la
maison d'Heidelberg. - Sar Antoine devint sup6rieur & Metz le 17 octobre 1786 et le resta jusqu'en 1792, puis passa & l'dtranger. En
1808, ilest & Heidelberg, tres infirme. Le chanoine du Mesnil, de
Saint-Mihiel, le trouve & Dresde, en aoat 1796 : - Je n'oublierai pas,
dcrit-il, la bonne connaissance que j'a faite de M. Sar, Lazarlste ; il
itait le centre d'une belle socidtd, qui a concouru avec lui & me dissiper
agraablement. * M. Sar ne revint pas & Mets ; il mourut sans doule
pros de son frere Micnel, a Heidelberg, oh il se trouvait en 1808. II
avait, d'apres Merlin de Thionville, one merveilleuse habitlide de pdrorer en latin.
- 2. Francois Humbert, directeur. Nd & Fleury, diocese de Metz,
le 10 juillet 1749, requ au s4minaire & Paris, le 12 novembre 1768 ;
y a fait les voeux le 13 novembre 1770 en presence de M. Bossu.
Les Archives de ia Moselle (5 E n* 5156) ajoutent quelques ddtai:s.
L'an 1749, le 10 juillet est ne et a Wtdbaptis6 le meme jour Francois,
fils de Pierre Humbert, regent d'dcole & Fleury, et de Catherine Hennequin,- sa Idgitime dpouse : a eu pour parrain Francois Lalance,
regent d'ecole & Pouilly, et pour marraine Christine Valentin, dpouse du
regent d'4cole & Marly, qui ont signd avec nous ledit jour : Francois
talance, Christine Valentin ; N. Bdrard, cure de Fleury.
- 3. Henry Schouler, procureur. Schuler (Jean Henri), prretre, n
a Belfort, diocese de Besancon, le 4 avril 1738, recu au s6minaire
a Lyon le 15 d6cembre 1764 ; y a fait les vYeux le 26 ddoembre 1766
en presence de M. Audiffred. Sources : Hamant, p. -176. Catalogue :
Lesprand, o. c., t. I", p. 65 ; Thiriet, o. c. En 1769 et on novembre
1783, ii est & Lyon ; plus tard h Toul en 1774 et deux fois au sdminaire de Nancy. 11 retournera & Toul en 1787. En 1808, il est a Heidelberg. En 1810, il repasse & Nancy ; employe dans le saint minist6re dans les environs de Belfort, sa patrie. D'apres Lesprand :
Pretre du diocese de Besanoon, Agd de 47 ans (en 1790), vicaire pendant un an et demi, avant d'entrer dans la Congregation, puis occupe
pendant vingt et un ans dans les sdminaires de Lyon, Paris, Annecy.
Toul, Nancy et Metz.
(275) Camerac.
addimenta, p. 182.

Beatificationis... servarum
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mission passive et des suites de sea 9crits. Nous deciarons, que
la jimplicitd, la candeur et mdme l'humilite avec lesquelles it a
avoue son erreur, jointes aux dispositions oi ii est et otu it a
toujours etd, de ne jamais s'dcarter des vrais principes, lomn
d'avoir altdre la confiance que nous avons en lui. n'ont fait que
I'augmnenter a (276).
.L'vXque de Metz dtablit M. Hanon, le 11 mars 1797, comine
administrateur du diocese : c Nous ddclarons que nous ne poutons avoir aucun egard la priere qu'il nous a faite & plusieurs
reprises,de ne pas jeter les yeux sur lui pour la place d'administratltur ; en consdquence nous nommons administrateur ledit
M. IlHnon, ci-devant directeur de notre seminaire. et lui enjoignons, sous peine de ddsobeissance, d'accepter cette place, ma!gre toutes ses repugnances. L'original de ce reglement, sign6
tant de notre main que de celle de notre suffragant, lui tiendra
lieu de titre. m
Nous pouvons suivre assez bien les perdgrinations de
M. Hanon, apris la fermeture du sdminaire Saint-Simon. En
1790. M. Hanon avait trente-trois ans (277). I1 dtait originaire
de Boulogne-sur-Mer, avait d6t professeur de philosophie et de
thdologie pendant onze ans aux s6minaires de Bayeux. SaintFirmin 'Paris), Beauvais et enfin Saint-Simon. Apres le depart
de Saint-Simon, M. Hanon alia s'installer avec le frbre Giayme,
rue des Huilliers, chez les demoiselles Vautel. Quand vint la
loi de 'exil contre les prdtres rdfractaires, il dvcut cache. II
fut declard dmigrd par la municipalit6 de Metz le 30 avril 1793,
ainsi que son compagnon, sans que nous sachions si celui-ei
resta dgalement A Metz ou sortit de France. Le Ddpartement
les inscrivit sur la lisle des dinigrds le 19 mai seulement. mais
leurs meubles et leurs effets avaient 4td vendus d&s le 24 octobre prdcddent. II est probable que Ngr de Montmorency, sorti de
Fran•ce. de meme que son suffragant d'Orope, avaient d6ej
donn ih M. Hanon et a I'abbd Jolv, curd de Vittoncourt, des
lettrcs de grand vicaire (278).
Inculpd d'dmigration, M. Hanon fut arrWtd et traduit devant
le tribunal criminel de la Moselle, qui ddcida par jugement du
16 thermidor an 3 (3 aout 1795), qu'il serait transfdrd A la
maison d'arrit pour interrogatoire. Le conseil g6ndral de la
commune de Metz lui avait donn6 le 15 thermidor an III, un
certificat constatant qu'il avail rdsidd constamment h Metz depuis le 1" janvier 1790 jusqu'a la date indiqude. Le 6 fructidor
an III (23 aout 1795), Hanon obtint du ddpartement la radiation
provisoire de son nom de la liste des dmigrds. Cette radiation

(276) Jahrbiich der Gese'lschatt for lothringische Geschicht und
Altertflmsknde, p. 180, ano6e 1915 et 1916.
(277) Gain, o. c., no 1563.
(2'8) Louis-Joseph Joly, cure de Vittoncourt 'Moselle) depuis le
12 mars 1766. Nd & Arnaville (Meurthe-et-Moselle), le 12 decembre
1730, pretre en mai 1755, vicaire & Ars-sur-Mose'le en juin 1155,
administrateur d'Amanvillers en juillet 1760 ; condamnd & la deportation le 22 flordal an II pour n'avoir prett aucun des sermente presembarque sur les pontons, il fut 'un des treize surcrits par la loi,
vivants qui de Saintes. le 25 pluviose an III. reclamerent leur rapatriement (Gain, o. c., n* 1833).
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fut seulement confirm6e, & titre ddfinitif, par arrete du miniistWre de la police g6n6rale du 6 brumaire, an X (28 aoit 1801).
Nous avons l'attestation de la mise en execution de I'ordre
de Mgr de Montmorency-Laval sur la nouvelle administration
diocdsaine, par une deposition officielle. Une certaine Elisabeth
Ehrenstein, domiciliee a Remilly, Agde de quarante-cinq ans,
dit avoir entendu le 9 aoUt 1797 t environ cinq heures de relevte, Jean Nicolas Guerin (279), ex-bgnedictin de la maisun de
Flavigny, actuellement sans profession, residant d Boulay, dire
d Gorman constitutionel d Remilly qu'il fallait qu'il retracte
son serment publiquement et en presence de tons les paroissiens... qu'il y avait des doyens et administraieurs, nommds
par l'eveque Montmorency ; qu'apres s'dtre rdunis aux prvtres
rentres, ilfallait s'adresser aux doyens 6tablis par arrondisseHanon, administrateur
ment et notamment, a Metz, au nommn
nomm4 par l'eveque, pour .tre absous de son serment et ensuite
nomm- a une autre cure s'il y a encore de vacantes, qu'il fallail
en meme temps rechercher les prdtres insermentis, rentrds
depuis peu en France et plut6t des doyens avant les pouvoirs de
Mgr de Montmorency, pour obtenir d'eux le pardon, etc... )
Les allusions de toute cette deposition au juge de paix se
rapportent a l'organisation missionnaire et clandestine de
I'Eglise de Metz, dont le rbglement de 1'6veque de Metz statue
les modalites. Ce document heureusement conserve ne concerne
pas directement notre sujet. Un leger r6sum6 en fournira une
idee. Mgr Montmorency decide que pour le temps de son absence
et celle de son suffragant il y aura des missionnaires pour les
lieux et les cantons particuliers, douze doyens, un administrateur. L'administrateur qui rdside A Metz aura juridiction sur la
partie soumise a la France, y compris les enclaves qui appartiennent a I'Empire. Tous les pouvoirs du siege episcopal de
Metz qui ne demandent pas de caractere episcopal lui appartiernent, comme aussi tous les pouvoirs accordds par le Pape
dans les diffdrents indults aux dvdques frangais. L'administrateur sera charge de supplier aux offices vacants, de modifier
ou de suspendre les articles du reglement dont 1'exdcution deviendrait trop difficile ou dangereuse, d'en dresser de nouveaux, de rem6dier aux abus, de pourvoir en g6enral et en
particulier A tout ce qui interesse le ministkre ou le gouvernement du diocese.
Tout ce qu'il a ainsi ordonn6 ou regld ne pourra etre que
provisoire, mais il sera pourtant execute jusqu'A ce qu'on ait
pu prendre nos ordres et ceux de notre suffragant pour une
decision definitive.
Dans le cas d'un delit grave et public d'un des missionnaires, I'administrateur, sur I'avis motive et sign6 de quatre
pretres du canton qu'il aura charg6 d'examiner les accusations
et sur la demande expresse du doyen, pourra lui 6ter provisoirement le tout ou en partie de ses pouveirs et lui interdire
meme toutes les fonetions ecclsiastiques jusqu'h ce qu'il en
ait Etd ddfinitivement ordonnd par nous ou notre suffragant.
Dans 1'exercice de tous ses pouvoirs I'administrateur sera
charge de consulter quelques-uns des plus anciens et des plus
(219) Paquet. op. cUi., p. 750 et suiv.
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sages 'de ses confreres qui seront A sa portee et notamment
MM. les doyens, surtout dans les occasions extraordinaires et
les plus importantes.
L'administrateur pourra aussi pour des causes justes et
convenables, d6elguer quelques parties de ses pouvoirs, mais
toujours par 6crit et pour un teinps et pour des affaires particuhlres, lesquelles 4tant termindes, les pouvoirs lui reviendront (280).
Pour la bonne application du mandat qui lui a 4td confit,
on verra M. Hanon parcourir a pied le diocese de Metz et contr6ler 1'exdcution des volontes de Mgr de Montmorency. II y a
lieu d'insister sur cette action missionnaire de M. Hanon. Sa
charge I'amenera A s'expliquer avec un organisme en marge du
pouvoir v6ritable. Ce sera l'objet notamment d'un document

paru en 1801, et intitule : Mdmoire sur l'entreprise de l'Officialitd du Consistoire de Treves et sa palinodie au sujet des Egli-

ses de Metz , (281). M. Hanon s'explique avec details, compte
tenu de la situation concrete (282) et selon les diffdrents d4partements reprdsentds (283). II fait toucher du doigt la sagesse des
mesures prises et l'injustice de certains personnages (284).
Chapitre V
LES FILLES DE LA CHARITE PENDANT
LA REVOLUTION FRAN(AISE

I.s annees terribles de la Rdvolution ont touche les ceuvres
des Filles de la Charitd de facon plus ou moins directe. Tantot
un camouflage a peine cach6 les maintenait en place. La compagnie des Filles de la Charitd sera la premiere a 6tre r4tablie
par 1'Empire, mais ce sera presqu'immediatement pour poser
un eas de conscience complexe A la Communaut6 que I'Empereur
avait d6cide de maintenir sdpar6ment de I'autoritd du Superieur
grenral de la Mission qui est aussi le leur. Le rdgime temporel
de leurs acuvres regoit en bonne partie un nouveau statut. On
trouve meme un cas curieux : la fondation d'un hbpital A Metz
confid aux Filles de la CharitL au cours de la Rdvolution :
'h6pital Saint-Georges, qui aura une breve existence. \
280i)
Voir 'eJahrbuch cit6 p. 174-184. La sdrie d6partementale olf
se irouvait ce document a dtd bralde.
-281) Archives nationales F7 n' 7935 ; n* 8.469 an 10, brochure
dc .I.Hanon, vi-47 pages, in-8*.
'282) Archives nationales F 19, liasse no 1013. Voir Paquet, op. ci.,
pp. 1135 et suivantes, sous le titre de a Mouvements seditieux par des
pretres rdfractaires .
;283) En note de M. Hanon lui-rineme : L'exercice du culte public
sera toujours accords, das le premier moment qu'il pourra l'etre. Les
superieurs en ressentent trop bien depuis longtemps l'indispensable ndcessitd... Qu'en attendant, les fiddles rdparent, ddcorent Ipur glise ;
Qu'id les fournissent de tinge, d'ornements, vages, etc., etc... c'est la
condition prdatable qui sera exigge.
(284) Parmi lesquels Verdet, curb de Vintrange (Moselle). Ddputd
& 1'Assemblbe nationale ; 6migrd, de retour k Vintrange la veille de
'Trus les Saints en 1800. On en parlera plus loin.

-

478 -

Paragraphe premier
LA VIN PRPCAIRE DES MAISONS AU DABUT

DE LA RAVOLUTION

La Charite des Bouillons
Au temps de la Revolution & Metz. les Filles de la Charit6
soignaient les malades & Saint-Nicolas (vingt-trois soeurs) et &
Bonsecours (dix soeurs) quand la Revolution commenca. Elles
administraient aussi la Charitd des Bouillons (neuf soeurs). Les
Filles de la Charitd devaient quitter cette ceuvre en 1791. Le
8 juillet, la commission des hospices autorisa le receveur A
rembourser h la superieure le prix du voyage, & raison de quatrevingt-dix livres par soeur. On sait que quatre d'entr'elles allrent
tenir I'h6pital Saint-Georges :
Marie-Benoit Baron ;
Claire Barthes ;
Marie Julienne Boulay ;
Anne Dosse.
Les autres soeurs de cette maison sont les suivantes :
Anne Francoise Cuenot, Marie Causse, Marie Catherine Leftre,
Marie Coupeur (ou Cornevin), Louise Mansion.
Sept d'entr'elles requrent le certificat de communion en
1802 (285).
Une rentre provisoirement dans sa famille : Anne Dosse
De Marie Julienne Boulay, on ne sail rien pour le moment.
L'hpittal Saint-Nicolas pendant la Revolution
Au debut de la Revolution, I'hdpital Saint-Nicolas avait
comme aum6niers Jean Michel Demange et Jean Nicolas Margo.
L'aumonier Jean Michel Demange fut rdfractaire au serment
constitutionnel. Les sceurs ne reconnurent pas 1'6veque constitutionnel Frangin. Les registres de Saint-Nicolas nous apprennent qu'en meme temps que celles de la Charit6 des Bouilions.
les soeurs de Saint-Nicolas quitterent Metz en juillet 1791, saul
une ou deux. Le 8 juillet 1791, le bureau de Saint-Nicolas autorise le receveur a rembourser a ThlBrse Plasson, ci-devant
supdrieure, ainsi qu'A la ci-devant superieure. des Bouillons
les frais de voyage des soeurs, A raison de quatre-vingt-dix
livres par sceur. La citoyenne Klinger. ex-religieuse, fut dsi.
gnee comme directrice lalque avec douze prdposdes. On peut
se demander si, effectivement les soeurs sont parties a cette
6poque on si elles n'ont quittd Metz qu'en 1792 ou mome 1794.
A ce moment les citoyens Deligny et Inville sont ddl6guds pour
fouiller les soeurs au moment de leur depart. On trouve sur
(?.85) Archives de l'6vichd de Metz. Registre des prdtres etc., aucxquels ont itd d6livrds des certificats de communion par i'dehf
de
Metz.
13 aoct 1802
1. Marie Causse, Fille de la CharitE de la ci-devant maison de ce
nom en cette ville : 26 messidor.
2. Jeanne-FranpoiseCuenot. File de la Charitd de la ci-devant maison de ce nom en cette ville : 26 messidor.
3. Marie-Catherine Lefevre, ex-religieuse de la Charitd.
4. Louise Mansion, Fille de la Charitd : 27 messidor.
5. Marie Cornevin, Fille de !a Charitd : 30 messidor.
6. Marie Benoit Baron Sceur de Charitd : 30 messidor.
1. Claire Barthes, Fllle de la Charite : 30 messidor.
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eiles des clefs et des lettres qui furent contisquees. A moinj
que certaines d'entre elles soient rentr4es apres un premier depart en 1791.
Les enfants conflis aux sturs furent semblablement fermes
dans leur sentiment hostile au schisme. Le 8 juillet 1791, la
municipalit6 avait obtenu du District le pouvoir de transfdrer
au seminaire Saint-Simon de Metz les varioleux et les scrofuleux de l'thlpital de Saint-Nicolas, puis elle se ravisa. Elle fit
proceder alors au transport k Saint-Simon des jeunes filles
dlevees par les soeurs. Celles-ci refuserent net d'assister aux
offices de I'aum6nier asserment6 et, crime impardonnable aux
yeux des municipaux : a Encore si elles s'taient bornmes d
conserver discrtement leurs opinions, mais elles affecterent
de les rcpandre hautement dans toutes les salles. , Pour mettre
fin B cette propagande, on leur fit quitter Saint-Nicolas et on les
enferma au s6minaire. Nos confreres protestbrent : a La biensaance ex.ge qu'elles sortent le plus t6t possible du sdminaire. a
Les fillettes continuerent A affecter leur m6pris pour le schisme,
ce qui leur valut d'etre chassees en 1792 et mises sur le pave.
La maison de Vic
Le stattut de la maison.
En 1791 (3 f4vrier), l'h6pital de Vic regoit et soigne les
malades tant a l'h6pital que dans la ville : « Toutes especes de
secours sont administrdes d 'intdrieur : bouillons et remades
sont repandus sur ceux des pauvres qui, d raison des circonskwaces ou de leur situation ne peuvent y 6tre admis (A?.).
L'etablissement est alors desservi par six sreiu:
hcspitalitres de Saint-Lazare qui sont entretenues aux frais d'un bureau qui les salarie et qui est charge de faire distribuer ainuelleuent par la supdrieure aux malades sortants une somme
de soixante livres de Lorraine.
La desserte spirituelle se fait tant par le sieur cur6 de la
paroisse que par un pretre qui est charge d'y dire tous jes
jours ja messe. Ils reooivent pour leurs honoraires : le sieur
cure, trente-huit livres dix-huit sols de France et I'autre eccl&siastique. cent soixante-quatorze livres quatre sols (287).
Les sceurs, outre les soins qu'elles donnent aux malades,
tiennent deux dcoles gratuites. pour les enfants du sexe. Elles
reVoivent pour cela cent soixante-trois livres de France.
A peu de choses pres, c'est 1'6tat anterieur de la maison
de Vie. Les revenus subissent un leger changement en raison
des circonstances nouvelles qui ont marqu6 la France : c Les
fermes de Vie et de Bezange-la-Grande ayant etd loudes avant la
Rdvolution, la suppression de la dime en a augment6 n6cessairement le produit qui dans ces cantons s'dl6vent au cinq ainsi ii faut ajouter un cinquieme A leur produit, pour faire un
remplacement proportionnel A la valeur de ces deux fermes,
ce qui portera alors le canon pour la ferme de Vic au lieu
de ia somme de huit cent vingt-huit livres a celle de neuf cent
quatre-vingt-treize livres douze sols et celui de Bessange, de
cent vingt-trois livres dix-sept sols cinq deniers & cent quaMeurthe-et-Moselle, n' i86 : 19
"286) Archives d6partementales de
°
germinal, an 5. Voir egalement : L n 480 : 3 f6vrier 1791.
(287) Voir Lesprand, t. II, p. 84, 209. 229. 253. 332 no 17.
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rante-huit livres treize sols. Le rapport de 'administralion
municipale conclut : a En consdquence I'administration centrale
de Departement est pride de faire attention d cette obserration
pour fixer I'indemnitt qui revient d L'hospice de la cente de
ces deuz fermes et pourvoir a leur remplacement non sur le
prix de leur produit en 1790, mais celui auquel I'a portl la
suppression de la dime, soit le canon de mille cent quatre-vingtdouze livres cinq sols. n
La maison de Verdun
les Soeurs furent expuls6es et d6posR6volution,
la
de
Lors
seddes.
La maison de Bonsecours
I'administration de Bonsecours passe entre
1791,
mai
30
Le
les mains de la commune. Les Filles de la Charit6 purent rester, mais leur Communautd fut dissoute. Elles prirent le titre
de directrice et de pr6posdes laiques. Une ddlibdration du
9 novembre autorise le receveur i payer les d6penses causdes
par le changement de leur costume. Sceur Marie Delrien (+ 1811)
avait la charge de supdrieure depuis 1785. Elle continuera
comme directrice pendant la Rdvolution - I aum6nier de Bonsecours avait jur6 avec restriction : il dut cesser son ministrre et fut remplac6 par un asserment6, le 2 juin 1792 (288).
Depuis le mois de juin de la m£me annde, on unit I'administration de Bonsecours A celle de Saint-Georges.
La maison de Nancy
Les sceurs de Nancy au moment de la Rdvolution dirigeaient
une fondation importante. Elles possedaient quatre-vingt-quatre mille livres de Lorraine plac6es en rentes, Jeurs immeubles
de Nancy et six gagnages aux bans d'Ormes, de Morey, de Viterne, de TantonviUe, de Pray et de Lenoncourt (289). Les gagnages furent vendus, mais la plupart des sceurs continuerent
leur service.
La municipalitd voulut forcer les sceurs a prater le serment.
Mais, persuades qu'en faisant venir toutes les seurs ensemble.
ils auraient moins de chance (290) de rdussir, les municipaux
se determinerent A les faire comparaitre en particulier, espdrant par IA les intimider plus facilement. Ils manderent dabord
la Sceur CGcile Choquart, ils la croyaient la plus facile & amener
4 leur ddssein & cause de sa simplicit6. Les Soeurs apprirent en
a autres
effet que les administrateurs avaient dit entre eux : Les
Soeurs seront indbranlables ; ii n'y a pas espoir den venir a
bout, elles donneront plut6t leur t&te, et peut dtre meme avec
plaisir. Mais la Swur Cecile, qui est si bonne, fera ce que nous
voudrons ; et par ce moyen nous pourrons gagner les autres.
Au jour fixd, la Soeur Cdcile fut amende par les agents de I'autorit6 et conduite sous bonne escorte au lieu des sdances. Toute
morf6ndue a de tant d'honeur ), elle eut h passer h travers le
public que la curiositd avait attire. Pendant ce temps, les autres
(288) Archives d4partementales de Meurthe-et-Moselle : L n 481 ;
28 avril 1792.
(289) Annales de la Mission, annde 1893.
(290) Archives d6partementales de Meurthe-et-Moselle : L n 4,80:
26 janvier 1791.

-

481 -

S-urs, restees chez elles, se mirent en prires pour ieur pauvre
compagne et pour elles-nmmes, peusant bien que leur tour ne
tarderait pas.
La Sceur Ccile, en arrivant devant les municipaux, comnienVa par les saluer, et leur dit sans paraitre pr'occupee :
a Que demandez-vous de moi, citoyens ? , On lui rdpoudit avec
beaucoup de circuits adroits, naanmoins a\ec politesse et respect, que la Loi obligeait les Sours N preter serment.
I,
iy a longtemps, repliqua-t-elle, que j'ai fait un serment;
a mon bapteine j'ai fait serment i Dieu de lui dtre fidele ;
bien souvent, je renouvelle ces promesses. J'ai fait un second
serment d Dieu, en faisant les veux propres i ma condition, et
ce serment je le renouveUe aussi tous les jours ; mais je n'ai
point d'autre serment i faire. n Et, passant sa main sur son
cou. elle ajouta : « Voild ma tite, la voulez-rous ? Je suis
prite. ,
la fois si ferme et si peu attendue les deconUne reponse
certa ; cependant ils ne disesp6raient pas de trioiplher de sa
constailce. On lui exposa les motifs les plus persuasifs ; mais
de son c6t6 la Scur persista a faire la mmine rdponse. Entin,
voyant l'inutilita de leurs efforts, les nunicipaux la laissbrent
retourner au logis.
A son retour, elle racouta a ses compagnes ce qui s'etait
passe. Elle ajouta : a Ceci vous prouce, mres Swurs, combien
le Seigneur est bon et combien nous derons avoir confiatnce
dans ses promesses, quand nous le prions de tout notre ceur ;
car effectivement je suis la faiblesse meme, et, en y pensant,
j'avais bien I craindre de succomber. Toutefois, arricee ld, je'
me suis trouvde aussi forte que les martyrs. , DIs ce moment,
les municipaux laisserent les Sceurs se livrer tranquillement i
leurs ceuvres. La Soeur C6cile d6cida . Nancy, le 16 juillet 1822.
Le 25 aobt 1790, les Sceurs avaient eu une visite rapide
oar la Soeur Frangoise Forbra. La visit-atrice les exhorta a d
la pratique et & la fiddlite de nos saintes Regles, i vous ramener
dans l'esprit de ferceur, avoir du support et de la charite les
unes et les autres, aimer la paix, cette paix si d'sirable que
le Sciyneur la souhaitait avec tant d'ardeur a ses apltrcs. Soyons
de rraies Filles de saint Vincent, imitons sa douceur et son
humilitd, il sera notre protecteur. , L'annonce semblait bien
ral]isde.
Les Filles de la Charitd durent quitter cependant, a uu
certain moment, leur habit, pour prendre un costume la'ic. Elles
vivaient d'une pension alimentaire de deux cents francs, allou6e
A chacune d'elles.
La loi du 16 vendimiaire, an V (7 oct. 1796) placa les
hospices sous la surveillance d'une commission administrative.
En consequence, par un arrt6t du 6 fructidor, an VI (22 aout
1798), les maisons de Charit4 de Saint-Evre et de Boudonville
furent supprimees ; leurs biens et charges reunis aux hospices
de !a commune de Nancy.
Les locaux de la Charite Saint-Evre furent en partie pretes
a une soci6tt philantropique qui y distribua des soupes dont la
tondation remonte au 1"* ventbse, an X (20 fevrier 1802).
Une autre partie fut louee A la marquise de Ludres, l'une
des anciennes directrices de I'institution, qui donna I'hospitalite
aux Soeurs.
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L'B6pital gdnral de Tout
En 1791, I'h6pital gdnral de Tout en faveur des pauires
de la ville de Blnod et de quelques villages dependants du cidevant dvechd, comprenait comme personnel (291) :
Un mddecin ; un chirurgien externe ; un aum6nier ; iuit
Sours; cinq maltres de diffdrents m6tiers; dix-huit vieillards;
soixante et un gargons au-dessous de quatorze ans ; vingt-sept
vieilles femmes ; soixante-trois petites files ; dix-huit petits
enfants des deux sexes. L'dcole s'occupait des soixante et un
gargons, des soixante-trois petites filles et des dix-huit petits
enfants des deux sexes. Les rentes constitutes faisaient sept
mille cent quatre-vingt-dix-neuf livres
La maison de Luneville
Maison de Charite tenue par des Sceurs destindes & soiyner
les malades pauvres en ville et a tenir ecole pour apprendre aux
jeunes filles leur religion et 4 lire et h 6crire.
En 1791, il existe & Luneville, cinq Soeurs de la CGharitl
occupees i soigner les malades, a fournir les sirops, tisanes, miedecines, bouillons et nourriture, surtout aux femmes en couches (292), preter du linge et des couvertures aux pauvres. A
c6td de l'hdpital existe toujours I'dcole qui compte trois cents
enfants. On leur apprend la religion, a lire et h ecrire. Aux plus
pauvres de ces pauvres, les Soeurs fournissent gratuitement des
livres d'instruction et des habillements pour la premiere communion. Elles sont tenues chaque annwe d'enseigner A coudre
h six filles des plus pauvres et d'habiller six vieillards, de distribuer aux pauvres malades cent treize livres, dix-sept sols,
quatre deniers et de remettre au curd trente-huit livres, quatorae
sols, deux deniers pour le meme objet et secourir les prisonniers. Le revenu annuel de la maison de charit6 est de cinq
mille deux cent quarante-neuf livres, deux sols, onze deniers.
L'administration appartient au bureau, composd du maire, president, du lieutenant de police, du curd et de six notables. En
1789, la municipalitk s'en est chargde pour ob6ir an ddcret du
14 decembre de la meme annde.
Le rapport moral concernant la maison est tres dlogieux :
, cet dtablissement est de la plus grande utilit6 pour la viUl
par la conduite exemplaire des Seaur, le soin qu'eees donncnt
aux malades, et surtout aux femmes en couches, dans une ville
dont plus de deuz-tiers des habitants oat besoin du secours de
la charit. L'excellente education qu'elles donnent aux enfants
qui frdquentent leurs 6coles ferait ddsirer qu'eUes puissent aussi
leur enseigner d coudre ou d'autres usages utiles d la societd.,
La maison de Longwy
La fondation des Filles de la Charite & Longwy, comportait
primitivement un hospice (293). A la .R6volution'
ce titre
(291) Archives ddpartementa!es de Meurthe-et-Moselle : L n* 580 ,
19 janvier 1791.
(292) Lesprand, n. IlI, p. 320 et suiv.
(293) On venait de transporter au Prieur4 les enfants et les vieillards de la malson des Antonistes.
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d'hospice ne correspondait plus i rien depuis lougtcmps, on n'y
recevait plus de malades a. La maison tient deux autres ueuires
que nous avons rencontr6es un peu partout : I'dcole, et probablement le soin des malades d domicile. 1 y avait alors quatre
Sceurs : Soeur Catherine-Josephine Drouet, Steurs Charlotte et
Marie-Anne Blaise, Sceur Julie. Deux tenaient 1'ecole des petites
filles de la ville de Longwy.
Avant la Rdvolution, la messe se disait a la chapelle des
Sfours a cinq heures du matin pour la conmnunaute, semble-t-il ;
i partir du moment ot le pretre constitutionnel fut instalitd
1' lise paroissiale, le cur4 Faulbeckes dira la messe paroissiale
i 'hospice a onze heures ; I'abbd Bernard y clebrait h huit
heures - comme ces messes 6taient habituellement sonndes,
beaucoup de flidles venaient y assister. Les Sueurs, evidemnuent,
favorisaient le culte fait par les pretres refractaires. 01 peut
trouver une affiche coll4e sur les murs de la ville, le 9 juin
1791. flitrissant 'incivisme des Sceurs de la Charitd ; elle s'exrl'tat de division rogne dans la ville par les
primait ainsi :
ammeries des nonnettes de la CharitM qui croiraient avoir mdrit I'enfer, si elles assistaient anu offices de la paroisse dont
elles exemptent la jeunesse confide d leurs soins. n Les partisans du schisme, pour contrarier 1activite des catholiques restUs fideles, avaient organise auparavant une petite imeute, le
dimanche 23 mai, puis avaient demandd la fernmeture de la chapelle. Pour rdprimer cette rdvolte des nonnettes et du card rdctaire, retranche k la chapelle de I'hospice, le district de
ngwy enjoint aux officiers de la ville t de fermer les portes
de la chapelle de I'hdpital civil, d'interdire le tintement de la
cloche et de veiller soigneusement a la police interieure de
I'hdpital ,.
Le ddcret du 27 novembre 1790 avait prescrit le serment
constitutionnel. Ce serment 4tait impose aux fonctionnaires ecciesiastiques. II est assez dtonnant de constater qu'on enjoint
aux Steurs de I'h~pital de satisfaire dans la huitaine A la loi
du serment, si non il leur est ordonne d'@vacuer l'hypital, pour
au dernier cas Wtre pourvu de suite par les officiers municipaux a leur remplacement. Un vicaire destitud envoya 'affiche
provocatrice i Paris pour montrer comment on assurait aux
Sceurs de la Cliaritd, la protection qu'elles ont droit d'attendre.
.es Smeurs se gardbrent de prdter le senaent exig, par le
district. Le procureur syndic leur adressait le 10 aoCit 1791 la
lettre suivante : a J'ai l'honneur de vous passer ci-joint Un
exemplaire de la lettre pastorale de M. Franqin... afin que vous
preniez connaissance entre vous. Vous voudrez bien m'en accuser la rdception, m'en certifier la lecture et me mand'er dans
trois jours Ai vous entendez reconnaltre ce pasteur pour ortre
- Les Sceurs ne donnbrent aucun gage au schisme.
ý
evezue.
car, en mars 1793, elles furent condamnees, conune suspectes,
A quitter la ville. Le 30, le procureur du district ecrimait au
proeureur de la commune : a le hasard vient de ;m'istruire que
les Sceurs de L'hospice sent encore ici, cela me parail extraordia.:ire d'aprs l'arret6 des commissaires de la Convention
(Hlentz et Laporte) qui decide leur dloignement des frontieres
jusqu'd vingt lieues. - Cet arrOtM leur a det notifid par la gendarmerie nationale, avec ordre d'dvacuer cette r·ile dans les
deu-i heures. Voild dix jours d'ecoulds, et ces fenmncs sont en-
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core ici. Je vous engaye, citoyen, d'employer tous les uioyens
possibles pour l'exccution de cet arret0. ,
Les Seurs durent s'6loigner ; on ne les retrouve pius i
Longwy durant la Revolution.
La maison de Bar-le-Duc
Tous les capitaux, droits, rentes et revenus furent confisques par I'Etat comme biens nationaux. La maison estimde sept
mille livres, fut vendue le 16 avril 1795. au prix de trente-einq
mille livres. payables en assignats.
Les Filles de la Charitd, privees de leur asile, se refugierent au Prieur6, qui fut cedd A la ville en 1807, par drcret de
Napoleon I".
En 1811, dans cet 6tablissement r6pard et agrandi, on riunit les deux hospices. celui de Saint-Denis, confi. aux Sceurs
de Saint-Charles, et celui de Saint-Vincent. Ceci- ne pouvait durer. La commission administrative demanda le maintien des
Soeurs de Saint-Charles de Nancy. par deliberation des 17 et 21
juin 1811. et vota un billet de retour vers Paris pour les Filles
de la Charite, avec des remerciements naturellement.
C'est ainsi que finit cette fondation.
Les Sceurs etaient continuellement au milieu des malades,
leur donnaient les soins les plus devoues, et se trouvaient heureuses quand elles pouvaient les ramener aux consolantes pratiques de la religion. Elles elaient aimbes et v6neries du peuple.
Paragraphe deuxibme
LE RETABLISSEMENT DES OEUVRES

(II ne sera pas question de Bonsecours, d'oh I'on n'6tait pas
parti, ni de Saint-Georges. qui va 6tre fond6.)
H6pital Saint-Georges (1791)
Cet hupital fut fond6 en 1683, par Mgr de la Feuillade. La
chapelle de l'hopital contint le coeur de cet ancien dveque de
Metz, jusqu'au moment de la construction de la chapelle de
Bon Secours oO on le transf6ra. D'abord confid h sept Freres de
Saint-Jean de Dieu, l'hopital le fut en 1791 aux Filles de la
Charit6. Vers la fin de mars 1791, les freres hospitaliers avaient
pr venu le maire que, vu la suppression des Ordres religieux.
ils ne pourraient remplacer les sujets manquants et se trouvaient d'ailleurs sans fonds. II leur faudrait abandonner la direction de la maison, si on ne venait pas promptement & liur
secours. La municipalite ne voulut rien entendre. Le 11 d6cenmbre 1792, sur le rapport du docteur Arnould, membre de la commune, on arrete un nouveau reglement pour l'hOpital libdrO de
la direction des Freres. On y lit entre autres :
" Les secours aux malades, ainsi que l'intdrieur de la maison, seront administrds par quatre Filles, ci-devant connues sois
le nom de Seurs grises, L'une desquelles sera superieure ; la
commune nommant comme telle la citoyenne Marie Benoit Baron. Ces Filles, rempla,;ant les Freres de la Charite de SaintJean de Dieu, seront obligges d'en remplir les obligations envers
les malades avec exactitude et courage.
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a La Superieure rdpartira entre ses collaborauirltris lis iiif6renles parties de travail, chacune selon son aptit.dc. L'une
t..;
delles venant manaquer, La Sup6rieure indiquera a la cot,
le sujet propre d la remplacer, pour etre norinme par la coummune, s'll y a lieu.
L'aum6nier de Chdpital de Bonsecours fera le service de
celui de Saint-Georges (Bonsecours avait un aumninier constitutionnel depuis 1791). La Superieure sera chardee de la pharmacie. Le directeur, les quatre Swurs et les officiers de santd
seront nommds par la commune au scrutin et i la pluralitd des
suffraqes. Pour chaque Scur, le traitenent sera le mLme qu'd
l'hdpital Bonsecours.
L'ancien type de contrat est gard& quant au teimporel.
Toute allusion a la vie religieuse est supprimee.
Le reglement donne comme supdrieure , la citoyewne Marle-Bcnoit Baron ,. Les trois autres S(xurs furent Claire Barthks, Marie-Julienne Boulay et Amne Dosse ,. I.egrand crit :
a 1 nie semble pas qu'elles aient et4 appelees d'ailleurs et nous
croyons qu'on trouverait leur noin parmi les ancieinnes St'urs
de Saint-Nicolas. ,
Ajoutons seulement que lors de !a reuuion de Saint-Georges a Bonsecours, deux Sceurs seulenent. Sour Baron eAtSwur
Barthes viennent A Bonsecours. On sait par la note biograiplique de Soeur Anne Dosse, morte A Bordeaux en 184i0, que : ti envoyde d I'hdpital Saint-Andre, oifelle est restie pros de quarante-sept ans, eUe avait alors cinq ou sir ans de cocation. Ce
ful en revenant de sa famille, oh elle avait etd oblijde de se
rendre pendant la Rdvolution. que nous recitines ct precieux
trdsor , (295).
Les deux Soeurs Marie-Benoit Baron et Claire Barthes recurent un certificat de communion du nouvel devque concordataire de Metz, le 30 messidor 1802. La Sceur Barthes (f en
1833'. 6tait entrie en 1778. Elle avait 0;t placee A Luneville.
Enfin, ce correctif A l'opinion de Paul Lesprand : - Les Sweurs
des Bouillons quitt&rent cette maison en 1791. stuirant un document des archives des hospices. et quatre de ces Swurs luicisees
allereat tenir l'hdpital de Saint-Georfles, sous la direction de
I'suni d'entre elles, la citoyenne Benoit Baron. , L'aumiCnien
assermentd de Saint-Georges et de Bonsecours *tait 'ex-hbnedictin Millet (296).
Si en I'an XII, quand Saint-Georges fut reuni a Bonsecours.
il i'v avait plus que deux Sceurs ;Sosurs Baron et Bartlibs) sur
les quatre primitives, il semble y en avoir eu d'autres entre
temps. Ainsi Soeur Marie Causse qui. le 26 messidor I1.02. rece-

. np. 5-85. GO.
294) Lesprand, n. I", pp. 63. 69. 101, 32, : t I,
295) Circulaires et notices des Filies de la Charite, t. II, p..105-.
296) Lesprand, t. II, p. 77. note 44.
296) Nicolas Millet, ex-b6nddictin de Saint-Pierre-du-Mont, n AB
:
Pierrevillers, le 31 juillet 1730 : profession a Beauioeu. 25 juillet It7
revint
pete a ChAlons, le serment constitutionnel sans y tr b!ih6
n' 172 c e: ful.
,:
d.ns son endroit natal le 20 avril 1791 : passe :\iz
qu'i! cOt renon aux
ec 1794, enferm6 a la citadelle de Verdun. bicn
fonctions eceldsiastiques et y livra ses 'ettres de iprtise. 1 alila ensuite
-' I dblir & Etain (Meuse).
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vra un certificat de communion et un placement B Saint-Georges.de Metz.
Un arrete des consuls dui" germinal, an VIII, rdunit 1'h6pital Saint-Georges & celui de Bonsecours.
La maison de Verdun
Les Sceurs furent bient6t expulsdes et ddposs6ddes par la
Rovolution. Le 28 juin 1802, M. Huguenin, maire de la ville,
convoqua dans la galerie de l'vbch6 (alors sous-prefecture), une
reunion de cent dames, & laquelle assisterent trois K ci-dccant
Sweurs de Charit6 ,,qui 4taient rest6es A Verdun, pour aviser
aux moyens de retablir le service des secours. Le bureau de bienfaisance forme par la loi du 27 novembre 1796, fut charg6 de
ce soin. II placa les trois anciennes Scurs A la Wete de son etablissement (297), et leur fit donner ce qui restait de i'ancienne
abbaye bc6ndictine de Saint-Maur (298).
Les Filles de la Charite reprirent a Saint-Maur I'ceutreu du
chanoine Duperron et de Mgr Desnos. Elles y crtirent biwntOt
une Ccole de filles et y reeurent en 1832. un certain nombre
d'orphelines du cholera. Ce fut I'origine de I'Orphelinat qui a
continue A exister et qui a obtenu la reconnaissance 16gale. La
maison reput en outre, dans un quartier special un certain nomnbre de dames pensionnaires.
II y avait primitivement & Saint-Maur, huit Soeurs ; en
1888, leur nombre s'eleva & quatorze.
La maison de Bonsecours
Le 23 messidor, an 2, Bonsecours perdait la propriete de
tous ses biens, qui 4taient decrdt6s biens nationaux, la nation
se chargeant de pourvoir aux besoins des h6pitaux.
IDs le 10 mai 1792, le Directoire du district de Metz visant
le ddcret qui supprimait les corporations et congregations religieuses, decidait qu'un inventaire serait dressd de tout ce que
renfermaient les hospices et maisons de charitd et que les religieux qui s'y trouvaient, seraient invites A ne quitter leurs
fonctions qu'au moment de leur remplacement. La municipalit6
de Metz 6tait charg6e d'assurer i'exdcution de cet arrete et le
conseil de la commune . la date du 21 mai 1793, ddsignait les
citoyens Ledantu, et 1'ex-chanoine Nioche, pour proceder h
I'inventaire de Bonsecours.
Les Filles de la Charitd de Bonsecours continuerent leurs
fonctions, mais leur communautt fut dissoute. Elles prirent le
titre de Directrice et prdposdes. Une delibdration du district du
9 novembre de la mime annee autorisa le receveur b payer la
'297) Sceur Marie-Anne Marlel, dite Scur Madeleine, nee h Cazou: ls-Beziers (Herault), premiere superieure au r6tabliesement des Sreur
& Saint-Maur, en 1802 ; + le 3 decembre 1830, A 1'age de 89 ans.
II est probable que Sceur Madeleine eat une des trois.
(298) FondBe vers l'an 1000 ; inventorile le 12 mal 1790. Presque
toutes lea religieuses demandbrent a rester dane leur cloltre. En octobre
1792, elles furent obligees de se disperser et de se cacher.
Les batiments mis en vente le 11 prairial, an 2, adjuges pour la
somme de 60.000 livree. I1fut stipule dans I'acte de vente que les acquEreurs auraient & d6molir une partle de ces maisons pour ouvrir Dnerue
et d6gagcr une place.
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dipense rtsultaut du changement de leur costume. Le culte
6tait conti6 & un pretre assermente (299).
Seur Marie Debrain, qui 6tait dejA superieure en t785,
est dirtetrice de la maison ; elle a avec elle comme prupos-es
sept Sniurs Filles de la Charitd, Marie LUrts, Thar6se Martin,
Marie Bauzin Marie Lanvray, Anne Cortois, Francoise Adam et
Anne MIunot, cette derniere etait la soeur uterine de l'abbe Nicolas, cur6 de Saint-Baudier-Thury (aujourd'hui La 3Ilxe),
fusill en 1798.
Le 12 frimaire, an IX, les prdposees susdites furent autorisees a se reconstituer en communautt.
reprendre leur costame et on leur laissa la libert6 d'exercer leur culte, pourvu
que leur chapelain se soumette aux lois.
Chose curieuse A retenir : nous trouvons A Bonsecours.
comme chapelain et aumfnier, I'abbe Rutan (de 1805 & 1807'.
decede A Metz le 5 d6cembre 1807 (300).
La famille avait compt6 seize enfants, dont treize files.
Elle a fourni trois Filles de la Charit6. deux d'entre elles sont
dcedees avant la Rdvolution. La troisibme fut guillotinde &
Dax (Iandes), le 9 avril 1794. (Cf. Annales de la Congregation
de la Mission, 1909, pp. 179-189 ; 1905, p. 141.)
Paragraphe Iroisieme
UN TOURNANT DE L'HISTOIRE
ET UN CAS DE CONSCIENCE TRES COMPLEXE

Les Filles de la CharitW avaient 6t0 les premieres a atre
reconnues par Napoleon. Avec joie, on les vit autorisees par
la loi. Meme dans les documents officiels on retrouve ce sentiment. < Parmi les dtablissements utiles peut-on lire dans le registre d'une s~ance du 9 pluvidse, an k, qui ant itd supprimds
d une certaine 6poque de la Ilvolution, on a toujours regrettU
ceux des Scaurs de la CharitW ; aussi le public a-t-it applaudi
au parti que Ic ministre a pris de r6inteyrer ces Saurs dans.
diffrents hospices oil, autrefois, elles prodiguaient avec tant de
ele et de courage, leurs soins aux malades, qui ceur etaient
con/ics. a
T.e D•cret imperial reconnaissant la Conpagnie des Filies
de la Charit6 avait Wl precddd
r
par une pratique effective qui
prepara la reconnaissance dlgale. mais tout n'etait pas r-glc
pour cela. Une restriction importante sera insriee. en effet,
299) Notes historiques : t travers !e vieux Metz - I'hupital de
Bons:cours, pp. 7 et 8, par Jean Julien.
'300) Armel d'Ethel : les Capucins du diocese delMeis pendant la
Revolution, p. 53 ; Strasbourg, Kcenigshoffen (Bas-Rhin), 1932.
Rutan (Charles-Dominique) : P. Gabriel de Metz. rardien : n6 &
Me!z. le 18 mal 1737 ; lls de Charles-Gaspard Rutan, maltr•: macon. et
dr Marie Fdrat. Entr4 au noviciat de la province de Champagne. &SainteMenchould, en 1756, profession le 17 juillet 1757 ; administra d'une
rfacun exemplaire son couvent de Meta pendant les joirs Jifficiles de
1790 et 1791 ; sut maintenir sa eommunaut6 & peu pres toute dans ie
chemin du devoir. Apres I'expulsion du couvent de r&union a Boulay,
il 6migra, fit sa deolaration de soumission au Concordat de.ant leprefet du Mont-Tonnerre le 20 aolt 1802 ; nomm6 desservant de Wolppy.
I' 10 decembre 1802, aum6nier de l'hdpital de Bonspcours
Metz, le
i 4cembre 1804.
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dans le Decret du 8 novembre 1809 : a Ces lettres paten'es du
mois de novembre de 1657, concernant les Saurs hospialicres
de la Charitd, dite de Saint-Vincent de Paul, avec les lettres
d'.4rection -?t les statuts V annexes, sont confirmies et a*iro.vees d l'exception seulement d'une disposition relative au Supdrieur general des Missions dont la Congrdgation a tdi supprimee par notre Decret du 26 novembre dernier concernant les
maisons hospitalibres, et notamment aux articles concernant
l'autoritd piscopate. , Ce fut un rude coup port6 h la Conpagnie des Filles de la Charite, qui mettait en question le probleme
meme de leur vocation.
On a eu le chance de decouvrir aux archives de l'Cevchd
de Nancy un dossier qui eclairera le cas de conscience d'une
facon surprenante. En une bonne partie de la Lorraine, le problkme va se compliquer du fait des sonseils donnes en sens divergent.
Un premier apergu sera donnd h propos de la maisun de
Nancy. De quoi s'agissait-il ? VoilR la premiere question.
L'Empereur, en supprimant la Congregation de la Mission.
interdit A M. Hanon d'etre Superieur general des Seurs. NapoIdon voulait mettre les Filles de la Charit6. sous la juridiction
des 6veques en chaque diocese. En meme temps qu'une leLtre
aux diff6rentes Supdrieures des etablissements en France, une
autre lettre du ministkre des Cultes (301) etait envoybe aux
6dvques. Cette derniere avait pour but d'ecarter toute effervescence et d'amener par la persuasion les Filles de la Charitd & continuer leurs ceuvres de misdricorde sous un regime
nouveau. Ddjk 6tait en ceuvre la diplomatie pour obtenir lapprobation des statuts nouveaux.
On sait par Phistoire de la maison de Bar-le-Duc, commnent
Mgr de Nancy (302), fit ce que le Gouvernement lui demandait
par l'intermediaire de M. Bernard (303), son vicaire g6ndral et
ancien confrere des Soeurs.
A Nancy, M. Bernard 6tait sur place pour developper aux
Sceurs les arguments qu'il exposait dans une circulaire aux
Sceurs des autres villes - avec I'analyse, il faut citer ce document defendant le point de vue imperial - I'argumient nimasue
301) Ministkre des Cultes, secretariat n* 9686.
(302) D'Osmood (Eustache-Antoine), 6v0que de Comminges, avant
la R6volution : nomm6 6veque de Nancy le 7 avril 1802, avec jurih& Nancy en 1823,
diction sur la Meurthe, la Meuse et ies Vosges ;
apres une courte maladie.
(303) Bernard (Francois), ne a Vaucouleurs, diocese de Toul. ]i
4 mai 155 : recu au seminaire, a Paris, le 27 juillet 1773 ; y a fait
les vaeux !e28 juillet 1775. en presence de M. Chalamel.
II 6tait en 1789 au seminaire de Nancy k titre de missionnaire et
avait alors trente ans, suivant la declaration.
Nous trouvons A l'Wvech6 de Nancy au carton intitule : Mgr d'Osmond, correspondance avec le Conseil d'Etat et le ministere des Cuite.
an XI, etc...
An XIII ce qui suit : n* 22. Ministare des Cultes, extrait de la secr6tairerie d'Etat : extrait du decret imperial du 7 germinal, an XIII :
Napolion, empereur des Francais, decrete la confirmation de la nomination (de M. Bernard Francois) k .a place de vicaire general vacante
par la d6mission de M. Villot-Fr6ville. Le ministre des Cultes est charge
de 1'ex6cution du present decret, signe Napoleon, par I'Empereur. LU
Secr6taire d'Etat, signe : Hugues Maret, etc...
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est servi iniiediatement. La Congrigation a tini sa carriire..
M. Bernard. vicaire general de mon Seigneur t'evOque de Nancy.
& Nancy, le 28 octobre 1809 : u Ma chbre Srur, vous etes ddjd
prtvenue, sans doute, que les maisons des missions dtrangervs,
et consequermment celle dite autrefois de Saint-Lazare, sont
supprimies ; que M. Hanon tie peut plus etre cotre Supdrieur
gyneral et qu'd lui se termine la sdrie des successeurs de saint
Vincent, que vous etiez habiLudes a regarder et d riýerer comnme
vos chefs. Le gouvernement n'a fait que consacrer ce que la nawre des choses indiquait. Le recrutement de la Congregation
est au point mort : plus de jeunes et les anciens sont morts en
bonne partie. En dtcrdtant cette suppression, le gouvernement
a'a fait que decancer ce que Le temps eut bientdt amen6. Quoique retablie depuis cinq ans, la Congregation de la Mission ne
se repeuplait pas ; et la mort ayant moissonne la plus grande
partie de ses membres, elle ne pouvait tarder i disparaitre de
la liste des corporations qui acaient 0te recrtdes depuis la Revoiution (304).
a C'est bien reyrettable au ceur d'un enfant de saint Vincent, mais se soumettre au gouvernement, c'est se soumettre
au ddcrets de Dieu qui parle par I'autorite et imiter saint
Vincent qui avait le culte de la volonte de Dieu, manifestge
providentiellement.
StMalgre cette reflexion que vous are: sans doute dijd failt
comme moi, je seas toute la peine que va vous causer cette
mesurc. Je la partage bien sincerement, et en ma qualite d'enfast et d'admirateur zdlt de saint Vincent de Paul. je regrette.
mais sans mur'nurer,que le Gouvernement ait cru dans les circonstances oit ii se trotae, changer quelque chose au plus beau
monument qu'il nous ait laissd de son ardente charitd. Mais,
n'oublions pas, ma chbre Seur. que si notre saint instituteur fut
Sun bienfait et un prodige de la Providence, il fut aussi le plus
sountis, le plus humble adorateur de ses dderets eternels ; que
si une semblable mesure eft 0t6 prise de son vivant, son premier .soin eift et d'accourirvers ses chores Filles pour les consoler, pour leur rappeler que cette divine Providence nous fait
sourcnt connaitre sa volonte par celle de ceux qui nous goucernent : que le premier devoir d'une nme vraiment chretienne.
cest d'obdir a I'autorite dans tout ce qui ne compromet pas les
inter4,ts de la conscience.
S.Mdme sans saint Vincent, les Swurs continueront d s'occuper des truvres de misdricorde. Mdriter en cette roie est l'essenti-I. Certaines consolations antdrieures, Dieu saura les fournir autrement.
3v) Retablie le 7 prairial an XII (27 mai 1804), par d6cret de Napoleo1 1", la Congregation de la Mission a encore, en 1809, environ
quaht-vingt-dix maisons au total, et six cents pretres.
A la fin de I'ancien regime, elle avait en France seule quatre cent
soixtate pretres r6partis en cinquante-quatre seminaires et vingt-trois
pari-:.:os ou missions, en tout soixante-dix-sept maisons.
I i-•tait en France en 1809 : vingt et un confreres repartis comme
suiP : 1. Maison du Vieux-Colombier. occup6e par les Filles de la Charit : rinq; 2. Grand Sdminaire d'Amiens : cinq: 3. Grand Sdminaire de
Sain-3-rieuc : deux ; 4. Grand Seminaire de Carcassonne : trois ;
5. Gc;.nd Sdminnaire de Vannes : un ; 6. Grand Seminaire de Sarlat : un;
7. frm:::i Scm!naire d'Albi : un : 8. Paroisse de Valfleury : trois.
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Qu'en cessant de l'avoir pour chef, elles n'en sout pas
moins consacrees aux ceuvres de mis~ricordes qui sont la base
et I'objet de leur vocation ; qu'eles ont tout autant de facilitYs
pour les remplir et s'en faire un mrrite aux yeux de Dieu, pour
lequel seul, elles doivent agir ; qu'en leur ravissant celui dont
les conseils et les avis avaient peut-etre 6td jusqu'alors une
consolation dans leurs peines, ce mgme Dieu, pour lequel elles
travaillent avec tant de courage, saurait bien les en dedommayer par une autre voie.
Continues a vous repaitre des maximes de saint Vincent
et soyez sire de l'estime du gouvernement pour votre Compaynie, a laquelle ii ne tardera pas d donner des statuts siurcment
pas differents de ceux que vous avez regus de saint Vincent.
, Vous connaissez asses, ma chere Smeur, I'esprit de votre
saint Instituteur, pour etre assurce qu'il ne vous eat pas tens
un autre lanyage.
<t Aimez a vous repaitre souvent de ses salutaires maorimes,
rappelez-les d vos compagnes, encouragez-vous mutuellement,
umissez-vous a la pratique de vos devoirs redoublez d'ordeur
dans I'exercice de vos fonctions et de confiance dans un Diet
qui jamais ie ddlaisse ceux qui le servent. Vous ne pouvez douter de l'interdt que met le Gouvernement i perpdtuer votre Congregation ; dans plusieurs circonstances, il lui a donne des Iemoignages non ;quivoques de I'estime qu'il lui porte, de la protection dont iil 'honore, du d&sir qu'iL a de seconder en tout la
vouees. Esp.rez tout de
oust
bonne wuvre a laquelle vous vos
ces favorables dispositions ; attendez avec calme les statuts
qu'i doit vous donner ; its ne seront sfirement pas differents
de ceux que vous avez recus de saint Vincent de Paul : le m0me
esprit continuera done de vous diriger, et la perte que vous faites aujourd'hui en la personne de celui qui avait 0t6 votre Superieur g6ndral, sera compensde par le caractere, I'autorit5 ct lcs
talents de celle que ces nimmes statuts vous donneront san
doute pour protecteur et conseil immediat. Je vous prie d'ayreer
et de presenter c vos chores compagnes I'assurance de mon respectueux d~vouement, etc... "
On reconnait dans cette circulaire plusieurs expressionl de
la lettre de Mgr de Nancy au ministre des Cultes, et le tlihse.
bien entendu, du dessein imp6rial. Les arguments sont d'autant
plus insidieux que M. Bernard dtait Pretre de la Mission. I.'v4que de Nancy I'avait pris pour son vicaire gendral. M. Bernard n'avait pas pris rang parmi les Fils de saint Vincent de
Paul qui avaient courageusement pris en main l'oeuvre de la
reorganisation de- la Congregation de la Mission.
Cette circonstance particulibre dans le diocese de Nancy
et ailleurs, ne devait pas faciliter la solution du problme qui
se posait h I'esprit des Filles de la Charite.
Si l'on veut se faire une idee de ta valeur des arguments de
M. Bernard. il suffira de lire le mdmoire de M. Hanon (305)
Ce document est un peu long, mais d'une importance capitale
(305) Recuell des Circulaires, t. II, p. 279-280. M. Hanon avait etý

nommO vicaire gdndral de la Congregation par le Souverain Pontife, par
Bref du 14 octobre 1807, aveo pouvoir ordinaire et extraordinaire. II
avait 6et presentd et demand6 par les miesionnaires rdsidant & Paris.
Parmi les difficultes nombreuses que devait rencontrer M. Hanon. se
trouvait I'actuel'e prdoccupation imp6riale. Napoldon availt ongu le
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M. Hanon fait d'abord renarquer que la direction du Superieur g6n6ral de la Mission sur la Compagnie des Filles de
la Charit, lui vient, non d'un 6veque particulier. mais du Souverain Pontife.
1* M. le Cardinal de Retz, ecrit M. Hanon. en donnant t
saint Vincent tons les pouvoirs pour gouverner les Filles de la
Charite, n'a pue les i donner que pour son diocese, car ii ne
pourait lautoriser d diriger les maisons ailleurs que dltygue
lui-meme par le chef de L'Eglise. Un dvdque n'a pas le droit
d'autoriser un prdtre & diriger des etablissements de charit6
fornms dans un autre diocese que le sien. C'est aux eveques dans
les dioceses desquels ces etablissements existent, ou au Soucerain Pontife d pourvoir a la direction de ces maisons.
Aussi, quoique le cardinal de Retz observe au commencement de son acte d'approbation de l'institut des Filles de la
CharitM, que lesdites Filles sont dtablies en plusieurs endroits
du Royaume, it ne les considere dans tout le reste dudit acte.
que comme existant dans son diocese. Tel etait son objet et ii
ne pouvait en avoir d'autre. II n'a done deltgud saint Vincent
que pour les diriger dans' toute l'etendue de son diocese. Si les
successeurs rdelament ce droit, ils ne peuvent itendre leur4
pretentions i ce sujet plus loin que ne I'a fait le cardinal de
Retz, mais ce qui est un obstacle reel a ces pretentions, r'estr
que
2' Les Supdrieurs gdndraux de la Congregation de la Mission ont td6 autorises par les Souverains Pontifes d excreer
cette fonction de Superieur gendral des Filles de la Charitdt
partout oi elles sont etablies.
Six ans apres la mort de saint Vincent, sacoir en 1666, le
cardinal de Venddme, lgat a latere, approura ct confirma I'institut et les constitutions des Filles de la Charitd ; it les approura, dis-je, par I'autorild du-Saint-Sibge, dont iletait rec6tu
en cette cause. Or, un des premiers et principaux articles de ces
constitutions est que c'est au Sup:rieur gendral de la Congr-galion de la Mission et d ses successeurs de diriger et gouverner
In communautd des Filles de la Charite qui, par consequent, lui
doivent soumission et obeissance en toutes choses.
Les Supdrieurs .dndraux de la Conyregation de la Mission
ont done 4td autorises par l'autoritd apostoliue rexercer leurs
fonetions de Superieur gendral des Filles de la Charit6.
Chaque Supdrieur general recoit ses pouvoirs du Souverain
Pontife et les Filles de la Charitd lui doivent en consequence
obeissance. II n'appartient pas d un fveque particulier de les
supprimeer.
Chaque Supdrieur gendral a recu ces poucoirs du Souverain Pontife ; it est done le seul Suptrieur ldgitime des Filles
de la Charitd, partout ohielles sontdtablies. Pour done que les
archevdques de Paris puissent revoquer les pouvoirs donnds par
un de leurs prdd6cesseurs h saint Vincent de Paul et d ses suecesseurs, d'exercer dans leur diocese les fonctions de Superieur
des Filles.de la Charitd, ii faudrait qu'ils annulassent par leur
projet de distraire les Filles de la Charitl de la direction du Superieur
gnrdral de la Mission et de la soumettre &h'administration particulibre
des 6v6ques. Hanon n'hisita pas k dflendre l'Vouvre de saint Vincent.
I! ne pouvait le faire impunement. Par d6cret. I'Empereur supprima la
Congregation (26 septembre 1809). Le dit decret n'a pas 6tB imprime.
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propre autorit6 les pouvoirs donnes par le Souvcrain I'onife
au Sup6rieur actuel de la Conygrgation de la Missiun. r,ua
evdiue ne peut et ne doit agir ainsi.
Le chef ltemporel peut rgvoquer un Superieur ydne;ral, mair
itn'a aucune compdtenee sur un pouvoir spirituel vcnu du Souverain Pontife. Mmte apris la suppression de la C'itgrdgation
de la Mission par an chef temporel, le pouvoir spirituel de.
meure. En l'occurrence, la direction du Superieur general, quant
d la Compagnie des Filles de la Charitd.
3° La suppression de la CongrHgation de la Mission par ua
chef temporel ne satrait empdcher le Superieur y4dneral de cette
Congregation d'exercer ses fonctions aupres des Filles de la Charite, car l'autoritd civile a bien le dreit de ne pas le rconnaitre
en qualitd de Superieur de la Congrdgation de la Mission dam,
toute l'dtendue de I'Empire franqais, mais elle ne peat lui dter
les pouvoirs qu'il a requs du Souverain Pontife pour cet effet.
It n'y a que la puissance ecclsiastique qui puisse le ipricer effecticemnent de cette juridiction qui est toute spirituelle. Tant
r
que le chef de l'Eglise la lui laissera, il sera toujours Superiee
des Filles de la Charite, qui restent par consdquent dans les
obligations de lui obeir comme a leur Supdrieur ldgitime. aussi
longtemps que durera l'obligation qui rdsulte de leurs cwux.
Les Filles de la Charite ne peuvent renouveler leurs craut
sans ecur dependance vis-al-cis du Supdrieur general de la Mission. Faire outrement est constituer une autre Congr6yation.
4° AprBs l'e.rpiration du temps que doit durer l'obligation
de leurs ve~ux, les Filles de la Charitd ne peuvent renoncir a
reconnaitre le Sup6rieur gindral de la Congrdgation de la Mission pour lear Supiricur lIgitime, sans renoncer par le fait et
4 leur institut et a leurs constitutions, cela est de toute evidence
Si elles prennent le parti de reconnaitre alors un autre Superieur. elles forment une nouvelle Congregation et ne sont plus
Filles de saint Vincent de Paul, puisqu'elles n'observent plus lea
constitutions formtes par le grand saint.
Un article essentiel des Constitutions, est la direction de 14
Compaynie par le Superieur gendral de la Mission qui transmel
fidelement 1'esprit de saint Vincent depuis les origines.
Un des principaux articles, et qu'on peut regarder le ptlu
essentiel, c'est qu'elles doivent etre dirigdes et gouvernwes par
le Supdrieur ygndral de la Congregation de la Mission. Ce qui
doit lear prouver que cet article est le plus essentiel de leurw
Constitutions, c'est que l'obserration fiddle dudit article peut
seule maintenir leur institut dans le mdme esprit qui a rgul
des Iorigine dans leur CommunautW, et n'a pas cessd d'y regner
dlepuis, sans doute par la protection spdciale du grand saint
Vincent de Paul qui a obtenu jusqu'd present de la divine Pro
vidence qu'une portion de l'esprit qui Ia dirigg dans la formation de cette belle fuvre fut transmise d chacun de ses successeurs pour gouverner la Communaute suivant les maximes qu'il
a 0tablies. Voild ce qu'on est en droit de conclure d'apris les
effets constants qu'a produits jusqu'd nos jours la conduite de
cette CommunautJ par les Superieurs de la Congregation de la
Mission, toujours la mdme regularitd dans les Sceurs, le menme
z'le, la meme charitd la mnme union, la meme concorde, qui
n'a cess6 que depuis qu'on a tent d'altdrer en ce point leurs
constitutions. On pent done dire qu'effacer cet article de leurs
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constitutions, c'est andantir en quelque sorte l'esprit qui les a
animves jusqu'd prdsent.
La conclusion est malheureusement incompltle '(30d(. Si
les Filles de la Charitd consentaient i un autre Supdrieur qu'd
celui de la Mission, chaque vdeque dans le diocese duquel elles
seraient dtablies, deviendrait leur suptricur Idgitime ; 4 moins
e pour cet effet celui que la puissance
qu'il ne reconnut lui-m6n
eivile a ddsignd comme Superieur yntýral, mais ce ne serait
que pnr la ddldgation de chaque dceque que Ic nouvceau Superieur yt;ntral pourrait agir et ii serait toujours en droit de
r6voquer cette ddldgation lorsqu'il lui plairait, de sorte qu'il
n'y aurait rien de plus pr6caire que le youvernemicn t la direction des Filles de la Charitd, qui d'ailleurs ne seraicnt plus
Filles de Saint-Vincent de Paul... Si les Stours de la Charite ne
veulent point cesser d'dtre Filles de Saint-Vincent de Paul, elles
ne doirent pas cesser de faire e Sa Majest...
En plein trouble de conscience
A Vic, comme a Nancy, les Sceurs ont requ la lettre du ministre des Cultes leur apprenant qu'avec la suppression de la
Congregation de la Mission, le Superieur gendral. M. Hanon, ne
pouvait plus Wtre leur Superieur. En voici le texte.
Paris, le 9 octobre 1809. - Madame, Sa Majeste a trourd
convenable de supprimer les maisons des missions ilranyires.
etablies dans l'Empire et de ce nombre est celle de Saint-Lazare
N. lanon ne peut done plus dtre votre Supericur ygneral. Mais
le sort de votre Congrigation ne dcpend point de celui de cette
Mission, et vous saurez d quel petit nombre ddjd ses membrey
.*taieutrdduits. Vous 6tes ddsormais comme vous 6tiez au temps
de votre etablissement en l'an 9, lorsque la Congr6dintion de
Saint-Lazare, qui n'a edt retablie que le 9 messidor, an 12
n'existait pas.

Le soin des malades et des pauvres, tels sont la base et
I'objel de votre vocation, comme de votre institution. Vous continuerez d'executer les statuts de saint Vincent de Paul, en tout
ce qui concerne les regles et les principes qu'il vous a dictis et
que la religion et la charit6 lui avaient dictis d lui-mcme. Cos
staluts portent que la Supdrieure gendrale est comme l'dme qui
anime le corps et, qui, avee les autres officibres, exzcute et fait
observer le rlylement. Votre rdgime ne subit aucun changement
par !e dceret du 18 fevrier dernier.
Votre Congregation a l'arantage qu'elle n'avait pas sous
l'ancien regime, c'est celui d'avoir pour protectrice spicialc
Madame Mere, qui ne cesse de s'occuper arec le plus grand soin
de tout ce qui peut dtre avantageux ou agreable A toutes Gest
Soaurs.
Le Gouvernement met votre institution au nomblre de celles
qu'il reyarde comme les plus utiles ia 'humanitd et cette lettremi',me qui a pour objet que I'on ne rdpande parni rous aucune
mauvaise impression, est en meme temps un tlmoignage hono
rable de sa t isfaction.
306) Rien d'6tonnant & cela. Le document ,que nous avons eu sous
jes yeux ne porte pas de signature ft semble biern ulre une copie de
I'criginal. M. Hanon ne pouvait correspondre avec ses sujelt qu'avee
Ut':s xtreme prudence.
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Vous la ferez connaitre d votre dtablissement. J'ai 'ihonner
'd'etre...
Le 30 germinal, an XIII, le Prefet de la Moselle clait informd que , par decret imperial, Madame, mire de l'Empereur,
dtait nommde protectrice des Swcurs de la CharitS et des Swurs
hospitalidres,dans toute I'dtendue de I'Empire francais. La Su.
pdrieure gdenrale done, avec les officires, executent et font
observer le rgglement : voilb le regime tout a fait ancien et
nouveau.
La circulaire de M. Bernard, vicaire gendral de l'evque de
Nancy, ancien Pretre de la Mission, leur dtait parvenue egale
ment. M. Bernard cherchait h les convaincre de la simplicit6 de
la situation crdee.
La Sceur de Cceur, le 8 novembre 1809 (307), accepte les
bons conseils du vicaire general de Nancy : C Monsieur, je n'a
pas pu rdpondre, ni d la premiere, ni & la seconde des lettres
que rous arez bien voulu m'honorer (sic). L'une et I'autre me
plongent dars la consternation, surtout la dernidre. Le courrier
suivant nous a manifestd les volontds du gouvernement par la
lettre du ministre des Cultes. Nous n'avons plus de chef que
celui qui est au ciel. Dans quelles mains serons-nois litries #
Je n'en sais rien, mais ma consolation est que vous nous restes
et que j'ai une pleine confiance en vous et que je me fais towjours un devoir de suivre les conseils que vous me faites la
grdee de me donner ; j'espkre que vous ne me les refuseres
pas. » Cependant la lettre, un peu plus loin contient cet entrefilet qui montre que tout n'est pas encore serein dans ies esprits
et les coeurs.
« Je regois des lettres de diffdrents de nos Atablissements
qui murmurent de ce que nous n'avons plus de chef. Je n'ai encore rdpondu ni & l'une, ni d l'autre ; je suis moi-mnzme trop
plonyJe dans la tristesse et j'ai trop d'occupation dans c? moment. »
Et encore : 4 Pardon, j'panche mon pauvre cowt et ne
sais oit je suis. .
Une lettre de !a meme Sceur de Cieur a M. Bernard, le 26
juin 1810, montre que les considerations par trop prudentes de
ce dernier, n'ont pas apaisd les esprits dans la maison de Vie
oii une vdritable rdvolte s'est fait jour.
« Monsieur, ii y a longtemps que j'h6site d avoir I'honneut
de cous dcrire pour soulager mon pauvre corur, qui souffre depuis que ma Sceur Mousliveaux a td6 remplacde, ma Seur Poulet pretend que toutes celles qui s'adresseront a la nouvelle Supdrieure pour quelque chose que ce puisse Otre, elles seront
schismatiques. Va ne peut pas entrer dans ma pauvre tete, mais
elle me la renverserait volontiers. Depuis cette 6poque, plus de
contfrence pour les vendredis, plus de demandes pour la sainte
communion, plus de permissions a moi demanddes, mais d celle
qui devait me remplacer, enfin, plus de ragles. Que dois-id
faire ? M. le Maire lui, croit, I'affaire faite, je ne m'en aperqois
que trop il veut qu'on la renvoie ; il a demandd Iui-meme qu'on
la retire en demandant que je reste, ce que l'Administratton a
(307) Archives nationales, H n* 3725. M. Th6rbse de Cour, nie en
1742, arrlvde h Metz en 1762, & Saint-Nicolas de Mets, supdrieure AVie.
+ h Vie en 1810, &g6e de 69 ans, 48 de vocation.
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fait detu fois, et toujours point de rdponse. 1I .;'e, irui.': of-

Ja les invite A prendre patientce... si elle con;:nait. je
.fes.
troaverais bien le moyen de la faire rester, mtais e'ic rn carcient nullement que pour dtabtir 'dtetulard dt la recit'c qu; a
subsistd pendant quinse jours ; ii commence d s'affaiblir, Dieu
merci..., car on n'y tenait plus... Si elle avait le poucoir, je nc
coucherais pas dans cette maison. Si elle sacuit que j'ai l'honneur de m'entretenir avec cous, ie serais doublemcnt schismatigue. Je ne connais plus rien dans l'ordre des chose." quelconues ; je n'ai que le temps de vous demander si jf' puis avoit
des relations avec la nouvelle Supirieure, ou non ; jc ne vou
drais pas que ladministration se itldt de faire chanuement
dans notre maison. n
MAlr l'Ev6que de Nancy avait 6t truop cutifiant dans sa lettre
la confitnce que les
au gouverneinent, quand il ecrivait :
Swurs de la Charitd ont en X., I'abbe Bernard, autrefois lear
conferere et aujourd'hui, I'un des vicaires gyndrau.r aura san.a
doute contribue au succes de mes detandes aupres d'elles.
Le silence de Paris, le changeuent de la Suptiricre montrent
que le parti de la fid6litM 6tait agissant et ses adlMcrentes se
remuaient.
Le ministre des Cultes se rendait parfaitement compte du
coup d'6tat que reprisentait sa d6cision. Aussi intervint-il aupros de Mger 1'6vque de Nancy. pour qu'il attiaue 'cffet de la
lettre qu'en meme lemps, il avait etvoyee aux Superieures de,
differentes maisons.
A Mgr de Nancy, il derivait :
, Paris, le 9 octobre 1809. - Monsieur I'reque, j'ai 'honneur de vous travsmettre copie d'une Icttre que j'ai adressic
anjourd'hui a la premiere Assistante des Suurs de la Charit
de Saint-Vincent de Paul, remplissant par interim les fonctions
de Supdrieure gn6rale.
Vous y verrez que son objet est de prl·enir toute maucawisde
impression. On va incessamment s'occu•per de l'approbalion
leurs statuts.
Je vous invite a concourir avec moi pour ,nmpichlr qtu(i it y
nit de Iagitation ou de trouble dans lesprit des Soturs dent les
0tablissements se trouvent dans votre diocese.
Agrgez, Monsieur l'Eveque, l'assurance de ma conisiddratio

distingu•de.

Le ministre des Cultes. comte de l'Empire
BIGOT DB PRAMEINEUX (308).

Catheriun
Comme les Superieures des autres maisons. Sceurde Panl de
Saint-Vincent
de
l'hospice
B
Servante
Rorere. Soeur
nettait au couBar (309), regut la lettre minist6rielle. qui la
L'Erpirc ; nI
:308) Bigot de Prdameneu; ministre des Cultes sous
SRedon en 1750, mort en 1825. 6talt avocat au Parlement de Paris ila-.ant
prola R~volution, et fut d6puth en 1791. k l'Assemblde I@gislative of
des
10 soOt, i, s',oigno
fessa des opinions trfs modr~es. Depuis le
de la secaffaires et ne reparut que sons le Consulat. Xomlni deprfsident
la inaaiErp Ia plus
tion de lIglilation au Conseil d'Etat, ii concourut
code. En
active avee Portalls et Tronchet, A la r6daction du nouv·aU
80. 11 ttut nommi ministre des- Cultes, fonctions qu'il coaserva ju;qu'a la Restauration.
151, + en i81 6
(309) Rorare Catherine, nee en 1731, entrY in IT
Paris (maison-mrre).
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rant des decisions impiriales. La Sceur Catherine Rorere accuse
reception
1M. Bernard de la lettre revue et expose rdtat de
son Ame.
A Monsieur
Monsieur Bernard, vicaire geniral
de Monseigneur I'dcdque de Nancy, & Nancy,
Bar, le t10 novembre id'i
Hospice de Saint-Vincent de Paul.
Monsieur, nous reftmes, il est vrai, un peu avant la vdtre, la lettre du ministre des Cultes, qui nous plongea dans les
plus vives alarmes. La vdtre, bien consolante et remplie de bons
avis, n'a ndanmoins pas rdussi & calmer nos petites tetes. En
mon particulier,je suis reconnaissante,parce que j'y troure la
rnedration et le souvenir que vous conservez pour notre Saint
Fondateur et que vous nous mettez affectueusement sous les
yeux les sentiments humbles et soumis, qu'il nous aurait inspires lui-mdme en nous consolant d'un pareil renversement.
...Par I•i, Monsieur, vous excitez ma confiance joint a l'iutgrdt sensible que vous prenez pour des affligdes inconnues. De
4race, continuez votre charite. Ma confiance vous demande que
deviendront aujourd'hui nos dernidres protestations entre les
mains de nos gendraux de vivre et de mourir dans la fiddlited
nos constitutions, telles que notre saint Instituteur nous les a
dictdes. Nous fIavons signde... quel parti prendre ,?... Est-ce le
Seigneur qui nous expose a la tentation et qui nous abandonne
au bras s6culier ? Nous sommes presque disposaes a rompre,
apercevant des suites encore plus funestes pour la religion...
une persdcution nouvelle qui ne fera pas tant de martyrs de
sang que celle d'ot nous sortons, mais qui entrainera un plus
c;rand nombre dans le schisme qui se prdpare, dans I'erreur des
p.rotestants, hilas ! peut-dtre dans l'idoldtrie. Ddjd, l'impidtd
prevaut, L'abomination est dans le saint lieu. Je crois bien fermement sur la parole de Jdsus-Christ que les portes de l'enfer
ne prdvaudront jamais contre l'Eglise... mais of est son chef
tisible, par qui entendrons-nous sa voix, oft sont les cardinaux
et notre PNre. J'adore le poids du bras de Dieu, sans oser murmurer, parce que nous avons appeld sur nous sn justice.
Cependant, Monsieur, je ne peux malgrd ma soumission
aux decrets divins, attendre avec calme les nouveaux statuts. la
conscience d'une part, la nature de l'autre nous font frdmir...
nl sainte persdvdrance dans ma chWre vocation que fai demandle & Dieu depuis l'an du jubild 50, ne me conduira pas juslquau tombeau ; ma tdte se perd. Si le ciel vous inspire quelque
consolation, accordcz-la nous, et a moi celle de me croire avec
une confiance respectueuse, Monsieur, votre trWs humble servante.
Sceur M. Catherine RorBre.
M. Bernard rdpondit tout aussit6t a Sceur RorBre :
Nancy, le 12 novembre 1809.
Qui done a donnd lieu, ma clire Swaur, a cette protestation
que vous me dites avoir signde de vivre et mourir dans la fiddlitd a nos constitutions telles que saint Vincent vous les a donndes ? II ne peut dtre question ici de vos derniers v•ux : vous
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ne les acez faits, et dans la rcaliti, its 'unt de jforc" qUe pour
un an. Vous aurez agi en queltue sorte contrairl'utnt a vos
la
constitutions, et bien certainiement rous aurez outriepassd
permission que vos Superieurs cou. auraient donude, si cous les
aciez fails pour un plus long espace de temps.
Vous me parlez d'une disposition que cous ace: manifcst6e
par tcrit, torsqu'il y a quelque temps, on mit, i ce que j'ai ouidire, cos dicerses maisons dans le cas de s'expliquer sur le genre
de constitution et de statut qu'elles desiraient avoir ? Dans
ce cas, je cous observerai d'abord que cette protestation nest
point un voeu, et que, quand il en serait un, sa dispense serait
du ressort de la juridiction ordinaire, c'est-d-dire episcopale, ce
qui vous donne toute facilitd de tranquiliser cotre conscience a
cet eiyard. En deuxieme lieu, cette protestation est bien diffdrente de celle, par exemple, que cous ace: faite de cicre et de
mourir fiddle d votre religion : elle n'a pas pour objet, comme
celle-ci, une chose ndcessaire au salut. Vous pouce: cous sauver sans avoir tetelle u telle personne pour supericur, sans observer tel ou tel article de ros constitutions : votre protestation
est des lors necessairement souinise a l'empire des circonstances : elle cesse d'dtre obligatoire, dWs que ces circonstances sont
chang6es, que ce changement arrive sans que vous l'ayez rechercht ou provoqud et que les r&yles nouvelles que l'on substituera
i vos anciennes ne sont point en opposition avec les preceptes
et les conseils dvangdliques. Les ci-devant religieuses avaient
fait vwu de vivre et mourir dans les cldtures : elles ne peuvent
tenir aujourd'hui leur promesse, !cur ferez-vous done un crime
de vivre dans le monde ? Et, parce qu'elles ne peuvent plus yarder cette cldture, ne doivent-elles pas cependant se conformer
autant que possible, aux obligations qu'elles avaient contractees
en se consacrant d Dieu ? Eh bien ! ma chlre Saur, appiiquez
a vous-mime, le jugement que vous porte: d'elles. Vous vous
conduisez done conformement a 'a protestation que vous aves
faite si les choses subsistent dans I'itat oi elles Jtaient lorsque
vous l'avez faite ; mais si des Jvinements permis par la Protidence, vous mettent dans l'impossibilit6 de vous y conformer en
d'en obtous points, et que cependant ii vous reste la facilita
server la plupart, qu'on n'ezige rien d'ailleurs de vous qui soit
contre la foi et les meurs, comme assurement cela narrivera
pas, rous vous soumettrez au noureau regime, puisqv'il vous
laissera tout autant de moyens pour faire des ceuare, de misOricorde et pour les rendre mdritoires aux yeux de Dieu.
en
Quant aux craintes sur le sort futur de la religion
France, je ne crois point qu'elles aient encore jusqu'ici un fondement bien rdel. mai s s nquidtudes a cet egard fussent-eles
bien fonddes, ce n'est point une raison de quitter aujourdAhui
ni d'interroaprele cours de cos bonnes wuvres qul
rotreLtat
la misericorde de Dieu sur cons, si rous redouattirer
peucent
ne vous expose dacantage a la persicution dans
Otat
tez que cet
Ie 'as oit ii en surviendrait une, ce que je suis fort Mdoignd de
croire, songez aussi qu'il est un moyen de rous obtenir de Dieu
done
les qrdces necessaires pour ne pas y succomber. Comptes
sur les promesses que Dieu vous a faites de re jamais ddlaisser
ceux qui le servent et de les soutenir au scin des tribulations
auxqueles ils seraient exposes pour l'amour de lui. Attendez
arec patience ce qu'il lui plaira d'ordonner ou de permettre, et
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priez-le de vous accorder la grdce et la force de ne faire que sa
volontW quoiqu'it puisse arriver.
Ces dispositions, ma chere Swur, sont compatibles avec le
reel attachement que vous conservez pour la regle qui cous acait
dt6 donn6e par votre bon Pere, et le regret que vous auriez si
lon y portait quelque atteinte. Je suis bien 4loignt de condamner
ces sentiments ; is ne seraient rdprehensibles qu'autant qu'ils
ne seraient point resiynes. et qu'ils deviendraient un pretexte
de cesser de faire le bien, parce qu'it y aura quelque changement au regime auquel vous aviez et6 soumise jusqu'd present.
Je vous renouvelle, ma chore Swur, et je vous prie de faire
agr6er d vos chores compagnes, I'assurance de mon sincire et
respectueux derouement.
BERNARD,

v\ic. ytn.

La maison de Rambervillers
Les Soeurs de Rambervillers regurent, en 1809, Lous les documents officiels civils et ecclesiastiques. On ne sait quel parti
elles prirent. La reponse faite par la Supdrieure, Marguerite
Chrdtien (310). t M. Bernard. est tres ddfdrente, mais au total.
elle ne se prononce pas plus pour que contre. Elle semble attendre pour se decider.
A Monsieur Monsieur Bernard, tres digne pritre et
grand vicaire de Monseigneur, d Nancy.
Monsieur.
J'ai recu votre chbre lettre datee du 27 octobre avec hien
de la satisfaction d'y voir que vous voulez bien prendre part d
nos peines ; "'en est une grande pour nous, daignez Monsieur,
nous en didommager en nous accordant vos bont6s, ros bons
avis que nous aurons toujours besoin. J'espere que vous voudrez
bien ne pas nous les refuser ; nous vous regarderons toujours
comme notre bon pbre, notre consolation et notre appui ; nous
adresserons tous les jours nos va-ux au Seigneur, pour la pricieuse conservation de vos jours qui nous seront toujours chers;
ne nous oubliez pas devant Ie bon Dieu. Nous en avons bien
besoin, et pour toute notre communautd. J'ai requ une lettre de
notre Saeur Assistante qui nous promet I'election d'une Sup6rieure gendrale d&s que nos statuts seront sanctionnds par Sa
Majestd, qui doit arriver incessamment. Elle m'a envoys aussi
la lettre du ministre des Cultes, je pense que nos Swurs de
Nancy I'auront recue et qu'elles vous I'auront communiqude.
Mes chores Compagnes vous prient d'agr6er leur tres humble
respect, et moi aussi, qui vous prie de croire que je vous suis,
avec le plus sincere attachement et le plus profond respect et
la plus parfaite consid6ration, Monsieur,
Votre trbs humble et trbs obdissante servante,
Soeur Mgta CRATIEN.
(310) Chretien Marguerite, originaire de Toul, nae en 1753. entree
en 1772, +j le 13 avril 1828.
On rencontre dans la liste des Seurs, trois autres nome de la meme
famille :
1. Chrdtien Marguerite, nde a Toul en 1746, entr4e en 1764, + en
1789. A Fontainebleau.
2. Chretian Madeleine, nde a Toul en 1731, entrde en 1751.
3. Chrdtien Marle-Madereine, nee I Toul en 1743, entree en 1762.
+ en 1768.

De lictiber\illde ce 8 9bre
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La maison de Saint-Die
La maison de Saint-Did est secouee par les devnements de
1809. La Soeur Ploquin (311), Superieure de la maison, se range
du cutd des conseils de M. Bernard. sans trop se compromeltre.
A Monsieur, Monsieur Bernard, Vicaire Gendralle
du Diocese de Nancy, t Nancy.
Saint-Die, le 21 noccmbre 1809.
Monsieur,
Pour rdpondre a la lettre que cous nous avez fait l'honueur de
nous ecrire et qui nious apprend une noucelle bien affligeante
pour nous et qui nous plonye dans la plus profonde tristesse,
mais it faut attendre acec patience et en silence la volontd du
Seigneur, et se soumettre a la divine Providence. Nous ne sommes peut-Otre pas diynes de le posseder plus loneytemps, nous
rous remercions, Monsieur, des bons avis que cous avez la bontd
de nous donner, nous idcherons de nous y conformer et de les
mettre en pratique. Fallait-il doni que notre CommunautM se
ritablisse pour se voir encore une fois d la veille de sa dissolut e viendra pas au secours de ses
tion. Est-ce que saint Vincent
Filles ? C'est, Monsieur, ce que je vous prie d'interceder et de
ne point nous oublier au Saint Sacrifice de la Sainte Messe. C'est
la grdee que vous demande celle qui a t'honneur de vour presenter ses tres humbles respects. Nos Sceurs ont l'honneur de
rous prdsenter leurs honmmages respectueux.
Monsieur,
Votre tri-s humble et oheissante
ser\ante Swuur PLOQUIN. tres indi.
f.d.I.C.s.d.p.n.
I.es reuvres des Filles de la CharitL continubrent en France
apris la Revolution frangaise. Un statut 1(gal different eneadre
!a charit6 en France. De nouvelles maisons apparaitront en Lorraine : La maison de Charit6 des Rdcollets (1809), l'orphelinat
Saint-Joseph (1821), I'orphelinat de la Providence (1834). 'orphelinat de Sainte-Constance (1852), I'hospice-h6pital de Boulay 1866).
la guerre de 1870 demandera un grand devouement aux
Swr-us. La tin de la guerre posera des questions au gouvernement de la Compagnie.
Le problerme des ecoles est soule\6 en premier lieu. Puis ce
sera I'existence des Soeurs en Lorraine qui sera mise en jeu. La
nuii\elle province de Lorraine vivra de 1886 b 1918. Une sarie
de maisons et d'oeuvres accentuent I'ceuvre de bienfaisance des
Filles de la Charit : I'orphelinat de Vie-sur-Seille (1885) et les
tcoles communales ; Preville (Moulins-les-Metz, 1889) ; I'h6pital-hospice de Bouzoncille (1892): Belletanche (1894) ; I'lnstilut ophtalmologique de Thionville (1901) ; la mission de Charite de Spittel (1905) : les ceures de Lorquin au pays de Sarrebourg (1910) ; enfin la maison d'ceuvres de la Sainte Famille
d'Algrange (1910). Apris la guerre 1911-1918 s'ajoutera l'h6-

pital militaire de Strasbourg.

311) Plocquin Julienne. n6e en 1736. entrde en 1764, jten mai

1810 A Saint-Die, Seur Servante.
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SAINT VINCENT DE PAUL
UEUVRE, SON INFLUENCE EN LORRAINE

Cette etude de .. Joseph Girard i( 9 octobre 1952, & Metz : rir
sur ce confrere, les Annales, t. 118, pp. 7-13) a paru dans cinq numeros
des Annales, t. 116 11951), pp. 321-368 ; t. 117 (1952), pp. 97-145.
377-408 : t. 118 1953). pp. 209-241, 465-501. De cet ensemble de textes
voici la table analytique sonmmaire, dans l'ordre et la pagination des
cinq numiros successifs des Annales.
CHAPITRE PREMIER

1"1. 2. S3. i. -

I.a

Lorraine : aux environs de 1600, la
geographie politique et diocesaine.....
La Lorraine : ses souverains au d6but du
XVnI
sitcle ..........................
La Lorraine : de 1631 B 1639, 6tat militaire
et social
.............
..............
La Lorraine : situation polilique au moment
de :a premiere occupation francaise....

322-324
324-326
326-329
329-330

CIAPITRE DEUXIaME

§ 1". -

S2. -

S2. S3. § 4. S5. -

Saint Vincent de Paul et I'muvre de sa
charitd
corporelle
et spirituelle en
Lorraine !1635-1638). La maison de
Toul
.....................
.........
Sur les traces des fits de saint Vincent de
Paul a travers la Lorraine devastde et
affamee (Metz. Verdun, Nancy, Bar-leDue, Pont-k-Mousson, Saint-Mihiel, les
Communautes religieuses, etc.) ......
L'action charitable de saint Vincent : comment fut-elle appreci6e a travers les
siecles
..............
La confrIrie des Dames de la Charite......
Les premieres missions en Lorraine (1644-).
Maison de la Charitd des Bouillons A Metz..
L'nstruction de saint Vincent (26 aoQt
1658), aux quatre premieres Soaurs
envoytes a Metz .....................
Bossuet preche (i" novembre 1658), en faveur de la CharitH des Bouillons ......

330-336

336-357
357-361
361-366
367-368 ; 97-SS
98-104
98-102
102-104

CHAPITRE TROISIEME

L'cuvre d'6ducation sacerdotale et missionnaire
des Pretres de la Mission :
S1". - Le SBminaire de Toul ..................
2. - Le Sdminaise Sainte-Anne de Metz ..........
S3. - L'ceuvre missionnaire dans la seconde moitid du xvire siecle ....................

104-111
111-123
123-124

CHAPITRE QUATRIiME

Les Filles de la Charite en Lorraine (xvir siecle)
S1". - L'h6pital Saint-Nicolas de Melz (1687)....
§ 2. - L'hpital de Pont-I-Mousson ;1690)........
3. - La maison de Charitd de Verdun (1693)....
§ 4.L'hopital gendral de Bar-le-Duc (1696)......
§5. - L'hdpital de Vic-sur-Seille (1696) ..........
§ 6. - L'hopital de Bonsecours a Metz (1699)......

125-132
132-133
133
133-134
134-135
135-141
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CHAPI'T'I

C1.N.

ILEME

La Lorraine vincentii:rene au xville siecle

§ 1". -

Elat politique du duch6 de Lorraine : le
due Leopold (1690-1729). l,
due Francois III (17l29-1738 Iv due Stanislas
(1738--17• 6)
...
............
.......
141-143
S2. -- L'teuvre d'education sacerdotale :
Le snnmmaire de Toul ......................
i4 : 377-391
Le s•6linaire Saint-Simnin de Metz ......
392-408 205-211
S3. - Los missions royalte : les miiss n,
deil
eampagnes
........................
218
CUAPITHE SIX1EME

Les Filles de la Charit6 en Lorraine au xvum
§ 1"~. - Nouvelle organisation du regime provincial.
2. - Les maisons des Seurs : Nancy, Toun, Lundville, Frouard, Saint-Die, Longwy ......

siec:e
219-225
225-2:35

CHAPITRE SEPTIEiME

La Revolulion francaise aux diocses lorrains
Metz, Nancy, Saint-Did. Toul VeIrau...
§ 1". - L'attitude des evyques de Metz. Nancy, Toul.
Saint-Did, Verdun
..................
§ 2. -- La fermeture des sininaires ae .3et: (SainteAnne et Saint-S:inotn) ..............
§ 3. - Le depart et la dispersion des Lazaristes.
§4. - M. Dominique Hanon, administrateur du diocese de M(-tz 1797-lOi' ..........
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7-84
4-487
7--. 99
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:
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La Provil, 7
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LOUISE DE MARILLAC

Sa statue placee en Ic basilique Saint-Pierre de

omre.

Le mercredi de PAques, 21 avril 195-, en la Iasilique \alicane.
parmi les trente-neuf statues des Fondateurs d'Ordres, a 6te officiellement recu et inaugurI le groupe en inarbre de sainte Louise
de Mariliac. A ses pieds, une Fille de la Charite en cornette
tient un enfant. symbole parlant de la charite vincentienne. IJani
cette mxune galerie de saints, Vincent de Paul avait pris place,
exacteinent depuis deux cents ans. en 1754. (Voir Annales, t. 104
,1939), pp. 614-615). Le Pore de la famille attendait sa ge'nreuse collaboratrice. La voici enfin !
Done. en ce 21 avril, autour du cardinal Frtddric Tedeschinir
archiprltre de Saint-Pierre. qu'accompagnaient les chanoines de
la Basilique, on reinarquait le prince don Carlo Pacelli ineveu
du Pape), le coimte Vladimir d'Ormesson, ambassadeur de France
prIs le Saint-Sii,-e, nomibre de Monsignori et autres persuonaliits. etc...
Parmi les Lazaristes ltaient prtsents. M. Luigi Bisoglio,
procureur gdenral pres le Saint-Siege, M. Anmedeo Rossi et GJiuseppe Lapalorcia. visiteurs des provinces Rome et Naple.s, M.
Maurice Duvaltier, superieur de la Maison internationale. et
inaints confreres, etc...
D'autre part. entourant la Tris Honorde MNre Lepicard et
Soeur Herbaux, troisiime directrice du Simuinaire de la rue du
Bac, des visitatrices d'Italie et de nombreuses Filles de la Charite. En dehors de ces cornettes, l'on renarquait une assistance
choisie, dont le sculpteur Antonio Berti. ses cooperateurs et
plusieurs eccl[siastiques ou laiques.
Le groupe des Dames de la Charite comprenait divers imealbres du Conseil national, et la vice-presidente d'ltalie, la duchesse Immacolata Salviati. etc...
Devant cette assistance. le cardinal Tedeschini, prenant
1'6tole. recite une oraison du Rituel et bdnit la statue.
Cette ceremmonie lui inspire alors quelques paroles qui dCgagent heureuseinent la figure et !a vie charitable de sainte
Louise. Le cardinal souligne alors i'importante influence et
1'6ducation spirituelle qu'exerka saint Vincent de Paul sur l'Mme
de choix de cette premibre Fille de la Clariti. Ce coeur gdn6reux
Apaula intelligemmnent saint Vincent dans la fondation de la
Compagnie des Filles de la Clharit, fleuron magnifique sorti
en 1633. comme chacun sait, de l'Association primordiale des
Dames de la Charitd, premiere oeuvre de Vincent de Paul (1617).
alors curb de Chhtillon-les-Dombes. La Congregation de la Mission, rassembiee en 1625. etait alors tres loin de ses projets et
pensees.
Le cardinal, glorifiant cette Ame sainte, celebre les ceuvres
de charit6 et montre l'Eglise entiere qui, devant ce spectacle
toujours actuel. exalte et exulte (Osservatore Romano, 22 avril
1954). Puis, sur une formule de b6nediction, famili6re et chore
a saint Vincent de Paul : Benedictio Dei omnipotentis etc., le
cardinal-archipretre termine cette inauguration officielle.
Alors, devant le marbre ainsi accueil!i dans la grandiose
basilique du xvir sitcle, on peut aisdment et brievement dvoquer
un peu de sa toute recente histoire.

Jd

:cet ensemble, sculpti
danis un bloc de pri'. d.1sIix.i,-eLreize tonnes, a d'abord dtc dogri.I-si aprs cinq mois do travaux
par une equipe de neuf ouvriers niarbriers qui l'ont riduit aux
elements d'une statue de cinq mPtres trente-neuf et de vingttrois tonnes (voir Sintesi vwintcuziawa. 1953, pp. 153-155). 11 reprtiscnte Louise de larillac debout : la main droite tient le
livre des saintes Regles, et la gauche, montrant le Ciel, promet
la benediction d'En Haut. De\ant la sainte se tient agenouille
une Fille de la Charit6, dont la cornette et le regard pointent
vers la WMre. et puise, en ses leoons. ces consignes de charitL
qui doivent animer loute sa vie. Le devouemeut se symbolise
dans cel enfant dont la candide conliance sourit inlassablement:
dans ses malheurs. il a trouvi une nmre, aussi passe-t-il sa menotte derriere la nuque de la Sauur.
Le sculpteur Antonio Berti, de Florence, lors du concours
prealable. avait prSsent ai la Commission vaticane ,architectes,
sculpleurs et prelats), une premiere esquisse en plittre. Sur cet
examen. et sur les desirs et observations de la Commission, .le
sculpteur etablit une autre epreuve retouchie. G'est alors qu'une
maquette en platre fut realisee ~t la grandeur definitive. Mise
en place dans la niche qui mesure six metres soixante-trois, les
techniciens la jugent en son ensemble : stabilit6. effets de clair
obscur, perspective, etc... Et sur les observations ddliniti\es, et
approbation de la Commission, la realisation en marbre fut entreprise proche Florence, dans les ateliers de ia Socitd Ilenraux
a Seravezza. Deux Filles de la Charite de cette \ille (via Santa
Caterina), vinrent poser pour quelques details d'attitude et de
costume, et fournir ainsi 1'esquisse vivante, nucessaire a tout
sculpteur ou peintre. Aprbs plusieurs mois de travail. I'ensemble fut achevd. Pour des raisons techniques, il comprend de fait
deux statues : sainte Louise et la Sceur a 1'enfapt. Terninees, ces
ceuvres de poids furent hissees delicatemrent sur un camion et
sa" :emnorque. On signale que cette operation lut menl e h bien le
1 avril 1954, apres trois heures d'eftorts attentifs (de 15 heures
h 18 h. 30). Tout aussitot, de nuit, le camion poids lourd prit
la route de Rome.
Apres dix-huit heures de voyage, les deux statues arrivaient
au matin sur la place Saint-Pierre, et gravissaient un tremplin
amenage sur les escaliers, pour venir se ranger, juste devant
ia porte centrale de la Basilique vaticane.
Sans retard; et devant la troupe de photographes et de
a filmeurs , et sur un itintraire etudi- (on passe proche des
piliers), on amine les deux blocs jusqu'i la travee Saint-Simon
et Saint-Jude. Cette marche lente et compasste sur des rouleaux
exige plusieurs jours d'efforts. Enfin parvenues 4 pied-d'oeuvre,
les deux statues sont enrobees dans un echafaudage de vingtcinq metres de haut. II a necessit6 nous infornie-t-on, quatre
mille metres de tubes m6talliques qu'assemblent pres de deux
mille sept cents joints.
Le 6 avril, dans la matinde, a lieu I'ascension des deux blocs.
Les palans entrent en jeu. et i la xerticale. sans effort apparent. sainte Louise. la Scur et I'enfant montent jusqu'i leur niche, la dernibre qui soit encore libre. Dans cette ascension scabreuse. I'enfant sourit toujours. Quelle beatitude ! Comme quoi,
mnme dans le danger, les bbeis n'apernoivent pas le peril, rassuros qu'ils sont dans des bras maternels !
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juxutposes
Les deux groupes sent ensuite soigiicuseiimeii
et ajust 6 s... Tout est des lors en place et peut attendee I'inauguration officielle, fixee au mercrtdi 21 a\ril. Elle eut lieu, colnme
preuu et annouce (1).
Saint Viticent y assistait... non seuleielnt de la splendeur
du Ciel. mais encore du haut de son deuxietiel pilier, a droite en
entrant. Depuis deux sibcles, il t,,t IB. saisi dans une attitude
et un geste grandiloquent que iui out irit' Ice gout du temps et
le statuaire Pietro Bracci n•da Rome le 26 juin 1700 et dcyditd
le 13 fivrier 1773). Depuis deux cents aus. Vincent brandit la
croix et son surplis vole et Ilottc toujuurs : ce qui n'est guere,
selon la Petite M6thode.
atte vi nentienne eL it l'ut
Ceux qui s'interessenul h celle
vre de Pietro Bracci, peuvent voir le volume publie a Milan en
1920. par Costanza Gradara : Pictro Brarci scullre romano.
170t-1773. Dans cette suite de marbres, I'on doit encore au
Emiliani, et de saint
mjme sculpteur, les statues de saint .ldrome
Norblert (1767). Pour ce dernier travail, dans des imaneuvres
sug-esti\es, Bracci fut alors priefre au sculpteur anversois
Fran,;ois Janssen et k son cullegue roniain Bartih6erny Cavacappi. pirotig, du cardinal Albani. II dut cette commande au
choix de Nicolas Meyers. procureur general de Prnmontrb (Cf.
Rer,' beige archoologie historiquc. 1941. t. XI.pp. 71-77).
Quoiqu'il en soit de ces incidents et histoires parni cette
serie d'ceuvres d'art. qui refletent gof•ts et techniques de diverses iptoques, avec sainte Louise, en tout dernier lieu, c'est toujours !a saintet&. la clharit- que proclament ces pierres aux geneSainte de In Charit;., priez pour
rations et sieles a venir. F. C.
nou. -

LETTRE AUTO(GRAPHE DE LOUISE DE MARIILLAC
A L'ABBE DE VAUX

Pour la correspondance que Monsieur Vincent entrclint
acec Mademoiselle Legras. les piccs conserrces ont pris place
heureasement dans la prdeieuse idtition 'oste : Saint Vincent de
Paul. 14 volumes. 1920-1925. Voir aussi lex.s sulp:tinn:ts paruw
depuis lors dans les Annales.
Pour l'ensebhle des kcrits et lttr-c die sainte Louise de MotSuoar Marie de Geoffroy de Cihahri~jnac, une dioi
rilla'. V'ont dolt
tion autographide en 4 rolumes. Ce tracailIde SwŽtir Geoffroy justific et notre gratitude pour le gynd:reu.r labur qu'il represente
et aussi quelques obsercations et critiques stur la realisation d.
cette edition dont une prsentation,techniquement plus satisfaisantp. reste i mettre sur pied. Paroti les lettres qui manquent
dans ladite collection. coici tin autographe rencontri d EugeneNapoldon (Paris), en classant It conserrant delpreriux.r papiers,

trTsors du passd.
1; Les Annali della Missione de Ilome. sous !a direcliun de M. Pietro Galtagnoli, ont specialement consacre leurInumdro 2 de 195A. pIges
67-96. a la description et inauguration de la st•itue de sainte Louise en
la !,.i-il(que Saint-Pierre. Page's suggeslives pe phis'- »·evcatrices.
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Swur Geoffroy, nee le 16 juin 1834, d Savasse, diocese de Valence, emit ses vceux de Fille de la Charite, en 1864, plac6e au
secretariat de la Maison-MWre en 1866, elle travaille depuis 1875
i l'examen des dcrits de sainte Louise, et decede d Paris le
2 decembre 1893. Cf. Notices, 1895, pp. 30-55.

Monsieur,
11 y a quelque tems que aiant eu axis de
v[ot]re charite que deux bonnes filles desiroient
estre de n[otlre Compagnie, desquelles vous avi6s
pris la peine d'eprouver leur vocation. Et
celon ce que vous eustes la bont6 de nous
en dire Monsieur Vincent m'ordonna
Monsieur de vous suplier trbs humbleme[njt
nous les envoier sy vous les jugids propres.
Et pour se quy est des quatres autres comme
il paroist Monsieur qu'elles n'aieLnt] pas encore
v]ot[re approbation sy vous en jugi6s quelqu'une
en laquelle vous ne trevassi6s rien a redire.
Je vous en dis autant que des deux autres.
I'ermettds moy Monsieur vous dire que la
derniere que v[ot]re charitd nous a envoide
noarne Jaquine quy paroissoit une perle.
des filles d'Angers est toujours suiette a la
petite faiblesse de son esprit quy porte a
Incunstanse. Neantmoins elle se soulage par
ses larmes. Et m'a diet que son inqu[i]jtude
venoit de se quelle n'avoit point nouvelle
de son pere. Se n'est pas Monsieur qu'il fut
nIsesaire y envoier expres mais sy nos
sceurs pouvoient cognoistre quelqu'un de
leur quartier pour de tems en tems nous
mander se quelles en aprendront cela la contenteroit. II faut
que je vous avoue, Monsieur, que je suis
un peu en peine de n[ot]re chBre Sr Claude et
de la peine que touties ou partie de nos
Scurs font a Monsieur Rattier, Je crov
Monsieur que il vous ora dict se que nous
avons fait pour le changement de ma soeur
Perrine peut estre que cela servira aux autres
et que Monsieur Rattier verra mieux le servise que
sa charite rend zi nIot're bon Dieu par sa pasianse
que je suplie N[ot]re Seigneur recompenser de ses plus
ch'res grasses vous demandant pour son st amour
quelque part en vos stes prieres et la croianse
que je suis avec respec[t] en se mesme amour,
Monsieur
V[ot]re tres humble et
tres obligee servante,
L[ouise] d[e] MARILLAC.
A Monsieur
Monsieur I'Abhb de Vaux
A Angers

Ti7

SAINT VINCENT DE PAUL AU CONSEIL DE CONSCIENCE
Son influence - son autorilt morale
Teinoignage inddit
et confidentiel du Ministre Michel Le Tellier
I.e 7 juin 1640. la grande emeute de Barcelone amena la sdparation catalane d'avec la inonarchie espagnoie de Philippe IV
A1625-1655). La Catalogue conclut alors une entente avec la
France : elle dura douze ans et fut soutenue par des troupes
frangaises jusqu'a la reddit i on de Barcelone le 11 octobre 1652.
Lors de cette occupation. les armees et I'administration des
vice-rois amen6rent une copieuse correspondance avec Versailles. 'Voir Bibliothcque Nationale, Lettres de Marca, quatre infolios, ms, fonds franCais 7152 h 7155, etc.).
Ecrivant frequemment au sieur d'Ilarcourt, troisieme viceroi de Catalogne (nomm6 le 18 juin 1645), le ministre d'Etat
Michel Le Tellier (1603-1685) (1), lui fait tenir instructions, informations et conseils.
Le 8 juillet 1645, entre autres affaires, ii en vient h expliquer au sieur d'Harcourt comment son intervention et ses propositions en faveur d'un nouvel &v6que A nommer h Solsonne
ont det contrebattues, au Conseil de Conscience, par les rapports
de Pierre de Marea (2), intendant gdneral de Catalogne (16441651). Et Le Tellier, dans la longue d6pdche de ce jour, confi,
au sieur d'Harcourt que, relativement aux affaires ecclfsiastiques catalanes, les dires et les pertinentes propositions de Marca
sont fidelement suivies par la Reine. II en est de meme, confie
le ministre, pour Monsieur Vincent relativement aux affaires interieures de I'Eglise de France cu Conseil de Conscience. Sur
cette influence de saint Vincent il faut relire les notations qu'a
groupees Pierre Coste dans le Grand Saint du Grand Si&cle, aux
pages 105-133 de son tome II. En ce Conseil de Conscience, observe Le Tellier, nombre de questions sont traittes et r6solues
sur les avis du Pere Vincent : plus que le Cardinal Mazarin, a
l'humeur changeante. il a sur ce point la confiance d'Anne d'Autriche.
(1) Sur le chancelier Michel Le Tellier ,+ 31 octobre 1865) l'ouvrage
de Louis Andrm : Michel Le Tellier, Paris 1906, reste encore classique.
(2) Ce Bearnais, -n le 24 janvier 1594 & Gan ;Basses-Pyrenaes) en
terre calviniste, devint magistrat, pere de famille ct bientbt veuf, le 16
avril 1631. avec quatre enfants : un garcon, Ga:actoire. et trois filles.
Marguerite, Catherine et Christine. Erudit exceptionnel, dont les celvre,
valent encore, et doud d'une e6onnante puissance de travail, Pierre de
Ma-ca rsolut d'entrer dans les Ordres. Conseiller. puis ministre d'Etat.
il fut rnvoy6 en Catalogne comme visiteur et intendant g6nera'l 16441651). Preconisd dveque de Conserans au consistoire du 13 janvier
1648, ii recut k Barcelone les Ordres mineurs le 25 mars 1648, le sousdiaconat le 28, le diaconat le 29 mars et le sacerdoce 'e 2 avril. Sacre
Oveque & Narbonne le 25 octobre 1648, il poursuit son service en Catalogne. Le 3 aoOt 1651, il prend possession de son 0v0hc A Conserans :
le 23 mars 1654 il est promu archeveque de Toulouse : nomm6 aroheveque de Paris le 5 juin 1662, il mourut peu aprn., le 29 juin suivant,
et le dimanche 2 juillet, a minuit, ful inhuime A Notre-Dame dans le
cav'alu des areheveques.
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Ce tneoignage du Secretaire d'Etat, precieux et aultorisi,
restait inconnu et egar6 dans les in-folios de sa correspondance,
lorsqu'il vient d'6tre signale, en mai 1954, par M. Jose Sanabre,
archiviste diocesain de Barcelone (Cf. Annales, t. 116 (1951),
p. 370), qui pnursuit ses recherches sur cette pdriode de I'histoire catalane. La confidence de Le Tellier souligne Ie comportement de la Reine Regente et I'estime qu'elle reserve h Monsieur Vincent. dont la sagesse et le dtsinteresseinent nous sont
ici nou\eau r.ev-les.
F. COMBALUZIER.

Lettre de Michel Le Tellier
A M1.le Comte d Harcourt [Vice-Roy de Catalognue
du nim•ne jour [VIII juillet 1645]
Bibliothbque Nationale : Manuscrits, fonds francais 4200 .
(f. 141, recto et verso)
N.-B. - Les passages en italiques representent evidetiumen
le fait et I'optique des Annales : rien ne les difflrencie dans la
minute de le Tellier.
...Quantt d la terne que vous avez proposde pour l'cvesche
de Solsonne, j'aurois d6sird avec passion qu'il vous eat plu dt
diffdrer d l'envcyer jusques a ce que cous eussiez veu les advib
de Mlons. de Marca, estimunt que vous y auriez conformd les votres sians cous engager plus avant en cette affaire, cependant
vostrc s.conde lettre qui en parle confirmne votre premier sen
timent et voyant par la copie de celle que ledit sieur de Marca
vous ten
a escritte, laquelle il m'a envoyee, la force des raisons
qu'il allegue, et d'ailleurs combien la chose est de consdquence
je me suis trouvd oblige avec plaisir de faire voir le tout a la
Rleyne, et i cest arrice ce que je privoyois bien, qu'eUlc i'a pa
agrie les expdditions de cet Evesche contre les advis dudit sieur
dc M3arca par le point de conscience dans lequel Sa Majeste est
plus delicate que je ne scaurois \ous I'exprimer. et elle prend lo
chose en cette sorte qu'elle ddsire donner la nimec crdance A
Mons. [folio 141. verso] de Marca pour les bnduefices ct I•emiatieres ecclsiastiques en Cataloywe qu'Elle fait pour ceux de
France i Monsieur Vincent ou un des autres de ce grade qui sonf
de usn Conseil de Conscience. parce que ledit sieur de Marco
md
un Eveschi et capable d'examiner et conyinoisestant iiottt
tre les qualitls des personnes propres aux dignitis de l'Eglise
et ayant eu charge de s'aplicqucr a cela depuis qu'il est dans le
province. Elle se tient obligee de suivre ses advis, et Elle le
fait tellement a I'esgard dudit sieur Vincent que si Monseigneur
le Cardinal luy avoit propose une personne pour un b6nefice que
ledit Pere Vincent ne 1'en jugeast pas capable, elle s'arresteroit
absolument A ce qu'il en auroit determin6, et la recommandation de SLon] E[minence] ny autre quelconque ne seroit pas capable de 'emporter au prejudice du jugenient dud. Sieur Vincent, si bien, Monseigneur, qu'il est nicessaire que lors que vous
aurez & proposer trois personnes pour la promotion & quelque
dignite eccldsiastique vous vous accomodiez au suffrage d'un
homme sur qui la Rcyne s'en repose, et qui a le caractkre et
toutes les dignitez propres pour en estre spdcialement charge.
Outre cela l'on ne peut pas qu'en cette occasion l'on ne considere l'interest de Dom Joseph Marguerith en la personne de
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son frere, et Con coit binc que l'on nt scauroit suns it faire
r, une
injure notable choisir un autre en sa place pour
'csch de
dl
Solsounc, puisqu'il a toutes les qualitez convenables pour le remplir, qu'il avoit est6 nommn par le Roy pour celui de Lrlida et
qu'en ,stant prive par la provision qui a est6 expedihe 4 Rome
sur la nomination qu'a faite le Roy d'Espagne de celuy qui cstoit
dvesque de Solsonne au prejudice de celle du Roy, il est bien
[142, reclo] raisonnable qu'il soit pr•ferd a tout autre pour cet
Evesch,. en quoy l'on trouve aussy qu'il y en beaucoup de In r6.
putation du Roy... etc.

BIBLIOGRAPHIE

Konfereitcje do Siostr. Milosierdzia yloszone pizez Sir. Wincentcyo a Paulo przelozyl z Francuskiego Ks. Dr. Pawcel Kurtika, zgromadzenia Misji. Nakladem Ksiezy, Misjonarzy. KoleVolume I. 1952.
gium Sw. Jana Kantego Eric (I'a). xxiv-4-30 pages (14 sur 22 er.I : volume II, 1954, 480 pages.
Editis aux Etats-Unis, par les soins de M. Paul Kurtyka.
Lazariste de Pologne, ces deux volumes fournissent la traduction polonaise des Conferences de Saint-Vincent de Paul, selon
I'Miition Pierre Coste (numeros 1-40 ; numiros 41-80). Un troisime volume (numeros 81-120), completera la nouvelle prdsentation polonaise des enseignements de saint Vincent, si precieux pour les Filles de la Charit6. Cet effort s'ajoute a ceux
que signale la note 2 de la page xu, edition de la Maison-Mere,
Paris, 1952.
S. VINCENZO DE PAOLI -- Opera omnia. Corrispondenza, t. IV
(giugno 1638-giugno 1640). Edizioni Vincenziane, Roma.
1954 : 254 pages. Edizioni Cantagalli. Siena.
De ce travail, suffisamment presente et caractlris6 dans
Annales, t. 117, pp. 526-527, voici le tome quatrieme. Nous avons
ici, preparee par Mme Fornaciari, la traduction de la Correspondance vincentienne (tdition Coste)... Le passage de l'une a
l'autre presentation est facilitW par la numidrotation de chaque
lettre. L'on peut des lors aisement constater que parmi les
quatre cent soixante-deux pikces de ces quatre premiers volumes
ont 6([ ajoutees huit lettres, parues depuis la fondamentale edition francaise de Pierre Coste (1920-1925). De ces nouveautis,
M. Luigi iFranci, 6diteur et surveillant de I'edition. donne la refdrence aux tomes el pages des Annales qui ont ddjh fourni ou
un original inddit (Cf. numdros 367. 387, 380), ou un texte meilleur (Cf. numeros 384, 421 422). Quelques coquilles : p. 38,
Ussul : Ussel ; p. 232 : Liv-ade : Livrade ; p. 210 : Assistant
frangais SJ. en 1640, 6tait Etienne Charlet. etc.. mais rien qui
attinue le reel merite de cette ,dition. - F. C.
Silhouettes et esprit de saint Vincent de Paul, par Joseph HENRI.
PrEtre de la Mission, 1954, 126 pages (13.5 sur 19 cm.). En
depOt : (Euvre du bienheureux Perboyre, 95, rue de Sevres, Paris.
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lllustrdes, silhouettees dans la mnethode ddej classique (1)
des Soeurs Bernadettes, de Thaon-les-Vosges, les pages aerdes de
ce volume (imprimni & Madrid), soulignent heureusement et mettent en valeur I'esprit surnaturel et apostolique de Vincent de
Paul. La vie et I'wuvre de l'Apotre de la Charite sont ici parcourues dans un texte aux vives aretes historiques (2) qu'agrementent et des reflexions de l'auteur et des citations vincentiennes.
Les cooperateurs du Saint : Dames de la Charite. Filles de la
Charite, Pretres de la Mission, Freres Coadjuteurs retrouvent
la leurs origines et compreiment la valeur toujours actuelle de
leur vocation.
Cette publication, dans la note de la m6thode moderne, complete et poursuit, A un etage superieur, et pour des esprits plus
avises, la formation voulue par les images et le texte de 1'abbe
Courtois (Cf. Annales, t. 117. p. 524). En ce sens, est-il ici meilleur eioge ?
L'ouvrage de M. Henri doit normalement ouvrir I'acces A
une littltrature vincentienne qui viendra animer et valoriser ces
silhouettes, deja si parlantes : en 6duquant des g6enrosit6s qui
veulent se donner A 1'6cole de saint Vincent. C'est le but et les
voeux de I'auteur. C'est aussi le souhait de tous les amis du
Saint. De tels efforts seront r6compens6s par le succs. Tant
mieux.
F. C.
Abate Gaston COURTOIS. - La hernosa vida de San Vicente de
Paul. - Traducida par un sacerdote de la Mision. Paris,
Editions Fleurus, 31, rue de Fleurus, Paris (6*).
En cette fin de 1953, et a quelques dizaines de milliers
d'exemplaires, vient de sortir la traduction espagnoie du volume
bien connu de l'abbe Gaston Courtois, dont les Annales ont redit
les merites et la valeur pedagogique (Cf. Annales, t. 116, p. 199:
t. 117, p. 524). Bien mieux que ces comptes rendus, le prouvent
amplement les chiffres, les editions, les traductions.
Acta et documenta Congressus generalis de Statibus perfectionis,
3 vol. Roma, Editiones Paulinae, I (1952). xvi-1.000 pages
(80 rapports). II (1952), 836 pages (81-199 rapports). III
(1953), 736 pages (200-306 rapports).
Rduni A Rome du 26 novembre au 8 ddcembre 1950, le Congres gdenral des Etats de perfection a entendu traiter nombre
de points de la discipline religieuse qui devaient s'adapter parmi
quantitd de principes ou de modalitds, qui demeurent. Quelles
vari6t6s dans la vie religieuse parmi les pays et les vocations !
Envisager et traiter de semblables programmes est chose fort
complexe. Les trois cent six rapports ou notes, avec leurs apergus divers, traitent seulement de quelques points de cette vie
(1) Le reel talent des dessinatrices dont on n'a que du bien & dire
(illustrations d'un meme style, agrsable et plaisant), nous a pourtant
gratifl, p. 98, et au verso de la Couverture (dans le blason), d'un
double paureribus qu'il eat dtd facile de signaler de corriger en un
pauperibus.
(2) De la citation de Calvet (pp. 37-38), excitante et provocante
en son genre, on dolt dire qu'elle n'est strement pas dans la ligne
de Pierre Coste - une base indiscutee a (p. 15), etc...
Essort, de la page 20, rkcidive (concordance curieuse), p. 125, etc.
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religieuse aux multiples aspects. Et pourtant. certains unt aouliznd le manque d'universalisine dans le choix des rapporteurs
el des points de vue. Ces 2.500 pages de rapports ou suggestions
ne se peuvent envisager ici : enregistrons simplement les contributions de trois Lazaristes : (numdros 47 et 69), Hyacinthus
Fernandez (Paupertas et bona). pp. 385-390 et 605-610 ; numero
781. Humbertus Martorelli (Administration des biens religieux,
pp. 671-677 ; et n* 153, Guidus Cocchi Ajyregatio-Unio-Subjeetio inter diversas religiones. pp. 499-508.
Pe Guilherme VAESSEN, C.M. - Un calvario na China. Petropolis,
junhio, 1953. 132 pages.
Dedide aux dtudiaints lazaristes de Petrupolis iBresil), cette
brv\e biographie de Jean-Gabriel Perboyre (1802-1840), traduit
la gratitude de notre confrere au souvenir de la vie et des exemples du bienheureux martyr. G'est h son autel et sur ses reliques que l'autel cdidbra sa premiere inesse, I Paris, le 5 juin
1,s98. - F. C.
Pe. Guilhernie VAESSEN, C.M. - letiro para religiosas. 60 conferencias secundo o espiriio dc S. Vicente de Paulo. Fortaleza,
Edicoes Paulinas, 1953, 2 volumes. 158 et 248 pages.
Pour les quinze cents religieuses du Bresil. I'auteur a voulu
cumbler un vide dans la litterature portugaise. D'oi ces textes
utid'entretiens spirituels, qui feront du bien et rappelleront dquilement d'6ternelles verites. suivant I'esprit et la doctrine
librde de saint Vincent de Paul. - F. C.
en
SANTIAGO LuIs COPELLO. - Gestiones del arzobispo Aneiros
Buenos
favor de los Indios hasta la Conquista del desierto.
Aires, 1944, 238 p. (14-20 cm.).
de La
Dans les vastes etendues, alors desertiques, au sud
de Buenos
archeveque
second
Aneiros.
Mgr
1870,
apres
pen
Plata;
conAires s'occupa pratiquement d'assurer des missions et la
Arturo
:
526
p.
117.
t.
ales,
A,
(Cf.
version aux tribus indigenes
Marini...). Les Lazaristes argentins, des 1873-1874, contribuifrent
de textes.
A ces efforts apostoliques. Dans ce livre, fait surtout
de
lettres, documents, etc.. on rencontre les noms et les efforts
Meister
quelques enfants de saint Vincent de Paul : Fernand
'f 1902), Georges Salvaite (f 1899). Paul Savino (t 1915). Georges
de
Reveillere (t 1906), Auguste Birot :. 191i.). etc.. des ouvriers en
constitude
argentine.
pro\ince
cette
en
la premiere heure,
1873.
1900Golden Jubilee Holy Cross College, Mosgiel, New Zealand,edited
fifty years,
1950. - A history of the College trough
cm.).
by Rev. B. Mannes, C..f., 176 pages (13 sur 21,50
de
seminaire
premier
le
1900,
Ouvert h Mosgiel le 3 mai
Srminaire
Nouvelle-Zdlande, a Mt6 confid en 1934, comme Grand
province d'Ausrbgional, h la direction des Lazaristes de la dvoque
cette hisMannes
M.
de
historique
note
brnve
tralie. Une
efchapitres
divers
Puis
etc...
toire : construction, extension,
feuillent souvenirs et figures du fondaLeur, Mgr Verdon. 6dvque
et
de Dunedin (1896-1918), de quelques dloves ou professeurs,
de la vie de la maison. etc..: Pour terminer ce volume jubi-
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laire, une double liste presente la liste des professeurs, de 19J00
b 1950, et celle des deux cent sept pretres qu'a form6 le Seminaire depuis le 25 mai 1907 jusqu'au 1" janvier 1950.
Giovanni Felice Rossi, C.M. - 11 quarto pioniere della Commissione Lfonina P. Clemente Suermondt, O.P. Piacenza, 1954,
36 pages. tire a part du Divus Thomas (1954).
Annoncee en octobre 1879, l'ddition critique des ceuvres de
I'Orsaint Thomas d'Aquin, fut confide par le pape LUon XIII
dre des Precheurs. Depuis lors, A ce travail collectif de longue
haleine,nombre de collaborateurs se sont adonnis. Parmi eux,
it savant article de M. Rossi reconnait et souligne I'ceuvre constructive de quatre pioaniers : les Peres Jacques Lyttleton (t 28
janvier 1909), Pierre-Paul Mlackey (t 23 avril 1935), Constant
Suermondt (3 novenibre 1850-26 janvier 1925), et Clement SuermIndt '7 ftxrier 1887-17 juillet 1953), oncle et neveu. Les travaux de 1'equipe, en soixante-quinze ans, ont mis sur pied seize
volumes. Il v a encore de la besogne ! En hommage A son professeur . . hossi redit ici les merites et labeurs du P. Clement
Suermnondt. Un tel article honore son auteur.
La phillosophie morale dans le ndo-confucianisme (Tchdou
Touen-Yi). par Chow Yih-Ching, Paris. Presses Universitaires de France, 1954, xvi-230 pages.
These de doctorat d'Universit6 soutenue le 9 mai 1952, ce
travail dvoque la biographie du philosophe chinois TchBouTouen-Yi (1017-1073). replong, dans I'ambiance historique du
temps. Apr&s une analyse detaillde de ses osuvres, le pr6sent volume traduit et annote : Commentaire de Tchou Bi (1130-1200)
sur l'explication du Tableau du Faite supreme (pp. 154-162), et
le Tony Chou ou Trait6 fondamental (pp. 163-168). Ces pages situent le svstinme dans l'ensemble de )a Tradition philosophique
chinoise. D'autre part. les textes chinois, reproduits pp. 189-210,
permettent aux spdcialistes de suivre cette mdtaphysique. Le
travail a etc diment apprtcie par le jury : M. Rend Le Senne.
rapporteur, M. Paul Demi6ville. professeur de langue et litterature chinoise au College de France. M. Henri Gouhier, qui en
ont loud unanimement les qualites d'objectivit6. d'exactitude et
d'esprit critique. Tout cela est i l'honneur de notre confr6re,
M. Paul Tchtou, et atteste son labeur et son attention.
Troisieme Conyres international des Dames de la CharitN de
Saint-Vincent de Paul. - Paris, 8-11 juin 1953, 174 p.
En ces 174 pages, se d6roulent rapports, conferences, allocutions, etc., qui out fructueusement marque les quatre. journ6es
et les sdances de travail de ce troisieme Congres international.
Un eho, quelques apercus, et des consignes actuelles de la charitd gdndreuse at I'ecole de saint Vincent, dans divers pays et
dioeses.
Abbd Ernest SEVRIN. - Les Missions religieuses en France sous
la Restauration (1815-1830), tome premier : Le missionnaire et la mission. - Saint-Mandd (Seine), 11, rue Poirier.
- Procure des Prdtres de la Misdricorde, 1948, XXX-366 p.
(13x21 cm.).
Soigneusement etabli sur de nombreux eldments d'informations, ce volume retrace avec precisions et touches minutieuses,
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le travail des missions donnces en France de 1815 a 1830. Deux
parties 6tudient : Le missionnaire et la mission. Ici et 1A, parmi
(es ardents ouvriers de la parole divine, quelques Lazaristes
reprennent, on relevant les ruines, la grande oeuvre de la Mission. Comme les travaux de I'abb6 Sevrin, i'ouvrage est sdrieix
et instructif.
F. C.
Sot Petra,Angel de Caridad, por una huerfana del asilo san
Vicente de Paul. - La Habana, 1951, 96 p. 12x17 cm.).
Present6e par M. Isidro Nava, cette biographie 6crite en
191 paragraphes de quelques lignes, dvoque, avec des illustrations au trait, par Luis Lopez, la vie charitable de Seur Petra,
nde dans la province de Ldon. baptisde le 31 janvier 1862, et
decedde a La Harane (asile Saint-Vincent), le 13 juin 1949.
Leon

MAYNADIER,

C.M. -

Jose Domingo Albuja. Sus poesias.

Quito, 1953, xiv-136 pages.
Mort a Ibarra (Equateur), le 6 novembre 1926, apres une
vie de total ddvouement au service de l'enseignement, Jos6 Domingo Albuja a laiss6, entierement prepard par ses soins, un
carnet de ses podsies en espagnol. C'est ce remarquable recueil
que publie notre confrere, M. Ldon Maynadier. L'editeur partage
ie souhait de 1'auteur : offrir des textes de r6elle valeur spintuelle a utiliser sp6cialement lors de sdances littdraires. Tout y
magnifie les nobles sentiments : pi6td filiale, amour de la patrie
et de la religion.
Delicate riussite, au dire des connaisseurs. - F. C.
Le guide du Reniouveau des Enfants de Marie Immaculde, par
le R.P. TRaILOT, aumbnier national. 1954, Paris, 140, roe du
Bac, 64 pages.
Livre de consignes, ce livret pour dirigeants, est tout en
formules vivantes, solidement basies sur des exptriences. II
rend sympathique l'actuel mouvement des Enfants de Marie.
L'ouvrage est bien de la griffe de son auteur
- La Revue Verbum Domini (vol. 32, 1954, pp. 84-89) a
insern une note de M. Joannes Murray, C.M. : Instrumenta Musica S. Scripturae.
- Mentionnons dans les Annales, une brochure rondotyp6e
en langue amharique. Ces 42 pages, magnifiant le recrutement
sacerdotal en Ethiopie, sont une preuve de I'apostolat de nos
confreres du s6minaire d'Addis-Abdba : MM. Marsay, Brillet,
Toth, Limousin. etc.. que l'on retrouve dans les photos de ce
sympathique livret (a\ril 1954).
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SAINT-SIEGE

Lettres apostoliques approuvant
les Constitutions de la Congregation de la Mission
(19 juillet 1953)
PIUS PP. XII
Ad perpetuam rei memoriam
Evangelium ad pauperes perferre, praesertimn ad eos, qui
rus incolunt, sacrorum administros rite informare ad pietatem
ac doctrinam, caritatis officia omne genus exercere, egregium
est et salutare munus, quod Sanctus Vincentius a Paulo. divinae cuidam impulsioni obsecutus, suae Presbyterorum sodalitati seu Congregationi Missionis, quam dicunt, praestituit.
Quae quidein, annon MDCXXXII ab Urbano PP. VIII, Decessore Nostro approbata,cum legiferi Patris servaret instituta,
laetis est aucta incrementis multumque contulit ad Ecclesiae
decus atque salutem animorum. Ut autem, quasi in composita civitate, leges cum muneribus plane congruerent, Clemens PP. X,
item Decessor Noster. Constitutiones seleclas, quac vocantur.
ratas habuit et probavit, ad quas temporis successu plura sunt
adjecta generalium ejusdem sodalitatis conventuum consulta.
Anno denique MDCCCCX
X VXII, sacrum hujusmodi praesidum concilium omnes leyes ad praescriptaCodicis Juris Canonici
accommodavit aliasque, utpote usu comprobatas, adjunzit. Quac
umnia Sacrum Consilium Reliyiosis Sodalibus praepositum diliyenter recognovit, quibusdam rebus additis vel immutatis, quo
Vincentiana haec Presbyterorum sodalitas magis cigeret amplioremique meteret copiam fructuum et promeritorum. Has vero
I•ges ut Nostra auctoritate probaremus, submissae Nobis adhibitae sunt preces, quibus pro Nostra voluntate in Vincentianos
eosdem sodales, apostolica excequentes munera, statuimus libeitti animo obsecundare. Quapropter, e Sacrae Congregationis
negotiis Religiosorum Sodalium praepositae consulto, omnibus
attente perpensis, certa scientia ac matura deliberatione Nostra
deque Apostolicae potestatis plenitudine, harum Litterarum vi
perpetuumque in modum Constitutiones Congregationis Missionis, a memorato Sacro Concilio recognitas, approbamus et confirmamus iisque apostolicae Sanctionis robur adicimus dummodo
conveniant cum exemplo, quod in Tabulario Sacrae ejusdem
Congregationis Religiosis praepositae asservatur, et cujus prima
verba sunt < Congregatio Missionis, a Sancto Vincentio a Paulo
anno MDCXXV instituta ,, extrema autem a et res ad Sacram
Congregationem de Religiosis deferatur », nempe sint tenoris
qui sequitur...
Hisce simul Litteris et auctoritate Nostra abrogamus et
abrogata esse declaramus ea omnia, quae hisce Constitutionibus,
per Nos approbatis, non continentur. Contrariis quibusvis nihil
obstantibus.
Haec edicimus, statuimus, decernentes praesentes Litteras
firmas, validas atque efficaces jugiter exstare ac permanere :
suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere ; illisque ad quos spectant, seu spectare poterunt, nunc et in posterum
plenissime suffragari ; sicque rite judicandum esse ac definiendum ; irritumque ex nunc et inane fieri. si quiddeam secus,
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super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sice iynoranter
attentari contigerit.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub aiulo Piscatoris,
die XIX mnensis Julii, in Solemnitate Sancti Vincentii a Paulo,
anno MI)CCCCLIII, Pontificatus Nostri quinto decimo.
De speciali mandato Sanctissimi
Pro Domino Cardinali a publicis Ecclesiae aneyotiis.
Gildo BRcuNot.1,
Officium regens,
Pontificiis Diplonatibus expediendi.'
Associations paroissiales d'Eafants de Marie
aad quinquennium : 27 novembre 1953)
N. 4906/53
Beatissimo Padre,
II Superiore Generate della Congreazione della Missionc.
pro.strato ai piedi della Santitd Vostra, domanda umilmente :
1) La grazia della rinnovazione del rescritto della Sacra Conyreyazione del Concilio del I Dicentbre 1948, n. 6737/48. col
quale era stato concesso ad quinquennium che i Visitatori della
medesima Congregazione della Missione, quali suoi deputati.
possano subdeleyare i parroci per istituire nelle loro parrocchit
l'Associazione delle Figlie di Maria della Medaylia Miracolosa
alle condizioni dell' accennato rescritto :
2) La grazzia che a stessa facolta alle medesime condizioni
possano i Visitatori concederla anche ai Superiori delle Case
della Congrceyazione della Missione alle quali e annessa una
chiesa od un oratorio semipublico.
Sacra Congreqatio Concilii, attentis expositis. Superiori Generali oratori petitam prorogationem, in terminis et forma praecedentis rescripti, benigne impertita est ad aliud quiequennium.
Datum Romae, die 27 novembris 1953.
J. Card. BRUNO, Praefectus.
ROBERTI F[rancesco], Segr.

NtCROLOGIE
MISSIONNAIRES
71. Scotta (Mathieu), prdtre, d&e. & Scarnafigi, 7 decembre 1953; 81, 60.
72. Cortrs (Joseph-Marie), Madrid, 16 decemrbe 1953: 70. 52.
73. Estampe (Pierre), pr6tre, Mont-sous-les-COtes, 30 dec. 1953; 70, 50.
74. Naughfon (Jean), pretre, Philadelphie. 20 d6eembre 1953 ; 61. 4i.
75. Gillard (Robert), prntre, Brooklyn, 27 d6cembre 1953 : 62. 39.
76. Schmucker (Thomas), pritre, Brooklyn, 30 dEcembre 1953: 53. 35.
77. Barat (Jean), pretre, Hongrie, dcembre 1953: 58. 41.
NECROLOGIE 1954
i. Tedesco (Dominique), pretre, Naples, 9 janvier 1954 ; 79. 53.
2. Lassus (Joseph), pr6tre, Shanghai (Chine), 7 janv. 1954 : 59. 41.
3. Berthounesque (Francois), pretre, Tabriz, 16 jany. 1954: 76, 68.
4. De Angelis ;Louis), pretre, Bendvent, 29 janvier 1951 ; 85. 6i.

5.
3.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ii.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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Sentries (Raymond), pretre, Madrid. 31 Janvier 1954: 32, 16.
McDonnell :Franois, prAtre. Philadelphie, 30 Janvicr 1954; 71, 45.
Guerrero (Joseph). pretre, Cali, 8 fdvrier 1954; 82, ,63.
Anton (Bonaventure), pritre, Madrid, 5 fevrier 1954; 73, 57.
Marinho Joseph), pretre, Lisbonne, 3 mars 1954; 69 ,51.
Esch Jean-Baptiste). coadjuteur. Paris, 12 mars 1954; 74, 56.
Furlong Gerard). pretre. Groveport, 13 mars 1954; 53, 34.
VessiBre (Jean), pretre, Bhannes, 28 mars 1954; 83, 65.
Di Carlo (Dominique), coadjuteur, Call, 25 mars 1954; 72, 47.
FourCans Henri), pretre, Cali, 31 mars 1954; 73. 53.
Sch.onen 'Jakob), clerc. Stalingrad. janvier 1943; 27, 5.
Farr.ll Edouard). pretre. Brooklyn, 30 mars 1954; 84, 63.
Puech G.;'r-main, pretre, ArCquipa, 8 avril 1954: 76. 56.
Buch Adolphe), prdtre. Dalat, 10 avril 1954; 87. 70.
lluil'u Jules). coadjuteur, Paris, 19 avril 1954 : 75, 56.
Vaseoncelor e Joseph), pretre, Irati, mal 1954 : 25, 9.
Krol Eiienne). pretre, .ew-York, 8 mai 1954; 78, 60.
Moore Martin. pretre, Sainl-Luuis, 9 mai 1954; 78, 55.
Hogan ,Guilaume), pretre, Philadelphie, 18 mai 1954: 64, 43.
0-Connor (Hugucs). pretre. .ilwuukee, 20 mat 1954; 78, 60.
Sainz Fernand), pretre. Cadix, 25 mai 1954; 75, 59.
82, 55.
Peirone (Philippe), coadjut.. Turin, 9 juin 195-i
Kordel PPierre, pretre. Cologne, 7 juin 1954 : 70. 45.
Schmidt Franz, coadjult.ur. Trores. 26 juin 1954 : 80. 56.

SCEURS
\an Hoonacker Marie), Maison de la Providence, Bruzelles; 88, 62.
Prina Angele), tHpital de la Marine, La Spezia (Italie); 87, 66.
Treaiii .Marie), Maison de 'Immnaculee, Luserna Cltalie); 85, 60.
Landu.ina 'Josephine), Maison Saint-Vincent, Palerme jItalie); 87, 64.
Seiancalepore (Phiiippa). HSpital de la Marine, Tarente (Italie); 75, 56.
Schwer :Francois), Schernherg, Salzbourg (Autriche): 73, 55.
Sapinska Angcle, Maison Centrale, Cracovie; 77, 54.
Medi;wan Bridget), Asile Sainte-Marie, Natchez lElats-Unis); 80. 56.
Kelly .Catherine). 1Hfte:-Dieu, New Orldans (Etats-Unis); 77, 54.
Patinier Marie . Hopital gi;-n:ral. Valencieines : 78. 54.
Chaiiayer Marie), Maison de Charitd, Ch4teau-l'Evdque ; 72, 5'.
Gendre 'Angdline), Maison de Charit6, Clichy ; 82, 56.
Cottin (Marie), Hopital. Tartas ; 95. 71.
Minzenberger (Anna), Mais. St-Joseph, M.-Gladbach'hardt (All.); 79, 51.
Wikar (Francoise). Maison Centrale, Cracovie ; 76, 58.
Masle "Maria), dans sa famille, Ljubljana (Yougo-lavie) ; 72, 35.
Masci (Louise), Institut Im. Cone., Pieaimonte l'Alife (Itaiie) ; 70, 40.
Scanlan ,Margaret). Villa St-Michel. Baltimore Etats-Unis) ; 79, 52.
Seel Marie), Mais. St-Pierre de Montmartre, Paris ; 76, 50.
Pdrier 'Madeleine), de St-P. du Gros Caillou. dec. H6p. St-Michel; 50, 18.
Granet 'Marie), Maison St-Vinceht de :a Cademe, Lalande ; 79, 58.
Burbaillasse (Marie), HOpitai, Montauban ; 72, 40.
Collet ,Henriette), Maison Centrale. Rio de Janeiro ; 87, 64.
Leplal (Georgette), Orphelinat St-Charles, Beyrouth (Liban) ; 39, 18.
Clarke IHarriet), de Carlisle place, (Londres). dec. a Torquay ; 62, 35.
Henc 'Ang•Le), Maison Centrale, Cracovie ; 83, 65.
Colombo (Fiorenza), Mais. de l'Immaculde, Luserna (Italie) ;75, 42.
Granara (Victoire), Maison de Repos, Genes-Struppa (Italie ; 87, 67.
Manicardi (Marie), Maison de l'Immaculde, Luserna (Italie) ; 83, 55.
Guiducci (Marie), H6pital, Verrucchie (Italie) ; 87, 62.
Marlino (Jos6phine), Hopital, Ittiri (Italie) ; 65. ti.
Bottino (Marie), Mais. de la Divine Providence, Dronero (Italie) ; 86, 66.
Andreoni (Lucie), Hdpita! Gradenigo, Turin ; 57. 19.
Suarez (Angela). Collge de la Paix, Madrid : 49, 28.
Marqueta (Josefina), College de la Visitation, Saldona Burgos) ; 44, 16.
Salazar (Carmen), Maison Centrale, Madrid : 80, 59.
Obrador (Mercedes), Maternitd, Barcelone ; 85, 66.
Villaba (Maria), Coll. St-Franc. de Sales, Marianaa :La Havane) ; 70, 51.
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De Nos (Ana). Maison Ste-L. de Marillac, Rafelunol ; 76, 51.
Sola (Maria), IH6pital central, Sevilla ; 76, 49.
Leseure (Josephine), Maison de Convalescence, Epinay-s.-Senart ; 81, 5.
Heilly (.Marcella), Asile des Avcugles. Liverpool IAngletcrrr) : 87, 68.
Beamish kCatherine), Ecole St-Vincent, Dormby, Liverpool (Aug.); 87, 63.
Cugelj (Maria), Maison Centrale, Raka (Yougoslavie)
70, 48.
Ruiz (Asuncion), Asile San Manuel. Malaya (Espagne) ; 73, 46.
Basterra (Dorotea), Ecole Santa Barbara, Galdacano (Espagne) ; 85, 63.
Fons Elena). lMai-on Ste-L. de Marillac, Hlfelbunol : 96, 72.
Moron ,Petra), Coll;ge San Diego( Madrid ; 63, 42.
Roblilo (Carmen), Hop. civil. Sta Cruz de Teneiife ,anaries)
80. 56.
O'Connell (Ellen). Villa Ste-Marie. Baltimore Etats-Unis) ; 79. 55.
Escudier Madeleine), Maison tie Charite, Motlolieu ; 70, 48.
Bocquet ,Mlarie), lHpital, Angers ; 82, 58.
Buet (Jeanne), Maison de Cliarit, .ontolieu ; 72, 45.
Arnould (Claire). Maison de Charit6, Bully-les-Mines ; 50, 24.
Ladan 'Anne). lMaison de Char., Passy, rue Rayvouard ; 79, 59.
.M1sange .Leunie), Maison de Charite, Montolieu : 84. 62.
Cocheril (Marie), Maison de CharitB, Cthdteau-l'Evdque : 80, 56.
Depalme (Emilie). Maison Principaie, Paris ; 66, 36.
Lekiefs (Marie). Seraing (Belgique) : 76, 54.
Chalas Germaine), I•p. N.-D.-des-Douleurs, Rio de Janeiro : 58 23.
AndradeIMaria), H6p. N.-D.-des-Douleurs, Rio de Janeiro ; 35, 17.
Souza ,Lucial. Asile Ste-LUopoldine. Niteroi 'Brtesi!)
82. 61.
Quinterio :Otiia). Hbpital, Riosucio (Colombie) : 39, 15.
Herron lMary), Hdpital de :a CharitW, New-Orleans E.-U.) : 79, 48.
Hartley 'Lydia), Maison St-Joseph, Darlinyton .\Angolerre) : 56, 35.
Sand Elisabeth), Maison Ste-Marie, Wassenbery (Allenmagne) ; 68, 44.
Bednarska (Emilie). Hbpital, Chorzow (Pologne) ; 61, 41.
D'Anglo (Threse). HIdpita! civil. Brindisi (Italie) ; 74. 56.
Mercarne (Cosima), HOpital des Invalides, Acireale llalie) : 71, 47.
Toriello (Marie). Maisun de Retraite, Mariglianor italic) : 33, 57.
Medugno (Therese), Maison de Retraite, Mariyluiano Ita:ie) ; 88, 62.
Brunetti (Anne), Maison Ste-Agathe, Rome ; 88, 65.
-iarly Camille), Asile St-Vincent, La Teppe ; 67, 44.
Urvoy ,le Closmadeuc (Anne. lMais. de Charite. Saint-Brieuc ; 66, 45.
Jaspar Antoinette), Hdpital, Saint-Germain-en-Laye : 79, 58.
Gigut Agnes), Maison Marie-Immacule, Nice ; 74, 49.
Brixka Eugenie), Maison de Charite, Thuin :Belgique) : 74, 51.
Bernard ;Marie), Hdpital Geremia, Istanbul (Turquie) : 85. 61.
Mclntir (Lucy). Villa Ste-Louise, Normandy (Etals-Unis) : 74, 56.
Giraldi Caterine), Institut S. C(eur de Marina di Massa (Italie) ; 81. 66.
Antoniriti (Rose). Maison St-Vincent, Pallanza (Italie) : 89, 67.
Lombardo ;Josephe), Orphelinat. Ostutn ltalic' : GR, i3.
Graf 'Jeanne), Hdpital des Cortagieux, Vienne (Autriche) ; 65, 47.
Stelzer (Anne), Maison de Retraite, Dull iAutriche) : 84, 59.
Muhr .Jeanne), Maison de Retraite, Dull (Autriche) ; 83. 65.
Mathia6 (Justine). Maison Centrale, Colotne ; 72, 49.
Farradeche (Elise), HBpital. Uzds : 81, 53.
Auregan (Jeanne), Maison St-Marcel, Paris ; 85, 67.
Perret 'Mtarthe). de Clermont, Aveugles. Lyon ;St-Joseph) ; 40, 19.
Demaison (Alice), Maison de Charitl. Valognes : 76, 36.
Becugna Pauline'. Institut dt's Sourds-M., Cagliari (Sardaigne) : 94, 72.
Demaria (Marie), Hospice, Genes-Struppa (Italie) ; -1. i2.
Torta (Caterine), Maison Centrale, Turin ; 40. 22.
Uccellini (Zelinda). Institut de l'Ir.macule, Lorette (Italie) ; 86, 58.
Zadnik (Anne). Asile St-Antoine, Vienne (Autriche) : 65, 47.
Beeli (Sophia), Villa Ste-Louise, Normandy *Etias-'Unis' ; 86, 59.
McCarthy (Mary), H6pital de Paul, Saint-LouisIElats-Unis) ; 85, 62.
Gonzalo (Gelestina), Alienes. Valladolid (,Espagne)
: 88. 67.
Nuin ;Felisa), Maternit6. Barcelone (Espagne) : 52. 31.
Blasco 'Angelina), Hopital, Orihuela [Espagne) : 93. 73.
Canto (Margarita), H6pita! militaire, Melilla : 71. 50.
: 73. 48.
Badia (Francisca), Hbpital prov., Murcia (Espagne;
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Esteban (Maria), AlienCs, Salaimanca (Espagne) : 76. 51.
Oteiza (Praxede~). Fondalion Hibera, Baneres (Espagne) ; 81, 57.
luiz (Josefa), Creche. La Coruna (Espagne) ; 7, t52.
Sedano (Cunstanza). Alienes, Valladolid (Epagne) ; 66, 48.
Bravo (Luisa). Alienes. Valladolid (Espagne) ; 75, 58.
Galparsoro (Antonia), Asile du Sacr-Creur, Renteria (Espagne) ; 71. 48.
Echeverria (Brigida), Hdpital San Carlos, Madrid (Espagne) ; 85, 6?.
Bodin (Marie), Maison Notre-Dame. Versailles : 77, 51.
Hidoux Elise), Maison de Charitd, Bully-les-Mines ; 81, 60.
Lesourd .Marie). Hospice, Saint-Amians-Soult ; 78. 55.
Tracey .Margaret). Maison Notre-Dame. Dublin ;Irlande) : 69, 43.
Cooney ,Mary), Priory. Mill-Hill, Londres ; 59. 36.
Margarita (Judith), HOpital Victor-Emmanuel, Catane (Italie) : 61. 31.
Cannavo (Josephe), Maisun Centrale, Naples ; 82, 53.
Fapperdue (Marie). Infirmerie. Sienne .Italie) : 61, Al.
Raniacciutli (Ardiuna\, S.natorium, Gubblio (Italie) : 77, 52.
Kemper ,Katharina), Maison Centrale, Cologne ; 50, 46.
McDermott (Genevieve). Villa St-Michel). Baltimore (E.-U.) ; 75. 50.
Valdivia Isabel), Mais. Ste-Louise, La Magdalena del Mar (Per.) : 60, 33
Cabanas Higinia). Asile , La Caridad -, Zaragoza (Espagne) ; 70, 46.
Aguirrebalzategui Maria). HIpital civil. Bilbao ýEspagne) : 49, 23.
de Francisco Cristina). Col:ege Notre-Dame. Santiago de Comp. ; 75, 47
Ferrer (Micaela), Maison St-Nicolas, Valdenoro ;Espagne) : 67. 46.
Gumbau Rosario), Hbpital Ste-Suzanne. Bejucal Cuba) : 74, 55.
Valencia (Espagne) ; 52, 29.
Sastre (Catalina), Hbpital provincial,
Ibarrola iJacinta), Hospice San Josi4 , Manild' Philippines) ; 81, 59.
Pares (Raimunda), HSpital provincial. Guadalajara (Espagne) ; 86, 64.
Velasco 'Amalia), Hopital. Avila Espagne) :82. 61.
Ayape Saturnina). Hopital general, Madrid'; 77, 51.
Sanz (Cirila). Bienfaisance. Sabadell (Espagne) : 51. 25.
Bassal (Berthe), H6pital, Mazamel ; 77, 53.
Escourrou ;Eug6nie), Maison Principale, Paris 61, 34.
Pecoul (Marie), Maison Ste-Eulalie, Bordeaux ; 82, 56.
Fondeux ;Odette), H6pital, Gex ; 49, 19.
Chrdtien (Marie), Hospice, Vic-sur-Seulle ; 75, 51.
Fabre (Marie), Maison de Charit6, Montolieu ; 75, 51.
Leroux (Virginie), Crdche, Tunis , 73, 38.
Vandenbogaerde (Jos(phine), Creche Beih!eem. Anvers (Belg.) ; 84, 60.
Abouscheaib (Marie), Maison Centrale, Beyrouth ; 79, 55.
Goodridge (Harriet), Orphelinat St-Vincent. Mill-Hill. Londres : 82. 57.
Clarkson (Margaret), Asile d'Aveugles, Liverpool (Angleterre) ; 78 56.
Lallemand ,Berthe), Hopital Victor-Emmanuel, Catane (Italie) ; 73, 52.
Sorce (Marie), Hdpital Collereale. Messine (Italie) : 75, 55.
Colzani ,Elisa), Maison Centrale, Turin (italie) : 29. 10.
Quintans (Maria), Maison Ste-Louise, Rafelbvnol (Espagne) ; 93, 71.
Ibanez 'Joaquina), H6pital provincial, Logrono ,Espagne) ; 56, 32.
Gutierrez (Maria), Maison Ste-Louise, Rafelbunol (Espagne) ; 75, 51.
Masgrau (Mercedes), Hbpital de la Charile, Cartagena (Espagne) ; 69, 50
Killian (Flora). Villa Ste-Louise, Normandy (Etats-L'nis) : 71, 44.
Doherty 'Sarah), Institut Seton, Baltimore (Etats-Unis) ; 72, 45 .
Garces ;Felicinda), Ecole St-Vincent, Palmira (Colombie) ; 86, 61.
Pauwels (Julie). Maison de Charit6. N.-D. de la Gare (Paris) ; 85. 59.
Boulanger (Julie), Maieon de Charitl, Santa Tecla (San Salvador); 85. 61
Bouveyron (Jeanne), Maison de CharitL, C.hdteau-l'Eveque ; 79. 54.
Buissonnet (Blanche), Maison de Charitd, Pantin; 85, 61.
Ducoulombier (Anne), Maison de Charitd, Roubaix ; 73, 50.
De Pablo (Guadalupe). College, La Zubia (Espagne) ; 69, 44.
Colucci [Madeleine). Maison Centrale, Naples ; 56, 27.
Barone (Christine), Maison de Retraite, Marigliano (Italie) : 87. 52.
Stelzer (Josephine), Maison de Retraite, Dult (Antriche) ; 80, 63.
Mantz (Catherine), H6pital Ste Marie, San Francisco (Etats-Unis): 79, 59.
Dutilleu! (Cdline). Maison principale, Paris ; 92, 65.
Simon IDanielie), St-Bernard la Chapelle, Paris Hdp. St-Joseph) ; 33, 11.
Becker ;Hubertine), Maison centrale, Cologne ; 77, 58.
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Kindgen ;Agnis), Maison Centrale, Cologne ; 42, 20.
Ebel (Anna), Maison Ste-Marie, Niederpriin (Allenagne) ; 80, 59.
Kiernan (Theresa), Maison Ste-Marie, Dunfermline (Ecosse) ; 77, 51.
Czarlinska (Melanie), Maison centrale, Cracovie ; 83, 56.
Napierala (Catherine), Maison centrale, Cracorie ; 71, 51.
Fattorini .Assunta). Monistero-Sienne (Italie)
90, 68.
Giulia :Gregori), Maison St-Joachim, Rome
90, 51.
Gonzalez Cristina). Asile national, Assomption (Paraguay) ;63, 40.
Botero 'Clara). Asile San Miguel. Call (Colombie) ; 83, 62.
Restrepo :Carmen). Ecole Boyaca, Pereira :Colombie) ; 75, 38.
Privet Henriette), Maison de Charitd, Clichy : 78, 54.
Gdron .Marie), Maison-MWre (H6p. St-Joseph), Paris ; 71, 38.
Sarreau (Loise), Hospice, Saint-Pol : 81, 54.
Chauvet (Emilie), Maison de Charite, Montolieu ; 75, 54.
Verlant (Marie), Maison de Charite. Clichy : 78, 59.
Vuarnesson (Marie), H6tel-Dieu, Clermont-Ferrand ; 72. 47.
Beli (Elisa), Maison centraie, Naples ; 63, 32.
Okoren (Maria), Maison centrale, Raka (Yougosiavie) : 61, 42.
McDonald (Mary-Teresa), Hlpital Ste-Marie, Milwaukee (E.-U.) ; 85, 65.
Twomey (Catherine), Villa St-Michael. Baltimore (Etats-Unis) ; 87, 55.
Lebeau (Louise). Inflrmerie de Flores, Buenos-Aires ;93, 69.
Herlin :Eva). Asile Saint-Vincent, La Teppe ; 76, 54.
Houtin (Marguerite), Maison de Charite, Monlolieu ; 78. 56.
Poivet (Armandine), Maison de Charite, Le Raincy ; 59, 35.
Lach (Sophie), Orphelinat, Tourcoing ; 90, 61.
Dufour (Marie), Le PAlerin-s.-Vevey (Suisse) ; 67. 42.
Taaffe (.Mary), Ste Brigitte, Aillerman, Dublin : 85, 59
libeiro (Alzira), Maison Centrale, Lisbonne : 46, 19
Passeri (Loreta). Monistero-Sienne (Italie) ; 82, 63.
Koenig (Julie), Maison Centrale, Graz ; 80, 42.
Kaus (Cecile), Maison de Retraite. Dult (Autriche) : 74. 55.
: 71, 52.
Zivic ,Agnes), Asile Saint-Antoine. Vienne Autrich'l)
Frimmel (Marie), Maison dr Retraile, Dult Autriche) ; 80, 57
Rozumkiewicz (Ado:phline). Maison Centrale, Croaovie : 78, 61.
Minnet (Rosalie), Maison G•ntrale, Cracoie ; 85. 64.
Posadzy (Josephine), Maison Centrale, Cracovie ; 84, 60.
Favrais (Ldontine), Hotel-Dieu, Rennes ; 71, 47.
Dardy (Gabrielle), Maison de Charite. Monlolieu ; 74, 48.
Cup (Jeanne), Hospice Saint-Louis, Waterloo (Belgique) ; 83. 58.
Speechi (Vincenza). Orphulinat, Chielt (Italie) ; 90. 66.
De Mattia :Henriette"; Maison Centrale. Naples : 89, 66.
Lucchini (Ainunziata), Institut Pozzi, Seragno (Italie) ; 55, 33.
Cocchi (Marie). Maison de l'lmmnaculCe, Luserna ; 77, 41.
Mania (Anne), Hopital, Gdynia iPolognel ; 63. 43.
Lancaster ,Mary), Hopilal St Vinc-nt, Saint-Louis Eltats-Unis) ; 83, 58.
Torres (Maria), Maison Centraie, Call ,Colombie) : 89, 64.
Roig (Salvadora), Asile, Mayorya de Campos (Espagne) ; 84, 66.
Gonzalcz (Isabel). Centre de Bienfaisance, Lugo (Espagne) : 88, 62.
Escaler (Josefa), Sanatorium. Ujo-Bustiello (Espagne) ; 85. 58.
Valero Juaquina), Bienfaisance, Jativa (Espagne) : 85. 63.
Vasquez (Maria), Foyer San Fernando, Sevilla ;Espagne) : 91, 65.
Pulgaron (Fernanda), Asile San Cayetano, Sevilla :Espagne) ; 87, 60.
Sudupe (Maria). H6pital civi!, San Seobstian (Espagne) : 83, 62.
Indurain (Maria), H6pilal provincial. Avila Espagne) : 77, 58.
aEspagne) ; 74, 56.
Vila (Maria). Asile St Vincent, Barcelone
Gonzalez :Claudia). Residence de vieillards, Carabanchel-Bajo; 78, 55.
Lizandara Herminia), H6pilal St Francois de Paule, Madrid ; 68, 40.
Bartolome (Maria), Enfants-Trousye, Murcia (Espagne) : 65, 40.
Bichelberger (Madeleine). Hopital Bon-Secours. Metz ; 47. 23.
Fournier (Marguerite). Hospice, Saint-Pol : 87, 63.
Desplaces (Emilie), Maison Saint-Jerome, Toulouse ; 88. 63.
Tranchant (Catherine), Maison Saint-Martin d'Ainay, Lyon ; 64, 38.
Stevens (Marie), Maison Centrale, Ans (Belgique) ; 85, 55.
Baronti (Isola), Monistero-Sienne (Ialie) ; 80, 58.
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Cardinali (Angelina). Maison St Jerome, Stenne ; 54, 32.
Ettlin (Melanle), Ecole, Istanbul (Tuiquie) ; 77, 54.
Arizmendi (Justa), Fourneau cdonomique, Vigo (Espagne) : 70, 51.
Ruiz Capillas (Maria), Misdricorde. La Coruna (Espagne) ; 79, 58.
Valdois (Victoire), Hopital St-Zacharie, Rio de Janeiro ; 87, 61.
Morlat (Marie), Hopital, Avie ; 77, 50.
Blondy, Lucienne. Maison de CharitY, Chdteau-l'Eque ; 54, 30.
Jullien (Marie). Misdricorde, Site ; 65, 43.
Cormier (Alice), de St-Sulpice (ddc. H6p. Saint-Joseph, Paris); 65, 41.
Loraine (LUonie), H6pital, Versailles ; 58, 33.
Bracq (Marie), Maison de Charitd, Poix du Nord ; 83, 61.
Lurine (Henriette), Maison Centrale, Maiko (Japon) ; 52, 26.
Glave ilncoronata), Maison de Retraite, Marigliano (Italie) ; 61, 34.
Lamas (No6mi) Convalescence, Lezica (Rep. Argentine) ; 30, 9.
Degan (Julia), Villa Saint Michael, Baltimore (Etats-Unis) ; 86, 57.
Broderick (Justina), Villa Saint Michael, Baltimore (Etats-Unis) ; 70, 42.
Thuillier (Marie), HOpital, Ham ; 74, 50.
Morin (Jeanne), Orphelinat. Janval-les-Dieppe ; 57, 27.
Saubusse (Jos6phine). Orphelinat, La Marsa (Tunisie) ; 72, 44.
Tomazic (Gertrude), Hdpital, Walfsberg (Autriche) ; 65, 43.
Lazar (Rudolfine). Asile St Antoine, Vienne (Autriche) ; 76, 57.
Kosir (The6r.s), Maison de Retraite, Dult (Autriche) ; 9i, 69.
Wolters (Mathilde), H6pital, Aix-la-Chapelle (Allemagne) ; 75, 51.
Lyons (Rose). Hopital De Paul, Saint-Louis (Etats-Ums) ; 72, 43. 47.
Smyth (Winifred). Brady Memorial Hospital. Albany (Etats-Unis); 68.
Nosal (Gisýle). Hopital St Roch, Luzerna (Brsil) : 70, 49.
Gaget (Marie-Thbrtse), Maison Saint-Louis, Versailes ; 50, 22.
De Vanssay (Marie), Orphelinat. Tours ; 87, 59.
Boussemart (Germaine), Hopital. Rambouillet ; 82, 53.
Courbin 'Marie-Louise). Maison Gentrale. Caol (Colombie) ; 74, 50.
Poulain (Fleurestine), Hospice, Crex ; 77, 58.
Delefosse (Marguerite), Preventorium, Plumelec ; 80, 55.
Blanc (Pauline), Misericorde, Alds ; 86. 58.
Bailleux (Elisa), Maison de Charite, Chateau-l'Eveque ; 81, 59.
Beghian 'Marie). Mis4ricorde, Alexandrie (Egypte) ; 70, 41.
Knapp (Anne). Schwarzach (Autriche) ; 68. 42.
90, 66.
Reichard (Maria). Maison St Vincent, Osijek (Yougoslavie)
75, 52.
Herman (Francoise), Maison Centrale, Raka (Yougoslavie)
Verschelde (Berthc). Maison St Vincent. Gand (Belgique) ; 66, 41.
Drass (Agn6s). HOpital. Nowy Socz (Pologne) ; 68, 47.
Sapori (Corinna), Maison St Jerome, Sienne (Italie) : 88, 66.
Bellone (Mathi:de). Maison de Retraite. Marigliano (Italie) ; 71, 48.
Abaigar (Escolastica). Hop. de la Marine, San Fernando (Esp.) ; 75, 57.
Aparicio (Carmen), HOp. St Francois de P.. La Havane (Cuba); 70, 45.
Garcia (Maria), Ecole St Vincent. Ilnelva {Espagne) ; 26, 5.
Borras (Emilia), Hopital provincial. Alicante (Espagne) : 63, 40.
Aliguer 'Teresa). Maison Sainte-Louise, Rafelbunol ; 82, 59.
Madrigal 'Petra). Hospice. Pontevedra fEspagne) ; 43, 20.
Paradela (Concepcion), Hinital militaire, Granada (Espagne); 70, 51.
Boulio 'Marie), Maison Principale, Paris ; 76, 53.
Grimonpont (Marie). Maison Saint-Pierre. Clermont-Ferrand ; 82, 60.
Rousseau (Melanie). Maison de Charite, Clichy ; 84, 61.
Rubio (Manuela), Asile , San Caledonio ., Madrid ; 7,0 49.
Piloto (Ramona), Hopital, Pradoluengo ,Espagne) ; 77. 53.
Vilanova (Rafaela), Orphelinat. Albac~te (Espagne) ; 59. 31.
Beato ;Victorina), Maison de Charitd, Manzanares (Espagne) ; 70, 47.
Cordon (Maria), Maison San Cayetano. Madrid ; 78, 57.
Bellostas (Petra), Hopita! provincial, Valencia (Espagne); 76, 45.
Bonserio 'Maria). H6pital, Trani (Italie) ; 76. 56.
Elisel (Marie), Hopital. Orvieto (Italic) ; 80, 59.
Hoffmann 'Gertrude), Maison St Vincent, Godesberg (Allemag.): 59, 37.
Theile Ade•e), Hopital. Aix-la-Chapelle (Allemagne) ; 78 50.
Bergan (Catherine), H6pital Ste Marie. San Francisco (E.-t.); 81, 63.
Pearce (Christina). Hopital St Paul. Dallas (Etats-Unis) ; 82, 58.
Miougin 'Augustine). Inflrmerie de Flores ,(Rp.Argentine) ; 80, 58.

-- 521 -Tchang iHosalie). ldpital general. Tientsin (Chine) : 83, 60.
Estrada (Sofia), Dispensaire, Tulua Colombie)
79. 49.
Durou ;Juana), Dispensaire, Tulua (Colombie)
74, 45.
Gil Ana), Hopital, Palmira (Colomnbi• ; 52, 27.
Paz .Felisa), Maison Centrale, Cali CUolombie) ; 78, 52.
Denicure Jeanne), Maison de Charite, Clichy ; 83, 62.
Thomas (Marie), HIOpital, Riom ; 75, 51.
Archaud (Marie), H6pital gendral, Clermont-Ferrand ; 81, 59.
Deborde (Anne), Hapital, Saint-Amand-les-Eaux : 86. 63.
Delaunay (Mahilde), Maison Principale, Paris ; 91, 68.
Taranne (Adrienne), Maison Principale, Paris ; 87, 64.
Lorin lJeanne). Maison de Charit'. Saint-Brieuc ; 81, 58.
Bataille (Louise), Hipital de la Paix. Istanbul (Turquie) ; 59, 37.
Lichtenberg (Josefine), Maison Centrale, Cologne : 68, 48.
Basano (Marie), Maison de l'lmmaculee, Luserna ;Italie) ; 81, 62.
Petre (Emma), Sanatorium Marillac, Warley (Angleterre) ; 92, 69.
Nuin {Elia), Auxilio Mutuo, Rio Pedras (Porto-Rico) : 79, 58.
De la Iglesia (Lucie). Fuurneau economique, Tuy ;Espagne); 73, 46.
Perez (Angela), College de la M&daille. La Orotava (Espagne); 54, 33.
Almenara (Maria), Hdpital, Mataro (Espagne) ; 80. 55.
Bardaji (Joaquina), Col':ge Notre-Dame, Bilbao (Espagne) ; 74, 57.
Alvarez 'Maria). Htsidence provinciale, Zamora IEspagne) ; 59, 31.
Barado 'Emilia). Hdpital, Segovia (Espagne) ; 42. 20.
Morante (Marina). Alien6s Santa Isabel, Legmn4s (Espague) ; 51, 34.
Boudard (Elvire), Hopital. Compiegne ; 71, 34.
Barage (Barbe), Orphelinat. Rennes ; 87, 66.
Chambrin (Julenne), Hotel-Dieu. Chartres ; 80, 49.
Hautefeuille 'Henriette). Hbpital Saint-Andre, Bordeau.r : 81, 55.
Trojani (Josephine), Misericorde, Valenciennes ; 81, 53.
Gil (Romana), Albergue San Isidro. Madrid : 63, 46.
Bertogiio !Francoise), Hospice. La Spezia (Italie) : 54, 28.
Cappella (Marie), Orphelinat, Naro (Italie) : 81, 59.
Messick ,Laura). Villa St Michael. Baltimore (Etats-Unis) : 77. 51.
Meoney (Rose). Villa St. Michael, Baltimore (Etats-Unis) ; 87, 61.
50, 27.
Maral (Margaret), Hdtel-Dieu, Sew Orleans (Etats-Unis)
Perez Ceferina). Infirmerie de Flores (Rep. Argentine) ; 6, 50.
Oruinola (Andrelisa), Hopital Vernaza, Guyapuil (Equateur); 51. 20.
Junez (Marie), Maison de Charitd, Clichy ; 79, 56.
Cancellieri (Marie). Maison de CharitW, Chateau-I'Eveque ; 76, 50.
Martin (Stephanic). Mais. du Sacre-Ckeur, Rochefort (Belgique) : 67. 44.
Viceconti (Anne). Maison de Retraite. Marigliano (Italie) ; 75. 57.
Marzullo (Isabelle). Maison de Retraite. Marigliano (Italie) ; 70, 46.
Zupan (Ivana), Ljubljana (Yougoslavie) ; 59, 35.
Kukovicic Terezia), Maison Cenlrale, Raka (Yougoslavie) ; 80, 53.
Gallagher (Beatrice), Villa St Michael, Baltimore (Etats-Unis); 82, 34.
De Lude (Marv), Hdpital St Vincent. Jacksonville (Etats-Unis) : 63. 35.
Boyle (Sarah), Orphelinat. Los Angeles 'Etats-Unis) ; 81, 61.
Guzman (Herminia), Hospice. Limache (Chili) : 77. 52.
Lang (Marie). Hospice. Ahuachapan (AmBrique Centrale) : 66. 43.
Rodriguez (Marguerite). Foyer St Joseph, San Pedro Sula ; 7i, 39.
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83 ans (15 juin 1953) : psquisse, pp. 42-43. - Le Cardinal Saliege
nagniflant la noblesse o'ouvre
et
des Grands Seminaires. pp. 43-45.
Verdun et Mont-sous-les-CleO
('Meuse) : Esquise biographique
de Pierre Estampe (31 juillet 1883-30 decembre 1953), iloge par
Mgr Georges Petit, pp. 307-309.
ALLEM.AGNE. - La province en 1953, recrutement, activit6s, p. 310. Voyage du T.H.P. (28 septembre-14 novembre 1953 : a paratre),
p. 289.
AUTRICHE. - La province en 1953, personnel et oeuvres, pp. 310-311.
- Voyage du T.H.P. '28 septembre-14 novembre 1953 : a parattre), p. 289.
HOLLANDE. - Le personnel : M. Rijntjes : Indonusie : jubil de Mgr
Lebouil!e, pp. 311-312. - Les cinquante ans de la maison de Panningen (1903-1953). par Corneille Vervoerd, pp. 392-408. - Les f6tes jubiliaires (25-29 juilet 1953), de Panningen, pp. 404-408.
ESPAGNE. Madrid : La Revolution (octobre 1936) : ses mdfaits
fratricides, le paseo ; arrestation de M. Andre Az6rmar, son devouement, pp. 19-20, 62-66. - Saint-Lous-eses-Francais : une bombe sur
I'eglise (19 novembre 1936), pp. 20-21. - M. Az6mar. chevalier de la
Legion d'honneur (8 inai 1953). discours de M. Jacques Meyrier, pp.
19-22. - M. Leandre Daydi (f 25 juin 1938), evocation biographique
par Jean-Baptiste Lasserre, pp. 62-66. - La province de Madrid en
1953 : recrutement, travaux, Cuttack, p. 311. - Barcelone : La vice-
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,rovince du Honduras. San Pedro Sula, MgO Capdevi.la, p. 311 .- JoSrMaria Perello ;19 mars 187:5-2t novembre 1953), pp. 301-302.
GaRCE. - Thessalonique : De 1923 1 1937. ministere paroissiar
d'Edouard Bauthian, pp. 88-89.
EL-ROPE CE!'TRALE. - Tribulations en Hongrie, Pologne, Slovaquie, Youyostavie, p. 312.
IRLA.OE. - Enseigncewnt et aposlolat, p. 312.
ITALIE. - Les travaux des provinces : Rome, Turin, Naples, pp. 312313. - Rome : Visite et sejour 156-20 decembre 1952), du T.H.P.
Slatlery, pp. 143-146. - Thise de droit canonique (18 fdvrier 1954),
par ienri de Gruaf, p. 325.
PORTUGAL. - Les constructions & Mafra ; I'apostolat au Mozambique,
p. 313.
TUtQUIE. Ankara (3-4 novembre 1952). Visite du T.H.P. Slattery.
pp. 94-96. - Istanbul : Le personnel, p. 313. - Panaya : La maison de Panaya, son historique ,plaque tranco-lurque). p. 245. - Les
indulgences (12 ao0t 1953), aux phlerins par I'archeveque d'Izmir,
p. 244. - Les pelerinares en 1903, par Joseph Euzet. pp. 241-245. Situation 16gale de Paiuya, par Joseph Euzel, pp. 382-386. - La maison de la Vierge honorbe -iPanaya, par Louis Massignon, pp. 381382.
ASIE
CHisE. Liberation de missionnaires prisonniers (mai 1954) : Mgr
Defebvre. MM. Deymier, Prost, Corcuff, Brossard, Tichit, pp. 331338. - Yungpingfu : Mgr Herrijgers... et M. Jereb, p. 321. - Shanghai : La rmort de M. Joseph Lassus (16 mars i894-7 janvier 1954),
pp. 317-317. - Les tribulations des missionnaires : les prisonniers,
les expulses, pp. 313-314.
JAPoN. - Notes par Louis Reinprecht : Le pays : ses habitants, sw"s
villes, son art, sa beautl touristique, ses chemins de fer, ses monnaies et poids, sa langue, ses sports, la chasse, ses produits. ses
deoles, etc., pp. 146-169. - Situation de !a Mission catholique : observations et apercus, pp. 425-436. - Aunmneries et apostolat en
1953, p. 317.
LIBAX. - Anaya : Le Couvent du PNre Charbel, p. 129. - Beyrouth :
4-14 novembre 1952 : arrivee et sejour du T.H.P. Slattery ; visite
des diverses maisons des Filles de la Charitd au Liban et en Syrie,
pp. 96-112. - Bnoddiction et inauguration de la maison et chapelle
de Mar Metri (27 novembre 1952), pp. 127-129. - Visite du President
de la Rdpublique libanaise (29 nbvembre 1952). pp. 129-130. - Le
cehappe a la mort en avion
Visiteur du Levant, M. Andre Rivals,
(2 septembre 1953). p. 77. - Zgorta (mars 1953), mission fructueuse
par MM. Sakre et Ballouze, pp. 6-7.
IRAN. - Le clerge indigene, le college de Tdhdran, p. 314.
ISRAEL. - 20-26 novembre 1952. Le T.H.P. Slattery visite les diverses
Les 60 ans de
maisons des Filles de la Charite, pp. 120-127. sacerdoce de M. Alouan, p. 314.
TRANSJORDANIE. - 15-20 novembre 1952. Visite du T.H.P. Slattery aux
diverses maisons des Filles de la Charite : Jdrusalem et environs,
pp. 112-120.
AFRIQUE
AFRIQUE DU NORD. - Voyage du T.H.P. Slattery (22 avril-25 mai 1953),
par Pierre Dulau, pp. 343-380.
ALcGIsE. La province en 1953, Mgr Gounot ; les s6minaires, pp.
314-315. - Alger : Notre-Dame d'Afrique, Kouba, Maison-Carrie, El
Bfar. Saint-Bonaventure, h6pita: et orphelinat de Mustapha, Hussein-
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Dry, Dou;ra, Sainte-Enfance ,27 avril-ti mal 1953), pp. 349-36,
362-364. Bdae : Le souvenir de saint Augustin a lippone, pp.
Constantine : Seminaire, Rdpital civil, orpelinat (11
371-373. pp.
364-368. - Djemila-Culcul : Les ruines et le passe
mat 19533,
chretien, pp. 370-371.. - DjidieUi : La maison et teuvres des Seurs
115 mai 1953), pp. 368-370. - Oran : Les Seminaires & Eckmuhl, la
ville et environs, pp. 343-346, 348-349. - Perregauz : Visite de la
maison et ieuvres des Souns ;25 avril 1953), pp. 347-348. - Tinas :
La maison et weuvres dee Seurs :24 avril 1953), pp. 346-347. - Tipaza : Sainte Saisa (7 nai 1953), p. 361.
TU.ISIm. - Tetbourba;7 mars 1953) : Consecration de 1'dglise des saintes Perpetue et F6licite :ý 203), p. 3. - Tunis : Mort de Mgr Charles-Albert Counot C.M. ,20 juin 1953), ses obseques ; son inhumation a Carthage .j2juin 1953). pp. 52-55. - Evocation biographique
de Mgr Gounot & Radio-Tunis, par Mgr Hervi-Bazin, pp. 5a-58. Le G.rand S6minaire, la Creche. le Bardo, la Marsa. Carthage, Sidi
Drif. Didicace de la pro-eatiddrale Saint-Vincent (18-25 mai 1953),
pp. 373-379..
CON0G BELUE. - La hierarchie etab:ie au Congo belge, p. 311.
EGYrTE. - Alexandrie (7-10 decenibre 1952). Visite du T.H.P. Slattery,
pp. 139-142. - Le Caire, Tantah, Canal die Suez (1*'-7 ddcembre 1952).
Visites du T.H.P. Slattery, pp. 130-139, 142. - Le Caire : L'lnstal!ation du Saminaire copte 4 Meadi. p. 314.
ETHIOPIE. - Le seminaire et le clerge, pp. 311-315.
MA.uDAASCAR.

-

La province en

1953

:

Mgr Fresnel.

Mgr

Sevat. M.

Cassan, visiteur, p. 315. - Fort-Dauphin : Le vicariat apostolique
en 1953. precisions par Mgr Alphonse Fresnel, pp .32-35. - Mgr Fresnel..., champion de bo.e : Ses prouesses puigilistiques et apoutoliques, pp. 39-40. - Le sacre de Mlgr Fresnel (4juin 1953), pp. 35-38. Le jubild episcopal de Mgr Antoine S•vat, par Ambroise Engelvin,
pp. 296-298. - Etienne Canitrot (17 septembre 1872-20 mars 1953),
par Ambroise Engelvin, pp. 80-86. Le travail missionnaire & Beroy, Ambatosola, par Joseph Benoit. pp. 13-17. Farafangana :
Mgr Antoine Sevat, aum6nier des L6preux. Quel bel avancement
par Mgr Jacquin, pp. 38-39. - Reflexions de la Revue des Deux Mondes. pp. 295-296. - Bekitrot : Silhouette malgache : le pauvre Lazare, par Joseph Benoit, pp. 462-464.
AMERIQUE
ETATs-UNIS. - Les maisons de la province occidentale das Filles de
la Charit : 1,
1 Normandy ; 3. Saint-Louis ; 4, San Francisco ; 5,
Chicago ; 6, Dallas : 7. Donaldsonville ; 8, Keokuk ; 9, Mayaguez ;
10, Natchez ; ii. 12, Nouvelle-Orlans ; 13, Perryville ; 14 Price ;
15, Dallas ; 16. La Salle ; 17. Long Beach : 18. Mayaguez : 19.
Mobile ; 21, Nouvelle-Orldans ; 22, 23, 24, Saint-Louis ; 25-26, San
Francisco ; 27, White Church ; 28, Santa Barbara ; 29, Alton ;
30. Austin ; 31. Birmingham, pp. 183-208. - 32, Chicago ; 33, Dallas ; 34, El Paso ; 35, Evansville ; 36, Indianopolis ; 37, Kansas
City, pp. 262-267. Lafayette ; 39. Los Angeles, 40,
Milwaukee ;41, 42, Mobile ; 43, Montgomery ; 44, Nashville ; 45. 46, Nouvelle Orldans ; 47. Saint-Louis ;52, Waco : 53. Nouvelle-Orldans ;
54, Saint-Louis ; 55, Carville ; 56, Birmingham ; 57, Kansas City;
58. Los Angeles ; 59, Milwaukee ; 60, Mobile : 61. Natchez : 62,
Nouvelle Orleans ; 63, Saint-Louis ; 64, San Francisco : 65, Austin ;
66, Chicago ; 68, Milwaukee ; 69. Mobile ; 70. Nouvelle Orleans :
71. Saint-Louis ; 72, San-Francisco ; 73, 74, Chicago : 75, Evansville ; 76, Nouvelle Orleans ; 77, Saint-Louis, pp. 437-461. - L'acvit6 des deux provinces lazaristes en 1953, p. 315
COSTA-RICA. M. Francois Acosta (1865-1953).
par Jean-Bliapiste
Meyer, pp. 387-391.
MEXIQUI. -- Le personnel et les aeuvr.s, p. "15.
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AMIRRIQUE CENTRALE. - Le personnel. p .315.
CuBA. - L'Ecole apostolique de Malanzas, p. 315.
ARtiENTISE. - Le personnel ct les activites de la province, pp. 315316. - Momnevideo : M. Esteban Mattias, activites et photographies,
pp. 278-279.
BRiSIL. - L'ampleur du travail. p. 316. - Fortal.ez- : M. Jean Vaessen (1876-1952), esquisse biographique, pp. 420-425.
COLo.MBIE. - Le s4minaire de Zipaquira ; le personnel, p. 316.
EQATEUa. - OEuvres et personnel, p. 316.
PACIFIQUE. - Besoin de renforts, p. 316.
VENEZUELA - Le d6ecs de M. Ramon Gaude ; M. Primitivo Gonzalo.
luisuccide conurne visileur, p. 316 .
OCEANtE
JAVA. Note sur Surabaia. histoire religieuse par Jean Haest, pp.
321-324.
PHILIPPINES. -- La cCsSion du Grand Simiinaire de Maudatayoi : frrmation du clergY, pp. 316-317.
AUSTRALIE. - Recrutement ct Leuvres : La \outrelle-Zelande et le personnel. p. 316.
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NECROLOGIE. -

Pretres de la Mission, pp. 267-268, 515-516. la Chartd, pp. 268-272, 516-521.

Filles de

GHAvuRES. - La I'rs Hunorde Mere Lepicard (3 ao0t 1953), p. 64. Congres international des Louise ae larillac (6 juin 1953), p. 65. Congres international des Dames de la Charilt (10 juin 1953), p. 65.
- Congres des Dames de la Chuita
(9 juin 1953), p. 81. - Mgr Alphonse Fresnel i juin 1953). p. 40. l gr Michel Verhoeks + '
mai 1952), p. 320. Mgr Frantois Beckmann (sacr6 le 7 juil .I
1940), p. 320. - Mgr Jean Kluster ,sacr en mai 1953), p. 320. Mgr Andrd Defebvre (sacr6 Ie 1- mai 1927), p. 321. - Mgr Eugene
Lebouille isacr6 le 18 novembre 1928). p. 321. - M. Jean Herijgers
(nomm le 4 juin 1948), p. 321. - Mgr Joseph Chow (saord le 2 aolt
1:31,. p. 336. - Nimau ue : Residence lazariste, p. 336. - Felice dAndrdis (13 ddeembre 1778-15 octobre 1820), trois 4tats de portraits,
p. 337. - Addis Abdba : Grarids sdminaristes et professeurs novembre 1953), p. 337. - Rome (Leoniano) : Convict ecldsiastique
:1952-1953). p. 196. - PlaisLnce ievrier 1953) : Eleves et profes-~eurs (11 juin t953,. p. 496. - Fortaleza : M. Guillaume Vaessen,
p. 497. - Farafangana : Missionnaires, Mgr Lasne, MM. S6vat, Jourdan, p. 513. - Fort-)Dauphin ;1907) : Groupe de missionnaires. p.
513. - Rome Saiint-Pierre) : Statue de sainte Louise de Marillac
(2i avril 1954), p. 512. - Rome (Saint-Pierre) : Statue de saint Vincent de Paul, par Pietro Bracci, plac6e en la basilique vaticane en
aoOt 1754 (of. Annali della Missione, 1954, p. 95). De ce marbre, 11
existe des gravures par Pierre Fontana, reprodultes sur papier et sar
sole, p. 504.
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